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L'ANNEE 1900
Comme nous I'avons fait priccdemment, nous citons, de la circulaire de M. le Suporieur general pour le commencement de P'annee,
la panic qui resume les principaux faits interessant la famille de
saint Vincent de Paul.

... Depuis pr6s de sept mois, toute notre attention, comme
celle du public, est particulierement absorbie par les douloureux dvinements qui se diroulent dans le vaste empire
de la Chine. Le desastre de nos missions est a peu pres complet dans plusieurs vicariats apostoliques. II faudra bien des
annees pour leur rendre ce degr6 de prosptrite qu'elles
avaient atteint. Nous avons cependant la consolation de
savoir que, missionnaires, soeurs et fideles, ont etd a la hauteur des grandes ipreuves par lesquelles il a plu a Dieu de
les faire passer. Mgr Favier et la respectable soeur Jaurias
nous en ont donni une idee poignante dans l'intiressant
journal qu'ils icrivaient chacun de son c6t4. Les souffrances
physiques et morales, si vaillamment supporties, seront,
avec le sang de nombreux martyrs, nous I'esperons du moins,
une semence de chritiens, une source nouvelle de binddictions pour ce malheureux empire de la Chine. Nous ignorons encore quelles conditions seront faites aux missionnaires. Quelles qu'elles soient, elles ne sauraient leur faire
oublier les ruines amonceldes sous leurs yeux, ni les dispenser des conditions imposees a tous les missionnaires du
divin Crucifii, et que le Psalmiste a resumees dans cette
parole: Euntes ibant et fleant, mittentes semina sua. Ds
que la paix sera signee, et la sicuriti suffisamment.retablie,
le divouement de nos jeunes missionnaires ne nous fera
point difaut, j'en ai I'assurance. Ce ddvouement nous est
indispensable pour le rdtablissement des oeuvres ditruites,

-6ceuvres d'autant plus ndcessaires que nos bons chritiens ont
tout perdu, et qu'ils ne peuvent attendre du secours que de
ceux qu'ils appellent justement leurs peres.
En vous parlant de ces d6sastres, je ne puis oublier ces
braves marins qui, pendant plus de deux mois, sous le commandement de l'enseigne de vaisseau Paul Henry, ont defendu nos missionnaires, nos soeurs, et tous les rifugids de
Pd-tang, avec une intelligence remarquable et un devouement
au-dessus de tout eloge. Plusieurs, avec leur vaillant chef,
ont trouvi la mor, dans ce siege memorable; mort giorieuse,
qui semble bien etre celle des martyrs! En tout cas, elle
mirite de notre part la plus vive reconnaissance, puisqu'ils
ont donne leur vie pour nous. Je vous demande, Messieurs
et chers confreres, d'associer, pour cette annie, ces inoubliables defunts a ceux de nos familles dans les pieux suffrages que nous sommes heureux de leur accorder tous les
inois.
Le bon accueil que nos missionnaires d'Abyssinie avaient
recu de lempereur Minelick, et les recommandations qu'il
leur avait donnies pour les vice-rois ses vassaux, n'ont pas
eu les r6sultats que nous pouvions en attendre. Molestis
par les autoritis locales, nos confreres ont di abandonner
plusieurs postes pour sereplier sur Alitidna, seule residence
tolirie. Malgr6 les belles espirances que faisaient concevoir Ia protection du Negus et la prosperiti de l'cole-s6minaire, l'avenir de cette mission parait aujourd'hui bien incertain. M. Coulbeaux 6tudie en ce moment, avec nous, le
moyen de sortir avantageusementde cette pnnible situation.
A Madagascar, Mgr Crouzet ne manque pas non plus de
difficultis pour l'installation de ses oeuvres; neanmoins les
commencements annoncent une riche moisson.
Le Souverain Pontife vient de nous donner un nouveau
tdmoignage desa bienveillance. Sa Saintetd a tenu a confier
aux enfants de saint Vincent de Paul un itablissement pour
recevoir les pretres un moment oublieux de leur caractere

-7et voulant sincerement se riconcilier avec Dieu. Elle a contribui pour uae large part A cette imponante fondation, qui
est fixie i Massa, dans la province de Turin, et recommandEe a la sollicitude du Visiteur de la province.
La cause du bienheureux Perboyre suit son cours regulier, ainsi que celles des servantes de Dieu Louise de Marillac et Catherine Labouri. A la suite des triduums qui
se cdlbrent avec une grande pidet en.lhonneur du bienheureux Clet, on a signale quelques grAces extraordinaires; elles
seront examinnes plus tard par I'autoriti compitente, s'ii y
a lieu. Nous esperons que Mgr de Jacobis sera bient6t declare Vinerable.
Nos confreres et nos seurs des Etats-Unis de I'Amerique
du Nord s'occupent en ce moment des proces informatifs
pour l'introduction de la cause de M. de Andrdis, mort chez
euxen 182o, en odeur de saintetd, etdecelle de Mie veuve
Seton, fondatrice, en ce pays, des Swuars de la Charite et
digne emule de Mademoiselle Le Gras.
Partout, dans les provinces d'Europe, on travaille paisiblement et avec bdendiction aux oeuvres de notre Institut.
En France, cependant, nous vivoas dans de serieuses apprehensions, par suite de projets de lois hostiles aux communautes religieuses.
Voici la liste des confreres que nous avons pu envoyer
cette annee aux Missions itrangeres:
Province de Constantinople
M. Paul Boudat, pretre.
M. Gilles Henrotte, prtre.
M. Gaston Drillon, pretre.
M. Eugene Blucheau, pretre.
M. Jean-Alexis Anselme, pr.
M. Edouaql Vallde, pritre.
Fr. Michel Lajaunie, fr. coadj.

M. Gabriel Castellano, pr&tre.
M. Antoine Chiha, pretre.
M. Felix Dekempeneer, pretre.
Perse.
M. Ernest Mas, pretre.
M. Auguste Malaval, pretre.
Abyssinie.

Syrie.

Madagascar.
M. Jean-BaDt. Crombette. Dr.
I

M. Tobie Aoun, pretre.

M. Louis Pochon, pretre.

-8M. Henri Fabia, pretre.
M. Antoine Coindard, pretre.
Fr. Joseph Henriot, clerc.
M.
M.
M.
M.

Amdrique centrale.
Frangois Hernandez, pr.
Gilles Urbin, pretre.
Gaston Bignon, pretre.
Jean Thaureaud, pretre.

Bresil.
M. Pierre Dehaene, pr6tre.
M. Dominique Da Silva, pr.
M. Albert Warluzel, prtre.
M. Francois Couturier, pritre.
Fr. Lima, clerc.
Rdpublique Argentine
M. Firmin Bascoul, pretre.

Selon l'usage, je joins A cette circulaire la liste de nos
difunts de Iannee qui vient de finir. Vous n'y trouverez pas
le nom de M. Ly Barthilemy, dont on nous avait annonce
la mort. Par une Providence particuliere, ce cher confrre
a pu ichapper aux Boxeurs. 11 est plein de vie et je suis heureux de lui adresser d'ici mes paternelles et publiques filicitations.
Ce nicrologe, plus long que les pricidents, contient quelques noms qui semblent destines a la gloire, comme ceux
de nos bienheureux Jean-Gabriel Perboyre et FrancoisRegis Clet, puisque leur mort parait bien presenter tous les
caracteres du martyre.
Puisse le sang de ces gdnrreux Missionnaires retomber en
bdd&iictions sur ce pauvrejpays de Chine et I'amener tout
entier au giron de rEglise catholique !

FRANCE
LE TRIDUUM DU B. FRANCOIS CLET
A LA MAISON-MIRE DES FILLES DE LA CHARITE, A PARIS
LES 22, 23 ET 24 NOVEMBRE 1900

Nous sommes heureux de mettre sous les yeux de nos lecteurs les
principaux traits d'un interessant compte rendu de cc triduum.

Apris Saint-Lazare, la maison-mere des Filles de laCharite devait honorer en un solennel triduum le bienheureux
Franqois Clet recemment elevd sur les autels.
Les 22, 23 et 24 novembre avaient eti choisis pour cette
pieuse solennite, qui a garde le caractdre d'une suave fete
de famille.
A huit heures du matin, le 22 novembre, les membres
de la communauti de Saint-Lazare pinetraient en deux
rangs de blancs surplis dans la chapelle brillamment illuminee. Un gott parfait a preside a lornementation toute
de circonstance.
i Au-dessus de fautel de 1'Apparition miraculeuse, une
toile encadree de riches tentures rouge et or, represente
Papotheose du glorieux martyr. II est debout comme un
triomphateur, port sur les ailes des anges et pr6sentd par
son pere saint Vincent a l'auguste Trinite.
Dans la nef, des guirlandes de lis et de roses courent le
long des tribunes et des piliers. D'espace en espace, et regulibrement placees, des palmes rappellent le martyre et la
victoire.
Au milieu ~ la chapelle, une chisse de vermeil contient
les reliques v6ndrees du heros de la fete. Les missioinaires,
prdtres, dtudiaqts et sdminaristes, s'avancent deux A deux,
saluent lentement la relique, flichisseot le genou devant
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l'autel et prennent sur le devant de la nef les places que les
Filles de la Charit6 leur abandonnent genereusement et non
sans merite. Le fond de la nef, les bas c6tes, les tribunes
ddbordent de blanches cornettes. Gracieusement transform6,
le vestibule meme s'est uni a la nef et a ete bient6t occupe.
Toutes les maisons de Filles de la Charitd de Paris et des
environs ont et6 representees.
Devant la tres honoree Mere generale, on remarque en
rangs presses, dans leur costume qui date du grand siecle,
les jeunes Soeurs du siminaire ; elles ne sont ni les moins
ferventes, ni, sans doute, les moins emues.
Mgr Thomas, archeveque d'Andrinople, va cdlebrer, et
bient6t se diploie la majesti des ceremonies de Poffice
pontifical; ces c6remonies se deroulent avec cette perfection
que la foi sait inspirer.
Les belles melodies gregoriennes de la messe d'un martyr
se font entendre. La Schola les execute avec souplesse,
pricision, entrain et surtout avec pietd. Cette note sera la
note dominante pendant les trois jours. Grice A ces
jeunes clercs, le plain-chant trouve une Ame, et noussoul6ve
au-dessus de cette terre, vers le patrie od regnent les saints
seuls grands!
A deux heures, vapres pontificales; le sermon est donni
par M. Sabatier, prdtre de la Mission.
Le bienheureux Clet a ete un homme distingue par la
rectitude de son intelligence, 1'exquise ddlicatesse de son
coeur, la noblesse de son caractere; tel etait le theme choisi
par Iorateur. En un style tres personnel, il a 6td tres heureusement rempli.
Apres les vepres, avant le salut, une magnifique cantate
a rappel6 la vie, la lutte, les douleurs et la gloire du bienheureux martyr. Ici encore, le souffle religieA est puissant,
puissantes aussi et vibrantes de foi, d'amour et de patriotisme, les voix des jeunes etudiants. On doit toyt A SaintLazare, et poisie, et musique. Esperons que, bient6t, poete

-
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et musicien auront a se remettre a lPouvre pour louer de
nouveaux saints.
Je dois, en fait de musique, signaler, pour etre complet,
le beau motet chante avant le sermon, Fadmirable Sanctus
de la benediction ainsi que les faux-bourdons des psaumes
chantes par les Sceurs du siminaire.
Le lendemain, le vendredi 23, A la mdme heure que la
veille, commenqait la messe celibree parM. Lion Forestier,
assistant. Execution musicale, ceremonies, en tout ce jour
egala celui qui avait precede.
M. Rougeot, Iun des aum6niers de la Communauti,
developpa aux vepres le panegyrique sur ce texte : Mihi
vivere Christusest: Vivre pour moi, c'est Jesus. I1nous a
fait voir avec une parfaite netteti le bienheureux Clet realisant la double vie de Jesus: vie interieure d'humilite et de
douceur; vie extirieure d'exemple, de doctrine et d'oblation sanglante de soi. Dans ce cadre de fete etdansce milieu
embaumi de pietd, ce beau panegyrique devait etre goate et
a grandement 6difi6.
A leur tour les Soeurs du siminaire font entendre leur
cantate. Ici tout est triomphal: c'est le concert des anges
qui portent le Bienheureux la-haut, vers la gloire. C'est,
ensuite, la priere du chretien qui s'echappe en doux espoir:
a Jesus donnez-nous des saints et appelez-nous A partager
leur gloire! Rien de plus pur, de plus suave, on pourrait
dire rien de plus angdlique.
Celui que nous appelons si filialement a le PNre a devait
presider la fete du dernier jour. C'etait une joie pour nous
de voir M. le Supdrieur gienral A l'autel. N'y avait-il pas
sur la douce serenite de son visage un nuage de tristesse A la
pensee de ce que demain nous reserve peut-etre?
Comment craindre pourtant quand on poss6de cette
belle reserve d'etudiants et de s6minaristes? Us sont infatigables, ces jeunes gens, et, apres la grand'messe, ils reprennent les mesures de la belle cantate du premier jour.
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On 'entend avec un nouveau plaisir et avec une emotion
i laquelle on abandonne volontiers son ame.
M. Milon, secretaire general de la Mission, donne le
sermon du soir. aServus ChristiJesu: Moi le serviteur de
Jdsus-Christ 3; c'est le texte sous lequel ii groupc les principaux traits de la vie du bienheureux Clet.
La benediction du Tres Saint Sacrement est suivie de la
v6neration des reliques. Nos levres fremissantes s'approchent de ces restes binis, et il nous semble qu'ils palpitent
encore d'amour pour Dieu et pour les Ames.
C'est fini I Mais, non; les fetes chritiennes durent
comme les impressions qu'elles laissent. Si Ie sang des
martyrs est une semence de chretiens, celui-ci, vers6 pour
une si noble cause et par un si noble coeur, sera une
semence d'ap6tres pour la double famille de saint Vincent
de Paul!
Nous r6pondrons au d6sir exprimi d'avoir dans les Annales quelque panegyrique du bienheureux Francois Clet, en inserant celui
dont on vient de dire qu'il presente la biographie du bienheureux
martyr.

PANEGYRIQUE
DU BIENHEUREUX FRANCOIS-REGIS CLET, MARTYR
PRONONCA DANS LA CHAPELLE
DE LA MAISON-MIRE DES FILLES DE LA CHARITi, A PARIS

le 24 novembre

go1900

PAR M. A. MILON, PRITRE DE LA MISSION
Servw Jesu Christi.
Moi, le serviteur de Jsus-C.brist.de I'ap6tre saint Paul. (Rom., 1, i.)

Paroles

MES TRiS CHiRES SmURS,
MESSIEURS,

A moins d'etre des sceptiques ou des matirialistes effrdnes, il nous faut bien convenir que nous ne sommes pas i
nous-memes notre propre fin.

-

i3 -

Et alors, pour peu que nous ayons conscience du prix
de notre vie, s'ileve aussit6t cene question: A quoi faut-il
coordonner notre existence ? Dans quel plan general faut-

il que nous cherchions & nous faire une place, et de quelle
oeuvre, plus grande que nous, faut-il que nous aspirions i
etre les collaborateurs et les ouvriers?
II y a diverses causes tres elev6es que Pon peut servir,
dont on peut se faire Iouvrier et 'ap6tre : ii y a la civilisation, les sciences, les arts; il y a la patrie. Faire progresser la civilisation, travailler au progris littiraire,
scientifique, c'est bien; car cela el6ve 'humanitC, la partie
au moins de l'humaniti qui en peut jouir. Servir sa patrie,
tomber s'il le faut pour la d6fendre ou pour procurer sa
grandeur, c'est tr6s bien encore : les patries sont voulues
de Dieu.
Et pourtant, artistes de genie, eussiez-vous icrit sur le
monument d'airain ou de marbre que vos mains ont
dresse: Non omnis moriar,que, Ala fin des siecles au moins,
quand I'ange du cel viendra dire, comme I'annonce saint
Jean : Les temps sont finis : Tempus non erit amplius
(Apoc., x, 6), votre oeuvre, alors, croulera.- Et les patries?
Helas: il n'y a pas eu toujours i attendre un grand nombre
de sidcles pour voir disparaitre celles pour lesquelles tant
de vaillants soldats Ctaient morts. Que Dieu, Messieurs,
garde de longs sidcles nos patries!
Eh bien, mais alors, que faire ? me direz-vous; car moi
non plus je ne voudrais pas mourir tout entier, et si ma
vie doit servir, je voudrais qu'elle servit i une oeuvre immortelle.
Je vous reponds, Messieurs; et c'est pour cela que j'ai
mis en thte de mon discours la parole qui m'a servi de
texte. Vous savez quel est celui qui l'a prononcee : il se
nommait Paul. Du doigt dont ii vient de l'ecrire, ii nous
fait signe de lire cette sentence: a Christus heri, hodie, in
sccula : Jsus-Christ 6tait hier, ii est aujourd'hui, et, lui,
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ilsera pour les siecles des siccles. - (Heb., xmn,8). Jesus-Christ
etsa cause, voilA le char auquel je veux attacher ma fortune;
voila I'ouvre immortelle, celle a laquelle je me devoue,
prenant part A ses epreuves pour etre associe a son eternel
triomphe; moi, Paul, je me fais le serviteur de JesusChrist, Paulus,servus Jesu Christi.
C'est l1, la reponse A la question de tant de nobles ames.
C'est le programme que se soot trace les premiers ap6tres:
Paul, que nous venons de citer; Pierre, le prince de l'Eglise,
Jean, le disciple bien-aimd. C'est celui que se sont propose
leurs successeurs, ceux qui out evangelis6 la Gaule et ceux
qui ont evangelise la Germanie et les contries du Nord;
c'est celui qu'ont embrasse ces ap6tres des derniers siecles,
qu'on a vus s'elancer vers le Japon, laChine, l'Afrique, les
iles de l'Oc6anie. Servir Jesus-Christ, c'est le programme
qu'a embrassd, en particulier, I'ap6tre que nous sommes
venus honorer ici aujourd'hui, FRANcoIS-RIGIS CLET, NA A
GRENOBLE, PR&TRE DE LA CONGREGATION DE

LA MISSION DE

SAIT-VNCENT DE PAUL, MARTYR EN CHINE, dont je vais vous

raconter la vie.
Je vous rappellerai comment ii a servi Dieu d'abord dans
la pitid; secondement, comment cette pidt: s'est elevee
jusqu'A l'apostolat; troisiemement, comment cet apostolat.
a &tepoussi jusqu'au martyre: triple stade de la carriere
parcourue par le serviteur de Dieu, et que par le souvenir
nous allons suivre avec lui.
0 Vierge immaculee, du sein de ce sanctuaire o& vous
apparites en i83o, et oh - Missionnaires et Soeurs nous sommes reunis en ce moment avec tant de bonheur,
combien d'ames ont senti, aupres de vous, s'allumer en
elles les flammes de I'apostolat ! Soyez toujours pour
nous, 6 Vierge, la reine des ap6tres : priez pour nous.

-
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I
La piet6. Servir Dieu, Messieurs et mes cheres Sceurs,
c'est, pour tout chritien, rendre a Dieu le culte qu'on lui

doit: colere Deum.
Mais encore, par quoi rendrons-nous ADieu le culte qui
fera de nous ses vrais serviteurs ?«Le Dieu que voushonorez,
vous ne le connaissez pas, disait saint Paul aux Atheniens:
Quod ignorantes colitis
$, etc. (Act. Xvi, 23); et nous, c'est,
peut-etre, presque le contraire: Dieu, nous le connaissons,
mais nous nous meprenons parfois sur la maniere de 'honorer et de le servir.
Ni les sacrifices eux-memes, ni les prieres seules ne sauraient suffisamment honorer Dieu. Quand vous entasseriez
les arbres du Liban, disait un proph6te autrefois, pour en
faire un bicher, et quand vous mettriez par-dessus tout
entiers les troupeaux des forets pour en faire un holocauste, cela ne suffirait pas: non sufficiet. (Is., XL, x6.) Et
nos prieres, il en faudrait parfois penser autant, puisque
le Seigneur lui-mdme disait : LVos cris, vos chants et vos
cantiques me fatiguent: Aufer a me tumultum carminum
tuorum, et cantica lyrrce tu non audiam. a (Amos, v, 23.)
Mais quel est done alors le secret de plaire a Dieu et de Ie
servir a son gre ?
Le secret? Bossuet se flattait de l'avoir appris du grand
6veque d'Hippone, saint Augustin; et il nous le livrait en
ces termes: C'est dans la pidte que consiste tout le culte
de Dieu; et on ne lhonore, dit saint Augustin, qu'en 'ai-

mant : Pietas cultus Dei est, nec colitur ille nisi amando. x
(Ep. CXL, n"45.) 2* sermon pour lafite de I'Annonciation.Mettez la main sur la poitrine de 1'homme pour voir si son
coeur bat, et puis, ecoutez ce qui du coeur monte a ses
levres, les paroles que sa bouche d'enfant murmure et ce que
ses Ievres d'homme crieront bient6t, j'espkre. II dit : Nous
avons requ 'esprit: Nos autem accepimusspiritum; I'esprit
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dans lequel nous disons: O Dieu, vous etes notre pire:
Spiritum in quo clamamus: Abba, Pater! (Rom., vm, 15.)
C'est lA le cri de I'amour: c'est a le cri de la filiale piete.
L'hommage du coeur, la Piet6, voila, Messieurs, la marque
du serviteur viritable de Dieu.
C'itait dans les montagnes du Dauphind, - cette rigion
o& sont nes des hiros du champ de bataille, comme
Bayard, et qui en a attire d'autres, les heros de la solitude
et de la pinitence, comme saint Bruno,-en la ville de Grenoble, vers le milieu du siecle dernier (1748): un petit
enfant, Francois Clet, venait de naitre. Sera-ce un serviteur
de Dieu ? - Peut-tre, Messieurs; et en cherchant nous
pourrions 'augurer.
Eh bien, oui; et si nous avions pu nous pencher sur son
berceau pour surprendre des les premieres annees ce qu'on
lui apprend a aimer; si, un pen plus tard, nous avions pu
lui demander Alui-mame de nous dire ce qu'il aime, je n'en
doute pas, ses mains se seraient jointes en le disant, et
les yeux du petit enfant se seraient levis vers le ciel pendant qu'il eut prononc6 a Notre Pere o. C'etait le sens
de la pietd qui s'dveillait dans son Ame; c'etait la realisation
du mot de PAp6tre: Spiritum accepimus in quo clamamus:
Abba, Pater.
Et si vous aviez encore demandd Acet aimable enfant, a
cc gracieux petit serviteur de Dieu, qui lui a enseignd ainsi
la piete, il eat pu rdpondre que c'est sans doute par un
instinct surnaturel qu'il la connait, mais que c'est aussi
par une sainte tradition: ( Je sers Dieu depuis mes anc6tres: Cui servio a progenitoribus meis. a (II Tim., 1, 3.)
II avait la pidet par une heureuse tradition; car, par son
pere et par sa mere, il tenait A ces anciennes families de
condition mediocre, mais vivant dans cette honadte aisance
qui faisait de leurs membres des citoyens honorables et des
chrCticns respectia.
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Quelques-uns de ses ancitres avaient appartenu i la
magistrature ou i l'Eglise; communement, dans cette
famille, on s'adonnait A un loyal commerce. Les freres, les
sceurs de Francois Clet devaient avec lui partager l'heritage de pieti de la famille: les uns, dans le monde; les
autres, comme lui, plus pros de Dieu dans le sanctuaire: soit
dans le cloitre, sous la banniere de sainte Therese an
Carmel, comme Anne, Pune de ses soeurs; soit comme
Francois, I'un de ses freres, a la Chartreuse, sous la banniere de saint Bruno. II itait le dixieme des quinze enfants
de cette chretienne et patriarcale famille.
Adolescens juxta viam suam, etiam cun senuerit non
recedet ab ea (Prov., xxlI, 6). Je viens de vous montrer I'enfant; et si, maintenant, je voulais vous faire juger de la
pieti de l'adolescent, il me suffirait de vous avoir cite la
sentence de nos saints Livres que vous venez d'entendre.
Cette fermeti de volonti qui le liera a Dieu pour en faire
un hiroique martyr plus tard, unie a la tendresse et a la
douceur, ce sont les sentiments qui animerent sans doute,
je puis dire certainement, I'adolescence de Francois-Regis
Clet, notre heros. Car a le jeune homme suivra sa voie ;
et, dit I'Ecriture, a celle oi dans la vieillesse encore on le
retrouvera, c'est celle ou il s'engagea des le debut: Adolescens juxta viam suam etiam cum senuerit non recedet a4b
ea. - Si vous voulez qu'elle soit le charme et la couronne
de votre vieillesse, appliquez-vous, Messieurs, - je parle
A vous, mes freres plus jeunes, - i en orner votre
adolescence: quoi de plus beau au front d'un jeune
homme que cette aureole de grace, de modestie, ce reflet
tres doux, signe de la presence de Dieu dans Pime d'un
adolescent, la Pikti I
Aupres de sa pieuse famille, et formd intellectuellement
sons la conduite des fits de Berulle, A Grenoble, Ie jeune
Franqois-Regis Clet est arrive a cot Age oi, prenant con-
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science des forces vives qu'il sent en lui, le jeune homme
aspire A les employer, a les mettre au service d'une cause
qu'il se choisit.
Et il s'est decide. Le voyez-vous qui s'avance? II a descendu les pentes des montagnes du Dauphini, pour gagner
celles du Forez et s'avance vers la cite de Lyon. II a gagne
cette ville populeuse. II traverse les ponts sous lesquels la
Sa6ne roule ses eaux pAles, ceux sous lesquels se precipite le
Rh6ne qui vadevenir un grand fleuve. Nous pourrions lui
dire peut-6tre a lui aussi: a Jeune soldat, ot vas-tu? *
Va-t-il s'enr6ler dans les camps? - En un sens, oui; car
en regardant le versant de la colline de Fourviere vers lequel ii s'achemine, il me semble que I'on contemple presque un camp o6i se sont installieslesmilices de lareligieuse
cite: milices religieuses elles-mimes, milices du Seigneur.
Car alors c'tait deja sans doute comme aujourd'hui. Sur
l'abrupte colline de Fourviere du c6td qui s'incline vers la
ville de Lyon, a gauche sur les hauteurs, le siminaire est
adosse comme une puissante et calme forteresse; et puis, qA
et 14, sur le meme penchant, des troupes volontaires ont
dressi chacune leur tente. Ici les fils d'Ignace, 1a ceux de
Francois, le pauvre d'Assise, ou ceux de Dominique le precheur; ici, les fils populaires de saint J.-B. de La Salle, et
iAceux de lhumble et charitable Vincent de Paul. Au sommet a fixe sa demeure celle qui toujours magnifique pulchra ut luna, electa ut sol, semble de IA presider vaillamment une armee rangee en bataille : terribilisut castrorum
acies ordinata.Et, de fait, en voyant sa demeure que dominent des tours et leurs creneaux, on dirait que la Vierge de
Fourviere habite une citadelle plut6t qu'un temple. Curieux
spectacle, et qui fait revenir dans la pensde le cri d'admiration que poussait autre foisle prophbte!: a Quampulchra
tabernacula tua Jacob, et tentoria, Israel (Num., xxiv, 5):
Jacob, Israel; Eglise de Dieu, veux-jedire, que les pavilions
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que vous avez dressis sont beaux, et que vostentes sont
admirables A contempler ! a
e Jeune soldat, ot vas-tu? a Oh vas-tu t'enr61er? A qui
vas-tu donner ton nom et la promesse dedipenser, sousson
drapeau, ta vie?- Qu'importe! pourrait-il repondre d'abord,
pourvu que je serve le Dieu beni qui m'a parld et qui
m'appelle &me devouer a lui jusqu'au dernier jour de ma
vie danslajustice et dans lasaintetd: Ut... serviamus illi in
sanctitate et justitia omnibus diebus nostris (Luc. i.).
Et FranCois Clet s'arrete en ce lieu que j'ai salui depuis,
en cette risidence, oit s'dtaient groupds les fils de saint
Vincent de Paul, et qu'on nomme encore a les Lazaristes .
D'oi vient ce choix ? Est-ce I'cho des aspostoliques pridications de ces humbles Missionnaires, qul a dveilld en son
coeur la pens6e d'etre de leur nombre? A-t-il lu les rdcits
des hiroiques travaux de quelques-uns d'entre eux i Madagascar, A Tunis, A Alger? Peut-dtre. Je 'ignore. Et d'ailleurs, a I'Esprit souffle ou il veut 3. Entre, jeune homme,
dans cette maison benie; tu pourras y servir Dien dans la
piete que tu disires et dans la paix (1769).
Comme, dans les camps, on exerce d'abord aux maniement des armes ceux qui s'enr6lent pour servir la patrie,
ainsi, dans nos maisons de formation, - cette maison de
Lyon itait un noviciat de la Congregation desLazaristes, on s'exerce aussi; on s'exerce au maniement des armes
spirituelles dont seront munis les serviteurs et les soldats
de Dieu. L'Ap6tre les inumbre (I Thess.,v,8). Et tout cela,
il It resume dans la parole qu'il adressait A son disciple
Timothee (I Tim., iv, 7): a Exerce-toi a la piite: Exerce
teipsum ad pietatem v. Voila le noviciat.
La pidti resume 1'emploi de la premiere partie de la carriere de notre bienheureux. Oh! pendant son noviciat
comme il ygrandit I- C'est la que dans les humiliations de
la regle, sa pidt6 pousse de plus profondes racines; c'est la
que dans les austiritds et les mortifications qui n'ont, on peut
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dire, besoin que d'etre reglies et moddrdes dans flame fervente
d'un novice, Avingt ans, sa pidtd devient forte et risistante;
c'est la que sous l'impression de la solitude et de la separation du monde qui font les ames grandes, sa pietd s'elive;
c'est 1a qu'elle devient tendre et douce dans les heures binies
qu'il passe au pied des autels; c'est 1a qu'elle s'embrase
pendant qu'il lit chaque jour la Vie du charitable fondateur
de sa communautd, et qu'il se peantre du zele sacre dont
brdlait le coeur de saint Vincent de Paul. Exerce teipsum
ad pietatem.
Quand Francois-Rdgis Clet fut plus tard jet6 sur les
rivages de la Chine, dans les fatigues du travail, dans les
epreuves de 1'abandonnement et des autres tourments,
j'aime a penser que son souvenir le reportait a ce berceau
de sa vie religieuse, A cette douce maison de son noviciat
de Lyon, et c'etait sans doute alors le baume a son ame
brisee de fatigue ou succombant sous la persecution.
0 bienheureux Clet, je n'oserai pas dire que mes sentiments sont les v6tres quand il s'agira tout a 'heure de
votre heroisme et des splendeurs de la fin de votre carri&re;
mais qu'il me soit permis de m'unir A vous en ce moment,
pour saluer moi aussi les jours binis de ma formation a la
vie religieuse, jours de paix, de pidte, dont le souvenir A lui
seul nous charme encore, et demeure un pen comme une
vision du ciel pour tout le reste de notre vie.
Mais enfin il est pretre: c'est lheure ou la piete va envelopper en quelque sorte et penetrer toute sa vie. Le pr&tre,
c'est un autre Christ, et le pontife lui a dit d'imiter le mystere qui s'accomplit par sa puissance sacerdotale: Imitamini quod tractatis. II ira accomplissant ce mystere. En
le renouvelant, ii se renouvellera dans la pidet; car, ce
myst6re, celui de l'incarnation a Bethliem et celui de
I'incarnation sur 1'autel, c'est un sacrement d'amour et de
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piete : Et manifeste magnum est pietatis sacramentum
(I Tim.,m, 16).
Ce mystere, il ira le pricher aussi. Mais comment, et a
qui? Cette ame ardente et douce, ce tr6sor d'un jeune coeur
de pritre, vers qui les portera-t-il, et a qui sera-t-il donni
d'en profiter?
On lui attribua une mission de choix. 11 fut place au milieu des jeunes l6vites qui, pres du sanctuaire, dans ces
demeures benies qu'on appelle les grands s6minaires, se
forment a la science, i la pietd, a toutes les vertus sacerdotales. C'est AAnnecy, oi l'6evque avait confi6 aux fils de
saint Vincent de Paul la formation de ses clercs, que le
jeune Francois Clet fut envoyS.
II est bien jeune, pourrait-on dire; et je le sais. Mais la
vertu a dedj mis sur son front cette gravite, et je dirais cette
ligere empreinte d'austerite qui le rendront particulierement venerable plus tard. La pietd repand son charme sur
tout cela; et, fidle aux avis que le pontife cons6crateur
donne Arordinand qui va monter Aaautel, il a cette modestie dans Iautoritd, cette constance dans la douceur, cette
innocence de vie: sit in eo auctoritasmodesta,pudor constans, innocentia vita (Powrirxc. ROmA., De ord. diaconi)
qui lui concilieront le respect de tous et qui lui gagneront
les coeurs.
Vingt ans il accomplit cette douce et laborieuse tAche.
Son esprit etait un inepuisable reservoir d'drudition et de
science, oi ses disciples et leclerg du diocesepouvaient sans
cesse puiser; ils en rendaient timoignage et la tradition s'en
est gardee: on l'appelait a la bibliotheque vivante P. Son
ame 6tait une intarissable source de bienveillance, d'affabilitd, de bonte, de devouement pour tons; de ses lvres
tombaient des paroles toujours sages, parfois eloquentes,
comme en temoigne le choix qu'on fit de lui pour pro-

noncer l'eloge funebre de 1'eveque d'Annecy, Mgr Biord.
Apres vingt ans passes Aformer des ministres du Seigneur
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au diocese d'Annecy, ses superieurs lui confient a Paris le
soin de former les novices mimes de sa famille religieuse.
N'etait-il pas l'mule de saint Vincent de Paul, par sa piite
envers Dieu, puisqu'on le voyait, disent les actes de sa
canonisation, trembler d'amour et pleurer A l'autel (DEMIMUID, Vie, p. 393); par sa pidet envers la Vierge Marie sous
les auspices de laquelle, je n'en doute nullement, ii mettait
toutes ses entreprises ? Mais qu'essaye-je de donner des
details? Sa foi et son intelligence Pavaient instruit et lui
avaient appris que c'est par la pieti qu'on sert Dieu comme
il avait ambitionne de le faire: Pietascultus Dei est, ainsi
que disait saint Augustin.
Et, je n'en doute pas, charge de former des pritres, il fut
le docteur de la pietd; il n'hesita pas devant les ministres
de I'autel a resumer leurs devoirs en ce mot dans lequel
Bossuet avait condense un jour toute la doctrine de la religion, en presence de la cour et devant le tombeau d'un grand
capitaine: wLa piete c'est tort Phomme I (Oraisonfunwbre
du princede Condd.)
Telle futla premiere partie de la vie du serviteur de Dieu.
Lorsque Pierre et les disciples voulurent completer leur
nombre, ils elurent, disent les Actes, celui que rEsprit-Saint
leur suggira de choisir: et annumeratus est cum undecim
apostolis (i, 26). Ce souvenir m'est revenu, en considerant
notre heros, a l'ipoque de sa carriere ou nous sommes arrivdsmaintenant. Lorsque les Missionnaires, ses freres, durent
se faire representer a 'Assemblie generale de leur famille
religieuse, en 1788, ceux de la province dont dependait
Annecy ddsignerent par le scrutin notre bienheureux FranCois-Rdgis Clet. C'dtait la marque de leur estime, et ce
choix, ils ne s'en doutaient pas, sans doute, allait 1'introduire dans la seconde periode de sa carriere, etannumeratus
est apostolis: il allait se trouver sur la grande voie de 'apostolat. C'est ce que je veux vous rappeler en cette seconde
partie.
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II
Moi, Paul, le serviteur de J6sus-Christ, avait dit cet
homme incomparable dont le titre qu'il se donne: servus
Jesu Christi, nous a servi de texte. Or, Paul ajoutait:
ap6tre; servus Jesu-Christi, apostolus (Rom. i, ) ; comme
si 'un suivait l'autre, comme si le second titre derivait du
premier.- Y a-t-il connexion?
Je ne ferai pas de thiorie. Veuillez, A laplace, Messieurs,
entendre deux paroles. La premiere est un mot de Lacordaire; c'est celui-ci: all n'y a pas, disait ce grand homme, de
christianisme sans prosilytisme. a - La seconde parole est
celle d'un vieillard dans son cloitre, et vous connaissez peutetre cene scene. Cet homme de Dieu, au sein de sa communauti ayant i s'entreteniravec les jeunes religieux demandait
A un novice qui venait d'arriver au monastere: 4 Pourquoi
etes-vous entrd ici, mon enfant? • - Et le jeune homme
repondait: * C'est, mon pere, afin de sauver monAme. a Et alors le vieillard reprenait: A Dien ne plaise, mon fils,
qu'il en soit simplement ainsi ; on ne consacre pas de la
sorte au service de Dieu setilement pour sauver son Ame :
on se donne a lui pour travailler A sauver les ames de ses
frkres. a
Ainsi, sans dome, celui-ll est le serviteur de Dieu, qui,
dans la pitC,flichit les genoux devantDieu le Pere de Notre
Seigneur Jesus-Christ, Hujus rei gratia, flecto genua apud
Patrem Domini nostri Jesu Christi (Eph., in, 14); mais
celui-lI Pest surtout, qui, laissant dans son coeur r'amour
donner sa flamme, devient un ap6tre.
Numquid omnes Apostoli? puis-je redire A mon tour.
(I Cor., xI, 29.) Non; tous ne le sont pas. Mais, celui-lA
Pest, qui aime ardemment.- L'apotre, c'est Pierre Aqui le
Seigneur dit: a M'aimes-tu? m et qui, quand il a repondu:
a Vous savez, Seigneur, que je vous aime *, entend le maitre ajouter: a Va, alors, pais mes agneaux, paismes brebis. a
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L'ap6tre, c'est Paul, terrassd sur le chemin de Damas,
disant a Dieu: a Seigneur que voulez-vous que je fasse? b et
A qui le Seigneur repond: a Lve-toi, et va porter mon nom
aux gentils, aux rois et aux fils d'Israel. , (Act. ix, 5, I5.)
L'ap6tre, c'est Franqois Xavier mourant de travail et de
bonheur sur les rivages de Chine, en s'ecriant: a O mon
Dieu, 6 mon amour ! L'ap6tre, c'est celui qui aurait le
droit, il me semble, par ses travaux et ses souffrances de
dire qu'il n'est pas au-dessous des grands hommes qui
lont pr&ecde : Existimo nihil me minus fecisse a magnis
apostolis (II Cor., xi, 5): c'est Frangois-Rigis Clet, que
nous honorons en ce jour.
Comment avait &clossa speciale vocation d'ap6tre? Je ne
sais. 11 avait senti peut-&re son coeur s'embraser de ce zele
apostolique au contact du crur de saint Vincent de Paul;
Vincent de Paul dont l'ame ardente semble fremir encore
dans ses ecrits que Franqois Clet relisait pour lui-mdme
et pour les novices qu'il formait; Vincent de Paul dont
ses auditeurs redisaient pendant sa vie, quand ii les
exhortait, la parole de 1'Evangile: Noae cor nostrum ardens
erat dum loqueretur ? Vincent de Paul qu'on entendit,
vieillard, Agg ddej de plus de quatre-vingts ans, s'crier:
STout vieux et infirme que je suis, mon devoir est de
desirer passer aux Indes pr&cher I'Evangile, dusse-je mourir sur Ie vaisseau %(ABELLY, Vie, liv. I 1, ch. x); Vincent de
Paul enfin, dont le regard s'tait arr&et sur la Chine, et dont
Etienne, l'un de ses disciples aimds, le martyr de Madagascar, dcrivait oes paroles: x Aussi bien etait-ce le dessein
defeu M. Vincent, notre bienheureux Prre, que je passasse
jusqu'i la Chine.

(1bid., ed. de 1890, t. III, p. 148.)

Peut-ire Ie ciel lavait-il averti direcrement. N'est-ce
pas l'ange des Macidouiens qui etait apparu a saint Paul
(Act., xvi, 9) pour lui dire dans une vision : a Passe en
Macedoine et vieas nous aider a ? L'ange des loiataines et
infiddles contrees de la Chine dait-il apparu A notre ser-
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viteur de Dieu : Angelus cito volans tetigit me, et avait-il
de l'aile touchi son front pour y faire naitre la pensde de
cette mission, ou son cour pour y faire naitre l'tincelle
qui allait s'embraser et faire de lui un ap6tre ? C'est le secret
du coeur de ce grand serviteur de Dieu. Vous qui rdvez
l'apostolat, vous avez votre secret peut-4tre aussi, Messieurs;
vous avez le v6tre peut-dtre, mes Soeurs : ce sont les mysteres tres doux de Dieu et de l'Ame, nous les devons respecter. Ce que je sais, c'est que Francois Clet, alors, se leva,
et ne chercha plus que i'occasion de s'elancer dans la carriere. apostolique : Statim quawsivimus proficisci... certi
facti quod vocasset nos Deus evangelitareeis. (Ibid.)
Attentif aux occasions, bient6t il se fait, en queique
sortei sa place dans la sainte cohorte. On est en 1791.
Les supirieurs ont indiqud de nouveaux Missionnaires qui
quitteront Paris et iront s'embarquer pour les rivages de
la Chine : fun d'eux, it la derniere heure, est empichi par
des circonstances imprivues ; aussit6t notre ap6tre apparait
pour prendre sa place. a Allez, lui disent les superieurs; c'est
la volonte de Dieu. u Et l'un de ses confreres ecrit d'avance
de lui en Chine: a I1 reunit tout ce qu'on peut desirer :
pidtd, science, sante, aminiti de caractire ; c'est pour tout
dire un sujet accompli. . (Lettre de M. Daudet; Vie, p. 64.)
Ce que fut son d6part, je l'imagine : a Enfin, disait-il (je
vous cite ses paroles), mes voeux sont accomplis; je suis
au comble de la joie : la Providence me destine A aller
travailler au salut des infideles a. Nous le savons, il y
6tait aime et il aimait cette famille de Saint-Lazare qui s'etait
reformee apres la secousse de 1789, et que 'orage, helas,
allait bient6t de nouveau disperser. Je me Ie reprdsente
au jour du d6part dans cette vieille et sainte demeure ou
avait vecu le patriarche de la famille, Vincent de Paul.
Les novices comme des fils, les vieillards comme des freres,
entourent celui qui va partir. C'est la perpetuelle et touchante scene que nous avons lue dans les Actes et qui se
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reproduit encore. Quand Paul, 'ap6tre, allait s'embarquer pour Ephese (Act., xx), les fideles de la ville de
Milet Pentouraient, et il leur faisait ses adieux. a Vous
savez, leur disait-il, que tant que j'ai vecu parmi vous, je
n'ai rien epargne pour vous annoncer la parole de Dieu.
Et maintenant, voici que, lid par l'esprit et par Pappel
de Dieu, je pars : Et ecce alligatus ego spiritu, vado.
Je pars, ignorant ce qui m'attend sur ces nouveaux rivages
qua mihi ventura sunt ignorans, sinon ce que 1'Esprit
de Dieu me laisse entendre que les tribulations et les
chaines m'y attendent: nisi quia vincula et tribulationes
me manent. Sed nihil horum vereor. Mais je ne crains
rien, et ma vie elle-meme m'importe peu, pourvu que je
prache Jesus-Christ et que j'accomplisse ainsi ma course :
nec facio animam meam pretiosiorem quam me, dummodo
consummem cursum meum et ministerium verbi quod
accepi a Domino Jesu.- Et tous tombant &genoux autour
de lui et avec lui, ils priaient. Et cum hec dixisset positis
genibus suis oravit cum omnibus illis. Et les pleurs eclaterent; et tous se jeterent a son cou pour l'embrasser; ils
pleuraient surtout de ce qu'il leur avait dit qu'ils ne le
reverraient plus. Et ils l'accompagnerent au vaisseau.
Magnus fletus factus est omnium; et procumbentes super
collum Pauli, osculabantureum, dolentes maxime in verbo
quod dixerat, quoniam faciem ejus non essent visuri. Et
deducebant eum ad navem. - Cette scene s'accomplissait
parmi les fideles de Milet an dipart de lap6tre Paul pour
Eph6se; elle s'accomplissait, en Pan 1791, sous les cloitres
de la sainte demeure des fils de Vincent de Paul, au d6part
de Francois-Rigis Clet partant pour ivangdliser la Chine.
II s'embarque. Salue ta patrie, mon frere; tu ne la reverras jamais plus; mais, courage; tu travailles encore pour
elle. Et puis, la grande patrie est au ciel.
Les mois s'icoulent; un jour enfin apparaissent i ses
regards les rivages de la Chine. La voici, cette terre qui
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t'6tait promise. Terre promise; mais sache-le, cette fois, ce
n'est pas une fiction : elle divore ceux qui y entrent.
Avant toi, tes freres, les vaillants Louis Appiani, et Theodore Pedrini; le tres doux Mullener, tous fils de Vincent
de Paul comme toi et comme tes compagnons d'aujourd'hui, y ont succombi. La tempte vient d'emporter les
actifs fils d'lgnace,et il faudra, vous, petit troupeau, poignee
de moissonneurs, entrer dans ceglorieux mais d6courageant
heritage. - Je le sais, rdpondit-il, il me semble. Mais
1'Eglise a parle par le Pontife de Rome; au sein de ma
famille le successeur de Vincent de Paul nous envoie :
nous travaillerons, et, s'il le faut, nous en mourrons ; mais
humblement, et courageusement, nous sommes ap6tres et
nous servirons Dieu.
Eh bien, a roeuvre alors. O mon frere, baise cette
terre qui va boire tes sueurs. Qui salt, dis-moi, si plus
tard elle ne boira pas ton sang? Te voila ap6tre !
II a quitt6 Macao. II entre dans la region du Kiang-si.
La population est dense, la terre fertile; mais le troupeau
des chritiens disperse sur cette vaste province est pauvre
et difficile a visiter. II faut se dissimuler avec soin pour ne
pas reveiller la persecution A peine assoupie : a J'ai fait des
centaines de lieues en barque, ecrit-il, sans etre reconnu. ]
La vie est tr6s dure : a Nous couchons, dit-il, sur des
planches converes d'une legere couche de paille et d'une
natte: cela pourrait paraitre austere ailleurs. A present,
je ne plains ni les chartreux ni les carmelites : le corps se
fait a tout. * C'est bien.
Mais, pricher ?- Eh bien, pour precher, il apprendra la
langue, ou il en apprendra ce qu'il pourra, car on est IA
pour dvangiliser. II n'a plus, dit-il, la fraicheur de
memoire qui lui eut rendu ce travail plus facile; mais il
sait qu'il en faut venir a bout. Saint Jr6me, autrefois,
Messieurs, pour servir PEglise, s'attachait A 1'etude de
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P'hebreu, comme l'esclave, disait-il, qui s'attache A la meule,
sans trive; notre serviteur de Dieu s'attachera Al'etude de la
langue des infideles qu'il vient evangdliser, sans se lasser.
11 convient que ce lui fut one rude epreuve, et que, parfois,
le decouragement surgissait dans son Ame; mais il se
ressaisissait, se disant, comme il l'a dcrit, que ce n'eýait pas
apres avoir fait six mille lieues pour accomplir la volonti
de Dieu qu'il convenait de regarder en arriere.
Et voila qu'ensuite un autre champ de travail s'ouvre
devant lui. Dans l'immense region de Hou-kouang, - oi
I'on a cred cinq vicariats depuis, - un besoin plus urgent
encore de secours spirituels se fait sentir. On I'appelle; il
y court. Cette province, par sa richesse, est appelde le grenier de l'empire; mais, comme aux origines du christianisme, ce ne sont aussi que les pauvres et les petits artisans
qui sont venus A la foi. Nos chreiens, icrit-il, sont presque
tous pauvres : a plupart de leurs maisons sont des chaumitres, percees A jour de tous c6tis ». Et la vie austere continue.
Au milieu des vastes plaines, un seul massif se dresse :
c'est I1, au milieu des rochers et des arbres, que les Missionnaires se sont arritis et qu'ils dvangelisent, pauvres euxmimes, leur pauvre troupeau. C'est 1a, comme il disait
gaiment qu'il a dressi son a chateau de paille . En cette
region, jadis une chretiente fervente rappelait les premiers
jours du christianisme; la persecution de 1784 vint, et
quand les pasteurs furent chasses, le troupeau ne tarda pas i
etre disperse. II se reformait quand une seconde persecution
6clate, et seme l'ivraie de la superstition, si difficile en
Chine a arracher, et la mile au bon grain. Voila la terre
redevenue sterile, voili la moisson milangde d'ivraie. Ap6tre, qu'en penses-tu? - Ce que j'en pense, repond-il
sans doute, c'est que je devais m'y attendre. Nous n'allons
pas aux missions infideles pour jouir dans des chritientis
toutes faites : nous y allons pour en former.
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Et dans quelle pauvreti et avec quel zlie ii travaille !
II entreprend des courses apostoliques d'une annie
entiere; car, ii y a des chretiens qui n'ont pas vu de pretre
depuis vingt ans, et son zele ne peut supporter cette pensee;
et c'est la qu'il se fait la reputation et qu'il conquiert ce
nom de ' terrible adversaire de Belzebuth • que la tradition lui a conserve. S'il revient, an centre de la mission, il
y passe neuf a dix heures par jour a confesser et a prdcher,
au point que ses confreres icriventqu'ils redoutent plus pour
sa sante son sijour a la risidence que ses courses apostoliques. Convertir les intideles ne lui suffit pas ; il prepare
un clerg6 et, dans cette pauvre risidence, il a tour a tour
quatre, cinq, six jeunes enfants qu'il commence a instruire,
ou & faire instruire, et qu'il fera ensuite passer a Pikin
pour completer leur instruction sacerdotale et pour etre des
pretres un jour.
II fait revivre les saintes audaces de la pauvrete apostolique (II Cor., xi, 27); il se sent ap6tre par le travail et
aussi, pourrait-il redire b son tour, par les privations et par
le devouement : in labore, injejuniis multis, in nuditate.
C'est a ce point que cet apostolique d6nuement fascine par
sa grandeur et son austerite. De la ville de Canton un
Missionnaire, qui debarquait en 1802, Ccrivait: a Notre
courrier -

un chritien chinois -

est demeuri quelque

temps avec M. Clet ; oh! que la description qu'il me fait
de sa pauvre chaumiire, de ses travaux et de sa vie apostolique me fait regretter de n'dtre pas envoyd me former a
son ecole ! v (Lettre de M. Richenet. Vie, p. 196.)
In laboribusplurimis. On est ap6tre par le travail; et sa
charge s'dtait accrue, en effet, on peut dire, sans mesure.
D'abord, dans la province du Hou-kouang, les pretres
etaientau nombre de cinq; bient6t ils n'6taient plus que
trois: avec M. Clet, ses deux confreres lazaristes: M. Aubin,
son ainc, et M. Pesnd, Pun de ceux qui itaient partis avec
lui en 1791.
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Or, un jour que M. Aubin allait au Chen-si appeli par le
vicaire apostolique, il est arrdtd, jet6 en prison par les
mandarins; quelques jours apres, il y meurt, prononqant
ces paroles dignes du caour d'un nouveau Paul : a Je ne
desire autre chose que de voir mon Dieu, et il est l'objet
de toutes mes pensies. a M. Louis Pesni etait l'un de ceux,
je Fai dit, qui venaient, en ap6tres, de descendre avec
M. Clet sur les rivages de la Chine. De lui et de son autre
compagnon, M. Lamiot, on avait ecrit de Paris : £ Ce
sont des enfants d'une grande pietd et d'un aimable caractire. x On eft pu graver ces touchantes paroles sur sa
tombe, car voili qu'il mourait lui aussi. II n'avait que
ringt-neuf ans, et laissait, en tombant dans toute la fleur
de sa jeunesse sacerdotale, le plus idifiant et le plus sympathique souvenir (Vie, p. I55). Dans cette vaste region
Francois Clet restaitseuL
Mon Dieu, que vos desseins sont impenetrables ! Pourquoi se fait ainsi le disert autour de rap6tre venu pour
secourir dans cet immense pays vos enfants abandonnes ? Ce sont les mysteres de Dieu. Ce que je veux vous
dire, Messieurs, c'est que plus grand que toutes les infortunes, plus grand que routes les dpreuves, le serviteur de
Dieu que nous louons ne se decouragea pas. II me semble
que sa stature grandit encore sous ces coups et dans cet
isolement.
Son isolement ? Apres tout, quoi qu'il apparaisse aux
regards de ceux qui ne penetrent pas les mysters de la
foi, on n'est pas vraiment seul, tant qu'on a Dieu avec soi.
Or Dieu accompagne son serviteur, et il va au besoin, par
des miracles, faire sentir sa presence. Le fervent serviteur
de Dieu etait le recours de ses chritiens, dans les calamitis
publiques et privies. Pere, lui disent-ils, un jour, la famine
nous fait perir; la sicheresse a tout brale. - Allez, leur
rdpond-il, prier dans 1'oratoire commun *; lui-mame se
retire dans sa pauvre cellule. Deux heures durant il sup-
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plie Dieu. Et quand il revient, les yeux baignds de larmes :
a Dieu va vous exaucer a, dit-il. La pluie tombe et la population est sauvie.
a Ses ennemis tendent des piages sur sa route a, comme
parle le prophete. Un jour les paiens l'attendent sur le
chemin, A trois milles environ de la chritienti qu'il vient
de visiter. Et ceue fois encore, on pent redire la parole de
PEcriture : Circm fulsit eumal
: ils le virent environne
de lumiere, ileve de deux palmaes an-esuude
lerre. La
frayeur les saisit, et l'homme de Dieu miraculeuseaemt
sauve poursuit sa course apostolique.(Causa beatific.; Epistola judicum delegatorum. 12 aodt 1870.)
Il y avait &cette 6poque sept mille chretiens environ ripandus sur le vaste territoire des provinces du Ho-nan, du
Kiang-nan, du Tchd-kiang, du Kiang-si; il y en a cent
mille peut-etre, a l'heure pr6sente. A la moisson qui s'est
levee, je juge de la semence qui a iti rdpandue et des travaux de ceux qui ront cultivie. O Francois Clet, oui, vous
avez le droit, il me semble, de redire les paroles de saint
Paul que nous citions tout a I'heure : a J'estime n'etre pas
en dessous des grands ap6tres qui m'ont pricede dans
1'Eglise. 3 Vrai serviteur de Dieu, votre piedt nous charmait,
nous admirons la beautd de votre courage apostolique;vous
pourriez tomber a l'heure prdsente, votre cours2 serait bien
remplie comme vous le souhaitiez : dummodo consumem
cursum meum.
Mais voila qu'une autre voie plus glorieuse s'ouvre
encore devant vous pour servir Dieu : Ostium magnum
apertum est, pourriez-vous vous dcrier, et c'est le chemin
du martyre. Courage: Euge, serve bone ! Ce dernier stade,
notre pensie et notre coeur vont le parcourir avec vous.
III
Desiderium animce ejus tribuistiei, Domine : Ce que
desirait son coeur, vous le lui avez accord6, 6 mon Dieu,
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et vous ne l'avez pas frustr6 de ce que ses levres vous
demandaient : et voluntate labiorum ejus non fraudasti
eum. , Ce iont les paroles qu'on lit en l'ofice liturgique
d'un martyr [Ad Matut., respons. v lect.); nous les
lirons desormais en la fete du bienheureux Francois Clet,
et ce sera justice. Car, dit son histoire, dans les dernieres
annies, chaque soir en ses prieres, d'un coeur brdlant, ii s'offrait a Dieu pour subir le martyre. C'est ainsi
qu'on est ap6tre jusqu'au bout. a Qui sera mon envoyi,
disait autrefois Dieu, et qui parlera pour moi : Quem
mittam et quis ibit nobis? - Qui? Moi, Seigneur, repondait
le Prophetel Et dixi ego : Mitte me. (Is., vi, 8.) J'irai
pour vous, mon Dieu! - Et jusqu'oi ? Et comment? Comment? Jusqu'oi? Jusqu'oi il le faudra pour vous etre
fidele, jusqu'a mourir: non; ni la vie, ni la mort ne me
s6 pareront de vous, 6 mon Dieu. *
C'est bien; voilt le fid&le serviteur: Euge, serve bone et
fidelis. A 1'oeuvre!
Et de fait, ii ne tarde pas a entrer dans le suprdme combat. - En 1796, disparaissait un empereur de la Chine,
qui s'itait montrE relativement toldrant et bienveillant;
sous Kia-king, le nouveau souverain se dichaina rorage
qui avait grond6 pricidemment.
La sentence est portee contre les ministres de la foi chritienne. Que va faire notre Bienheureux ? - II suivra
d'abord l'avis de 1'vangile: Serviteur prudent de son
Maitre, il se souviendra de l'avis : c Si on vous persicute
dans une ville, fuyez dans une autre. a (Matth.,x, 23.) On
le traque dans les cites, ii fuit dans les deserts, et comme
I'Ap6tre, ii habite dans les grottes et dans les antres. Avec
un compagaon de ses travaux depuis dix jours ii habitait,
sous une roche, une retraite bien 6troite et dissimule :
orDieu veillait sur nous a, dit-il. Et un matin que, par une
fente du rocher, son compagnon icoutait les voix des satellites qui les avaient poursuivis, un passant dit: a La pierre
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qui ferme la grotte a iti remude recemment; il faudra voir
s'ils ne sont pas derriere D.

a Cetait, dit-il, il nous le

sembla, un avis du ciel *; et ils eurent juste le temps de
fuir avant le retour des soldats. Quelle vie, mes freres, et
quelles angoisses! Cette fois encore, pour un temps la
tempete se calma (18o5).
Elle allait renaitre (181 r ). Les mandarins poursuivent
de nouveau le pretre chrdtien. Ils se rendent a la demeure
de Iap6tre; ils la renversent, pillent ia petite chapelle qu'il
avait dressee i c6td, et i'ecole; ils ne lui laissent que des
ruines. Et puis, pour un instant lorage se calme encore.
* Vous etes etrangement superstitieux, disait saint Paul
aux Grecs d'Athenes : Quasi superstitiosioresvos video. *
Ah! certes, il l'ect pu dire a ces paiens du Cleste Empire.
Un jour, dans le ciel, une tempdte dclate; des tenebres
epaisses enveloppent la cite de Pikin. L'Empereur est
effray6 et fait demander a ses faux dieux 1'explication du
phinomene. Les ministres de ceux-ci ne manquent pas de
saisir Foccasion, et de repondre que les pretres des chrdtiens en sont la cause. Et, cette fois, un edit plus precis
encore ordonne de s'emparer d'eux et de les faire mourir
( 8 9). - Cette fois, I'ap6tre ne devait pas dchapper.
Les actes de sa bdatification racontent qu'un jour, tandis
que le Bienheureux disait la messe dans la chapelle de sa
pauvre residence, deux oiseaux vinrent voleter et gazouiller
aupres du sanctuaire ou ils finirent par entrer. Aprs la
messe, le Bienheureux les prit; puis, se tournant, il dit
aux assistants: aVous voyez I'image de ce qui doit m'arriver : je serai pris par les satellites comme je viens de
prendre moi-mdme ces petits oiseaux: Captura harum
avium a me facta parabola est, scilicet assimilatio est
in futurum me a satellitibus capiendum esse. (Causa
beatific., sess, v; Vie, p. 3t6). - Touchante et melancolique scene, qui rappelle celle oi le Maitre disait a ses
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disciples : a VoilA que lheure est arrivie oi le Fils de
r'Homme va etre pris et livre a ses ennemis. a
L'evenement ne se fit pas longtemps attendre.
Franqois Clet &tait dans la demeure d'un chretien. Afin
de se conserver a son troupeau, il allait essayer de fuir
encore. Sous les vetements d'un marchand, une cruche
d'huile a la main, il sortait, quand les satellites surviennent. Un traitre, un chretien que le serviteur de Dieu
avait autrefois repris de ses crimes, les conduit, et, pour
gagner la prime promise a sa trahison, il guide les soldats.
4 C'est lui! a dit-il. en apercevant le serviteur de Dieu, et
celui-ci tombe en leur pouvoir.
On le conduit d'abord au chef-lieu de la province. Ce
sont soixante lieues qu'il fera, maltraite, charge de chaines,
pour comparaitre devant les juges qui sont plut6t ddja
des bourreaux. Un jour, il repond aux accusations on
aux injures d'un des plus cruels mandarins : a Mon frere.
maintenant tu me juges; dans peu de temps mon Sauveur
te jugera lui-mdme ; et l'evenement ne tarda pas a confirmer la prophetie du serviteur de Dieu. En cette circonstance, le juge lui fit meurtrir le visage avec une triple
laniere de cuir. Et le terrible supplice bient6t recommenca.
Dans le Ho-nan, ecrivait-il ensuite, j'ai etc
honore a diverses reprises d'une trentaine de soufflets et
d'un agenouillement a nu pendant trois on quatre heures
sur des chaines de fer. a - On le renvoie en prison; il y
passe les nuits dans la priere et le ravissement : a Qu'est-ce
done, disait avec admiration le chef de la prison, que ce
vieillard, qui a prie jusqu'au lever du jour ? a
Mais comme on renvoyait son Maitre de Caiphe au tribunal de Pilate, on se ravise; et le mandarin du Ho-nan
est bien aise de se decharger des assujetissements du proces
sur celui du Hou-pd auquel ressortissait le prisonnier. Ce
sont a cent quarante lieues a faire, comme l'ecrivait lc
martyr, cent quarante lieues les fers aux pieds, les menottes
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aux mains, la chaine au cou, n'ayant pour auberge que
les prisons a.
I1 y trouvera des juges qui ne seront pas sans compassion, quoiqu'ils doivent finir par le condamner a mort, et
il leur rendra temoignage de leur humanite. Mais il faut
que le serviteur ne soit pas au-dessus du Maitre. Et alors
ce sont les angoisses interieures qui viendront achever de
purifier la victime. Jesus n'avait-il pas dit sur le Calvaire :
a Mon Pere, mon Pere pourquoi m'avez-vous abandonne? a Et la victime d'aujourd'hui, inquiete du salut de
ses freres, tremble. Dieu le permettant, I'humble ap6tre se
demande s'il ne lui .a pas echappi quelque parole moins
prudente qui n'ait pas assez preserv6 de la tempdte les
fideles confids A ses soins; il se tourmente, et il ne lui reste
dans sa douleur qu'A se tourner lui aussi vers son Dieu :
* Mon Pkre, pourquoi m'avez-vous abandonne? -- Non;.
son Pere du ciel ne I'a pas abandonne. II lui donne la joie
de trouver dans la prison un autre fils de sa famille religieuse, un lazariste chinois, d'autres chretiens aussi. Et
alors des larmes de joie coulent de tous les yeux.
Quand les interrogatoires continuent, on lui demande
de renier sa foi, et, un jour d'abstinence, on lui presente
des viandes, ce qui est le signe d'apostasie. Comme Eleazar,
il dcarte de la main les viandes; ii ne souillera passes cheveux blancs. Quant a sa foi et a la croix qu'on lui vent
faire fouler aux pieds: a Non, certes, repond-il; non, je ne
renierai jamais ma foi: Omnino, nunquam fidem meam
negabo. (Causa beatific., Summarium super dubio an
constet de martyrio, p. 67, 72. ) C'est alors que sont prononcees les sentences: contre les chretiens indigenes qui
l'entouraient, I'exil perpetuel; et contre lui, la mort.
C'est beau, Messieurs, la mort des martyrs: c'est beau de
paix, et c'est beau de grandeur. S'adressant A son sup6rieur, le serviteur de Dieu, avec un melange d'humilite et
d'imperturbable sdrenitd, dcrit: a Bien on mal, j'ai accom-
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pli la tAche que vous m'avez confide. II ne me reste plus
qu'a mourir ! * Et alors la paix et la charite debordent de son
coeur. a Moi, Paul, qui suis dans les fers o, icrivait d'une
maniere touchante I'Ap6tre aux premiers chretiens. Et lui,
de m6me: a Moi, captif de Jesus-Christ, j'ecris A mes freres
bien-aimes de P'Eglise du Nan-tang ; il les exhorte A
s'aimer. Et puis, - sc6ne comparable a ces agapes que les
premiers martyrs celebraient avant d'aller a la mort, - il
rdunit quelques chretiens, et, dans un frugal repas, il les
console et les encourage A servir Dieu: a Aujourd'hui,
26 janvier, icrit-il, je suis encore en vie. Hier, fete de la
Conversion de saint Paul, jour memorable par l'institution
de notre Congregation, M. Chen (son confrere) et moi
avons requ la sainte communion; et, a midi, nous avons
fait un petit festin, od nous etions trois prdtres et six laiques,
deux de la prison et quatre du dehors. *
Mais, je m'attarde a ces touchants souvenirs. Les jours
etaient comptes; les satellites entrent un matin dans la prison pour l'emmener. La neige couvrait la terre; on part
en courant, comme c'est la coutume, en Chine, de conduire
au supplice. Au pied de l'instrument de mort, il demande
un instant, et tombe A genoux. Vous eussiez dit Etienne, le
premier martyr, agenouille aussi et priant; les yeux levds
au ciel, dit 1'Ecriture, la paix surlevisage, et s'ecriant: aJe
vois les cieux ouverts et Jesus qui m'attend. a (Act., vu, 55.)
C'etait Etienne; c'tait aussi Franqois-Rdgis Clet. Bient6t
les bourreaux s'emparent de lui, et son Ame est au ciel.
Le vicaire du Christ Fa placd sur les autels. Et nous,
il nous plait, maintenant, de le contempler la palme a la
main, et de penser qu'il mele ses accents au choeur de ces
hdros dont la phalange, vatue de la pourpre du martyre,
vous loue, 8 mon Dieu: Te martyrum candidatus laudat
exercitus.
SAvez-vous vu quelquefois, au soir, sur le bord
de I'O-
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cian, le soleil qui descend? Le disque de feu va s'enfoncer peu h peu dans les flots; le ciel devient rouge;
des nuages, les uns diraient de sang, d'autres de pourpre, se
groupent autour de l'astre qui va disparaitre et lui font
comme un dais et une royale tenture. Ce sont les dernieres
splendeurs d'un beau jour qui finit.
Or, aujourd'hui, au soir de ces fetes, je ne puis m'empecher de penser que c'est aussi le soir d'un siecle.
Ce siecle a eu ses orages ; il eut aussi, - c'est en particulier de la France que je parle, - ses splendeurs pour
rEglise. Avant qu'il disparaisse je veux le saluer ici.
Rappelez-vous: Au lever de ce siecle, c'etait la rencontre
d'un empereur et d'un pontife romain sous les votites glorieuses de Notre-Dame. Puis ce fut un renouveau de vie.
Que les premiers siecles nous parlent, je le veux bien, de
leurs solitaires, de leurs vierges, de leurs docteurs, de leurs
martyrs -

ils avaient aussi leurs persdcuteurs. -

Le soleil

de ce siecle a fait resplendir une non moins belle floraison.
Peres du disert, ne sont-ce pas des voix dont vous connaissez l'accem que celles qui, en notre dix-neuvi6me siecle,
s'elevent de nos chartreuses reconstruites, ou bien encore
des champs et des fordts que nos trappistes en priant sont
occupes a defricher I- Les vierges d'autrefois? Vierges martyres des preludes tourmentes de ce si6cle, et qui par IA
lui appartenez; carmelites de Compiegne qui chantiez au
pied de l'rchafaud, et tant d'autres-qui cueillites la mame
palme, n'etes-vous pas les emules des Cecile et des Agnes ?
- Et si, A la place des palmes, je cherche des lis entre vos
mains, 6 Bernadette, la voyante de Lourdes, et vous
humble sceur Catherine Laboure, la voyante, ici, de la
miraculeuse Mtdaille, dans la blanche armee des vierges,
I'une des plus belles parures de notre siecle, mon regard
vous distingue et notre coeur vous salue. - Des docteurs ?
Cyprien, Ambroise, Hilaire, Augustin, ne revivront plus
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sans doue; mais la tribune.sacrie a pourtant connu, dans
ce siecle, d'incomparables accents. Pendant qu'au pied de la
chaire de Notre-Dame les foules tremblaient d'emotion et
d'enthousiasme sous la parole d'un fils de saint Dominique ', un autre Hilaire a Poitiers 2 rendait des oracles, et
la main du grand dvdque d'Angers 3 tracait d'immortels
dcrits qui ne piliront pas, mime si on les compare a ceux
de l'eveque de Carthage et de I'eveque de Milan. Je lecrois.
C'itaient la les splendeurs du jour.
Etquand j'ai dit qu'au soir le ciel s'empourprait, je songeais Avotre sang, 6 martyrs, 6 ap6tres qui, en ce siecle, dtes
alles conqudrir A la foi chreiienne les peuples de 1'Asie,
ceux des lies lointaines de lOceanie on de la mysterieuse
Afrique.
Le sang de nos martyrs est vermeil encore: il vient de
couler en Extrdme-Orient. Deja sech6, il rayonne aussi au
front et sur les cicatrices de ceux que nous avons acclames naguere : martyrs de la Chine, en ce siecle, comme
Jean-Gabriel Perboyre, ou, comme Pierre Chanel, martyrs des iles de 'Oceanie. II rayonne au front et sur les
cicatrices de ceux que nous acclamons aujourd'hui, cette
cohorte de soixante-dix-sept, dont Francois Clet fait partie,
martyrs de l'Annam et de la Cochinchine, ou de la Chine
encore, qui s'avancent leurs palmes a la main et comme
drapis dans leu» pourpre.
Par la ce siecle finit bien. - On dit que demain sera mauvais. Cela peut dtre; quoique, pourtant, qui le sait ? Pour
moi, j'ai tenu, malgre ses miseres a saluer lesgrandeurs de
mon siecle qui a connu dans son cours les gloires que je
viens de rappeler: solitaires, vierges, pontifes; et qui finit
dans le reflet de la pourpre des martyrs.
J'ai termine. -

11 est racontd dans 1'histoire du bienheu-

i. Lacordaire. - 2. Le cardinal Pie. - 3. Mgr Freppel.
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reux FranCois Clet, que, quand ses restes etaient ramenis
de Chine en sa patrie (1868), la temp4te iclata sur le vaisseau qui les portait. Deux autres navires furent enveloppis
dans le meme orage; l'un eut ses flancs envahis par les
flots; l'autre eut ses mats casses et ses voiles emportees: lui,
rien I L'eveque qui accompagnait ces restes sacres (Mgr Delaplace) ecrivait: (c Pourrait-il en atre autrement quand on
fait route avec le Pere Clet, tant vendrable et tant venere !
O martyr! bienheureux Franqois Clet, c'est maintenant
parmi nous que repose le tresor de vos saintes reliques, au
milieu de cette double famille de saint Vincent de Paul,
notre commun Pere. Ah I protegez notre esquif! Nous ne
demandons pas de ne pas sentir la tempete: la tempete enveloppa la barque qui portait le Christ sur le lac de Gendsareth, etelle ballotte, a tous les sicles, la barque de Pierre;
mais nous vous demandons de veiller sur nous, et de nous
garder. Car, nous voulons servir le Christ, le Christ £ qui
etait hier, qui est aujourd'hui, et.qui sera dans tous les
siecles a; comme vous l'avez servi et comme vous l'avez
aimb
hier, bon et fiddle serviteur, nous voulons, nous, le
servir et 'aimer aujourd'hui, afin, avec vous, d'etre pres de
lui dans les siecles des sidcles. Ainsi soit-il.

GRENOBLE
TRIDUUM EN L'HONNEUR DU B. FRANQOIS-IRGIS CLET
DANS L'eGLISE CATHADRALE

DE GRENOBLE

Les 16, 17 et 18 novembre 19oo
Nous donnons ici les principaux traits du compte rendu de ces
solennites publid par la Semaine religieuse de Grenoble. Cette ville,
on le sait, est la patrie du bienheureux Clet.

Entrd dans la vieille cathidrale avec la foule qui voulait
assister P'ouverture des solennites, au matin du 16 no-

vembre, je contemplais avec emotion ce vieux monument
que les generations avaient elevi.
Et voici qu'aux derniers jours du siecle, ce ne sont plusdes
marbres et des bois sculptes, des orfevreries on des pierres
pricieuses qui adjoignent leur valeur artistique an venerable temple, mais les restes sacres d'un Dauphinois, de 'enfant qui naquit a Grenoble en 1748, onze ans apres les
fetes de la canonisation desaint Francois-Regis, qui s'eloigna de France apres le pillage de la maison de Saint-Lazare,
i Paris, en 1791, et recut enfin du bourreau le paiement
qu'il reclamait de ses travaux : le martyre. C'etait le 18 f&vrier 1820.
Le cortege, peuple, clercs, chanoines, 6evques, se rendit
de Plv'che au-derant de la relique du Bienheureux. Bient6t, elle est deposde sur le tr6ne qui lui a etC prepare i
droite de la table de communion. La statue du Bienheureux
nous le represente au moment de son supplice, les yeux
vers le ciel. NN. SS. Montety, archevdque de Beryte;
Henry, evique de Grenoble; Hazera, evdque de Digne;
Herscher, evdque de Langres; dom Grea, abbe mitre de
Saint-Antoine; Mgr Bellet, protonotaire apostolique, s'arrdtent: rencens fume entre les mains de Mgr Montety, I'oraison du Bienheureux est chant6e, et ainsi les premiers
honneurs officiels sont rendus i ces restes precieux que
Grenoble poss6dera desormais.
Desormais l'univers entier saura ce que fut notreillustre
compatriote. Car I'Eglise fair des gloires locales des gloires
universelles. Partout, chez nos amis, chez nos ennemis,
en terre catholique, en terre protestante, en pays civilise,
en pays barbare, en Scandinavie et au Cap, sur les bords
bords du Mackensie on sur les rives de 1'Indus, le nom de
notre Bienheureux sera connu et glorifid. En Chine, il est
resti populaire. Les paiens de la-bas eux-memes le ven&rent, si ceux d'ici rignorent. I1 est le veritable patron des
-Missionnaires, et son tombeau est le rendez-vous que
se
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donnent tons ceux qui veulent avoir force et lumire : le
bienheureux Perboyre en a t6moign6, et tous les timoins
oculaires l'affirment.
C'est donc avec respect et envie que nous voyions au
premier rang les membres de la famille de Francois-Rdgis
Clet, -- ses arriere-petits-neveux, - M. Laforest et Mme Laforest, nie Clet; MM. Emile et- Maurice et Mile Marie
Laforest; M. et Mme Fdlix Emery, Mme Jules Emery,
Mme Auguste Emery et Miles Jeanne et Marie Emery.
Quand le Te Deum retentit, ils durent sentir en eux la joie
des vainqueurs, de ceux qui sont a participants de la gloire.
Ne semble-t-il pas qu'un rayon de l'auriole du Bienheureux vient jusqu'A eux et illustre pour toujours leur
race ?
Heureuses aussi les Filles de la Charit! Elles ont un
protecteur de plus, et ces temoignages de satisfaction et
d'honneur que le monde leur refuse parfois, Dieu les leur
donne en tirant de a l'abjection et des chaines * le fils de
saint Vincent de Paul. Cent cinquante de leurs saeurs travaillent en Chine: elles marchent sur des traces ensanglantees, mais le sang ne leur fait pas peur, et innombrables
sont celles qui, de France, soupirent aprs I'exil des pays
de mission. Nous saluons leur cornette blanche. Et, en la
personne de M. Bettembourg, procureur general, qui repr6sentait la Societe, nous envoyons nos hommages emus i
tous ces bons soldats du Christ, qui s'appellent les Lazaristes. Ils sont li-bas cent quarante qui font aimer la
France. Avec les quatre-vingts pretres indigenes qu'ils ont
formis, ils ivangilisent un territoire dix fois grand comme
la France. On sait (les journaux le disaient hier) comment
Mgr Favier et les siens out defendu et sauv6 les droits de
Dieu et de Thumaniti. Qu'ils soient binis et encourages
par cette exaltation de lun d'entre eux! Qu'ils soient remerciks de continuer glorieusement l'oeuvre commencee il y a
plus d'un sitcle, et qu'ils sachent bien radmiration et la
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reconnaissance des Dauphinois pour les successeurs et les
freres de Francois-Rdgis Clet!
Pendant les trois jours, la messe fut chantie pontiAcalement: le vendredi par Mgr Montety, dont beaucoupde nos
paroisses connaissent l'aminit6 cordiale; le samedi par
Mgr Isoard, qui avait des droits sur notre Bienheureux,
jadis quinze ans professeur de thdologie a Annecy; le dimanche par Mgr Hautin, archeveque de Chambiry, dont le
diocese resta si longtemps incorpord au n6tre. Le Grand
Seminaire ex6cutait les chants liturgiques. Est-il besoin
de dire que 1'exdcution fut parfaite ?
La musique moderne fut tres bien reprisentee par deux
Cantates au Bienheureux exdcutees chaque soir du triduum par un chaeur de deux cents voix mixtes accompagnees par le grand orgue. Ce n'est que justice de feliciter
M. I'abb Champavier du beau resultat qu'il a obtenu.
Restent les discours. Ddcoration de la cathedrale par des
cartouches et des tentures rouges, ordre parfait des ceremonies sous la vigilante autorit6 de M. le chanoine Fagot,
recueillement et pietd d'une foule chaque jourgrandissante,
c'etaient ddjade belles contributions ala splendeur de lafete.
Maison attendait les dloges du martyr, et les Grenoblois,
qui sont passionnds d'eloquence, se faisaient une fete d'entendre dire en beau langage les vertus du heros. Au pied
de la chaire, un auditoire d'avance remuu par cette idee
que les massacres continuent en Chine, que I'ere des martyrs n'est pas close et que plusieurs pretres dauphinois sont
la-bas aux prises avec la barbarie des Boxeurs: le theitre
de la persdcution actuelle est a peu pres le mdme que celui
ou mourut notre ap6tre,
A Mgr Herscher, dveque de Langres, fut ddvolue la
tAche de prdcher le sermon d'ouverture, le vendredi, a
S3 heures, a l'issue des vepres pontificales. II eut sur l'apostolat des pages dloquentes que nous voudrions pouvoir
citer.
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Mgr Rozier, parla le second jour; la vie du martyr et la
notion de rapostolat furent eloquemment presentes. De
I'apostolat au martyre il n'y a qu'un pas, et la vision
derniere que devaient emporter les fideles etair celle des
serviteurs du Christ, cbassis, poursuivis, tues en haine de
Celui qu'ils annoncent. Tel fut le tableau qu'esquissa,
d'une maniere saisissante, Mgr Hazera, le dimanche, devant un immense auditoire.
Les 16, 17 et 18 novembre 1900 compteront parmi les
jours heureux dans l'histoire du diocese et de la ville de
Grenoble. Notre calendrier liturgique s'est enrichi d'un
nom nouveau. II ne nous reste qu'a hater de nos voeux le
jour de la canonisation.
Ce jour-li Mgr Henry, qui a eu les primices, aura la
rdcolteentiere. Les fetes qu'il presidera alors seront-elles
plus belles que celles d'hier? Personne n'oserait le dire.
Mais ce que Sa Grandeur voudra ajouter a son habituel
devouement au diocese, c'est le tribut de sa voix et de son
eloquence. A elle done, A elle seule et bient6t l'honneur du
panegyrique non plus du Bienheureux, mais du saint.
Nous sommes contraint d'ajourner, a cause de la publication des renseignements sur la Chine, la citation des
comptes rendus de triduums que nous avons sous les
yeux : A Lyon, of dans les solennitis que I'archidiocese
et I'Euvre de la Propagation de la foi ont fait c6lbrer, le
bienheureux Clet a eu sa tres honorable place; dans plusieurs de nos dtablissements, a Amiens, A Loos, A Meaux,
en France; A Mondovi, a Frascati, B la maison de Naples,
en Italic; A Cracovie, en Pologne. Nous avons requ le trbs
beau programme du triduum d'Emmitsburg, aux EtatsUnis. - Nous nous proposons de faire connaitre plus tard
en detail ces edifiants et interessants ricits.
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CHATEAU-L'EVEQUE
LA FETE DU TROISIEME CENTENAIRE DE L'ORDINATION
DE S. VINCENT DE PAUL

C'est a ChAteau-1'Ev&que, au diocese de Perigueux, on
le sait, que saint Vincent de Paul recut uonction sacerdotale en 16oo. Ii dtait naturel qu'on y celebrat Panniversaire trois fois seculaire de cet ievnement qui eut de si
heureuses consequences pour tant d'imes et pour 'honneur
de l'Eglise.
Depuis trente ans, Chateau-l'Evque est devenu un foyer
de bonnes ceuvres par la presence des Filles de la Charite. A
l'occasion des solennites qui viennent d'y 4tre celebrees, la
Semaine religieuse du diocese de Perigueux en racontait
ainsi les debuts:
a C'est en 1869, que les Filles de la Charitd, grace a une
riche et genereuse compagne, ma soeur Lucas y commencerent la fondation d'une petite communauti de trois soeurs.
a La semence etait jetee et Iceuvre se deveioppa.
e Trois choses nous preoccuperent des notre arrivee en
1870, ecrit le venerable cure de la paroisse : Obtenir des
deux families de saint Vincent de Paul la construction d'un
dtablissement a Chateau-l'Evque qui fut digne du prdcieux
souvenir qui rendait cene localiti desormais celebre; puis
la construction d'une nouvelle dglise, et enfin, la creation
d'un pelerinage a ce sanctuaire beni du sacerdoce de saint
Vincent de Paul. En 1872, la premiere fondatrice abandonna 'Poeuvrea la communaute des Filles de la Charitd
qui commenga la construction de la spacieuse maison que
'on voit a Chateau-l'PEvque maintenant. Apres plusieurs
acquisitions importantes et necessaires au developpement
de l'ceuvre, la maison de Chateau-l'Evique est devenue une
residence de retraite et de repos pour les Filles de la Charite 6puisees par FIge et les travaux auxquels ellessont sou-
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mises dans les classes, les h6pitaux ou orphelinats qu'elles
dirigent en France et A1'Ntranger.

CHATEAU-IL'VEQUE, DIOCESE DE PERIGUEUX

Vue int&rieure de la chapelle ou saint Vincent fut ordonn6 pretre
le 23 septembre 16oo.
Gravure tire du S Vincent de Paul par A. Loth, publ. par Dumoulia.

son tour, 1'glise fut commencee en 1875, et ce n'est
qu'apres trene ans de demarches et de quetes que nous la
SA
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voyons s'achever &l'occasion du troisieme centenaire cilebre le 23 septembre 19oo.
a En 1883, les pelerinages riguliers furent inaugures par
le clerge diocdsain,et, depuis, le Sanctuaire du sacerdoce de
saint Vincent de Paul est devenu le pieux rendez-vous de
nombreax pelerins, heureux d'honorer la memoire du
grand bienfaiteur de I'humanit6. a
Le triduum, prepare avec zele par M. le cure de Chiteaul'Evque, a dti celebre les 21, 22 et 23 septembre; chaque
jour des exercices religieux et une predication reunissaient
les fideles.
La cl6ture fut presidee par Mgr P1ivque de Perigueux.
M. Meout, pritre dela Mission, reprisentait M. le Superieur
general et celebra la messe solennelle du dernier jour.
M. I'abbe Olivier donna le sermon des Vepres. Et A huit
heures du soir futchante le Te Deum. Une derniere allocution eut lieu sur la place de 'Eglise, illuminde en Phonneur
de saint Vincent de Paul

M. ARMAND DAVID
SLe to novembre, ecrit le journal 'Univers, s'est eteint
a la maison-mire des Lazaristes, A Paris, un pritre d'un
grand savoir et d'une grande distinction, M. Armand
David.
w Ne en 1826, a Espelette, dans le departement
des Basses-Pyrenees, M. Armand David entra en 1848 dans la
congregation des Lazaristes, oif il fut employe d'abord dans
'enseignement: ses gouts l'inclinaient des lors vers 1'etude
des sciences naturelles.
* II fut envoy6 par ses supdrieurs, en 186o, danslamission
de Chine, et Padministration du Museum d'histoire naturelle de Paris, connaissant ses aptitudes, obtint de ses supdrieurs I'autorisation de lui confier des missions scienti-
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fiques. A deux autres reprises, il revint en Chine, et ii a
publi le recit de ses explorations.
a M. David donna d'abord une contribution au progres
des connaissances gdographiques de la Chine, en se dirigeant vers un canton de la Mongolie, l'Ourato, que les
geographes connaissaient alors a peine de nom; dans un
autre voyage, il explora les environs du Kou-Kou-noor.
Dans un troisieme voyage en 1872, il 6tudia la chaine des
monts de Tsin-ling du c6te du Chen-si.
a Dans cette triplemissionscientifique, M. Armand David
a procurd des tresors APhistoire naturelle, et peu d'explorateurs ont autant que lui contribut a enrichir nos collections nationales du Museum, comme il est facile de le
constater en jetant un coup d'aeil sur les nombreux dchantillons qui portent son nom, depuis les minimes insectes
jusqu'aux cerfs du Thibet et aux ours du Moupin.
a On doit la description de quelques types zoologiques a
M. David lui-mdme ; mais la majeure partie des esp&ces
qu'il a d6couvertes ont etc decrites par M. Milne-Edwards
ou par d'autres savants zoologues dans lesNouvellcsarchi.
ves du Musium. En 1877, M. David publia, en collaboration avec le Dr E. Oustalet, son splendide ouvrage intituld
les Oiseaux de la Chine, avec un atlas de cent vingt-quatre
planches colorides. Plus de huit cents especes d'oiseaux
y sont dicrites.
t La specialit6 de M. Armand David itait la zoologie;
mais il etait aussi tres verse dans la connaissance de la
botanique, de la mindralogie et de la gdologie, comme le
prouvent le bel ouvrage Plantce Davidiana et les interessantes notes concernant ces sciences, dissdmindes dans les
comptes rendus de ses voyages en Chine.
* Sa riche collection d'histoire naturelle, faite dans le
Cdleste Empire et dans les lieux circonvoisins du Thibet,
est la propridtd du Museum d'histoire naturelle de Paris,
et elle n'a pas encore eti tout entiere analysee et decrite. a
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A 'occasion de la mort de M.A. David, le di recteur de notre grand

itablissement national d'histoire naturelle a adress6 i M. le Supiricur gdenral la lettre suivante:
Paris, le 14 novembre 19oo.

MON REVEREND PiRE,

C'est avec le plus profond chagrin que j'apprends la mort
du Pere Armand David. J'avais eu Fhonneur de le connaitre, et le savantcomme l'homme m'avaient inspire une profonde admiration.
S'ils avaient ite prdvenus a temps, la plupart de mes colgues du Museum se seraient tait un devoir de venir porter
&lillustre mort et a la Compagnie qui le perdait un dernier hommage de reconnaissance et de respect.
Le devoir n'en est que plus itroit pour moi, mon R6evrend Pere, de vous exprimer toute la part que le Museum
prend i votre deuil, on peut mdme dire tout le deuil qu'il
ressent lui-mime.
Le Pere Armand David avait et6 Iun descorrespondants
les plus heureux de notre grand 6tablissement national. 11
Pavait enrichi de pieces demeuries uniques. Son nom vivra
parmi nous, comme celui de 1un des plus chers et des plus
ddvoues de nos amis.
Le directeur du Musium d'histoire naturelle,
EDMOND PERRIER,
membre de l'lnstitut.

M. David a organis6 trois collections importantes ou
Musies d'histoire naturelle. L'un a Pikin: il est la proprietd
de Pempereur du Cileste Empire; un autre A Savone, en
Italie, oth ii avait et6 professeur. Ce second musie est devenu
la propri6td de la ville de Savone. Enfin, un troisitme
musde a edt cri~ par lui a Paris, A la maison-mere de la
Congregation des Lazaristes.
Durant les dernijres annees de sa vie M. Armand
David, dont la sante etait usee, mais dont la vive intelli-
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gence et dont l'amabilit6 se sont conservies jusqu'a la fin,
vivait retire a la maison-mere de sa Congregation, s'occupant avec un zele edifiant du ministare religieux, et enseignant aux jeunes etudiants de sa communaute les scien&s
naturelles auxquelles il ne cessa de s'intiresser.
II s'est dteint doucement dans la paix et la piete de la vie
religieuse.
M. Armand David dtait membre correspondant de 1'Acadimie des sciences de Paris et du Musium d'histoire naturelle. II 6tait dicord de la Legion d'honneur.

LES

MISSIONS

CATHOLIQUES

FRANCAISFS

AU

XIX'

SIECLE,

publides sous la direction du Pere Jean-Baptiste Piolet, de
la Socidte de Jesus, avec la collaboration de toutes les socidtes de missions. Illustration d'apres des documents originaux. Tome I, mission d'Orient, in-4° de xcvi-43o pages.
Paris, Colin, 19oo. - A la librairie Colin, Paris, rue de
Mezieres, 5; chaque volume, net, 12 fr. En souscrivant a
l'ouvrage complet (6 vol.), 60 fr.
Nul, penserons-nous, ne sera dieu de ceux qui avaient
accueilli avec joie le projetde ce grand ouvrage et en attendaient avec impatience l'apparition. Le R. P. Piolet,
qui a concu le projet et le plan de cette publication,
a su avec beaucoup d'activite et de tact en procurer la realisation par le concours de ceux qui itaient les plus aptes a
parler avec competence de chaque mission. Dominicains,
Carmes, Jdsuites, Lazaristes, etc., ont apporte chacun leur
tribut a rentreprise. M. Etienne Lamy est 1'auteur de la
magistrale introduction sur 1'Apostolat qui ouvre le
volume; M. Ferdinand Brunetiere en tracera la conclusion.
Nous dcrivons ces lignes pour des lecteurs qui s'interessent particulierement aux oeuvres de la famille de saint
Vincent de Paul; nous pouvons leur dire que les oeuvres
des enfants de saint Vincent de Paul ont dans ce volume
4

-

5o -

une tres honorable place. - Le chapitre sur la mission de
Perse est de M. Louis Bray, missionnaire lazariste, qui a
longtemps evangilise cette rigion. - M. le chanoine Pisani,
de Paris, a tenn la plume pour la r6daction des chapitres
sur les missions de Constantinople, de Salonique, et de la
Macidoine, de Smyrne et PArchipel, de Syrie, de Palestine,
d'Egypte; il signale les sources tres sores auxquelles il a
puisd, et notamment les Annales de la Congrigation de Ia
Mission. Apres avoir exprime en gednral des remerciements
a tous ceux qui lui ont prdt& leur concours, il termine par
ces justes et ddlicates paroles (p. 48) : a Je dois en particulier une mention speciale a M. Cazot, lazariste, supirieurdusiminaire de Zeitenlik (Macidoine), qui m'a fourni
des renseignements aussi complets qu'intiressants sur les
euvres de ses confreres a Constantinople, A Smyrne et a
Salonique. D
Les volumes suivants contiendront le tableau des missions d'Afrique, d'Asie, etc. On sait que I'etude sur I'Abyssinie est de M. Coulbeaux; celle dela Chine, de Mgr Favier.
On en devine tout lintiert.

ESPAGNE
Lettre de la saur MAILmam , file de l Chariti,
d la trds konorde Mere KIEFFK
.
Carthagene, maison des Enfanu-TrouT6s, 2o novembre 190o.

MA, raiKs toQNoK MioRE,
La grde de Notre-Seigneur soit aiec nouspourjamais!
Connaissant le vif interet que vous portez & touts nos
oeuvres et, particuliirement, je le sais, a celle qui croissent
sur le sot espagnol, je me fais un plaisir de vous parfer da

-

5t -

patronage de gargons que nous venons d'inaugurer tout
dernicrement.
L'oeuvre est d'aouant plus intiressante qu'elle a un carac.
tre tout nouveau pour ce pays, 6tant la seule, je crois, de
ce genreen Espagne. Le batiment, qui est superbe, est df
* I'infatigable zele d'un bumble et saint pretre, don Trinitario Marturano, qui, ne possedant rien en propre, a
le talent d'ouvrir les coeurs a la bienfaisance. Ce bAtiment
se compose de deux corps reunis par one grande cour autour de laquelle courent, a chaque etage, de gracieuses galeries auxquelles on aboutit par un bel escalier en marbre
blanc. La premiere aile a une magnifique salle de patronage on les grands jeunes ges sereunissentledimanche.
Au premier itage, trois grandes classes; an deuxieme,.meme
nombre de classes et mimes dimensions. L'autre aile contient la salle d'asile, au rez-de-chaussee; une sallede reprosentations thdktrales (toujours bien choisies, cela va sans
dire) an premier; et, enfin, deux autres classes, dontm une
de dessin et de francais, au second. II y a de la place poor
six cents garcons.
Sur la faqade, dont I'heureux aspect tranche sur tout ce
Cceur de
qui l'entoure, doit etre posse l'image du SacrG
Jesus sous rinvocation duquel est le patronage. Le socle
destine A la recevoir attend qu'une ime charitable et devote
de ce divin Coeur veuille bien en faire le frais.
Par cet aperju, vous voyez, ma tres honoree Mere, que
r'ouvre est importante; aussi, vous ne serez pas 6tono6e
si je vous dis que les fetes a loccasion de l'ouverture ont
etd magnifiques. D'abord, S. Gr. Mgr i'Eveque de Murcie a bien voulu accepter de la benir; et les dames du
Comit6 lui ayant offerr de descendre a cette maison des
Enfants-Trouv6s, nous avons eu l'honneur de le posseder pendant quatre jours.
La veille de l'inauguration, i sept heures du soir, les
enfants du college ont porte, processionnellement, A Ia
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maison, la statue du Sacre Cceur. Pendant le trajet, leurs
voix enfantines ont fait entendre des cantiques, alternant
avec une musique militaire. La facade du patronage avait
iti ornee, avec un gout exquis, par des jardiniers gracieusement envoyes par ces dames. Toutes les rues qui avoisinent
le nouvel etablissement etaient littiralement pavoisees de
guirlandes et de petites lanternes aux mille couleurs. La
facade principale en comptait, a elle seule, pres de deux
mille; c'etait d'un effet vraiment feerique. Ajoutez a cela
une foule immense qui a defil• toute la soirde devant le
nouvel edifice, et vous n'aurez encore qu'une faible idie de
I'enthousiasme avec lequel on a accueilli cette nouvelle oeuvre et de la sympathie dont jouissent ici les filles de notre
bon pere saint Vincent.
Le jour de la benediction, Asept heures, communion g&
nerale, distribute par S. Gr. Mgr Bryan. A neuf heures,
messe solennelle chant6e par les enfants du college, a
la cathbdrale, pour plus de splendeur, avec assistance de
Monseigneur. L'office termind, Sa Grandeur accompagnee
du clerg6 et d'une foule considerable s'est rendue au patronage ou etait dresse un charmant autel, afin de proceder a
la benediction. Le soir, a quatre heures, petite seance et compliments a Monseigneur et A don Trinitario, le digne fondateur de la nouvelle oeuvre. A huit heures, deux musiques
militaires se sont installies de chacun des deux c6tes de la
maison et ont fait entendre, a tour de r61e, les plus beaux
morceaux de leur repertoire. Les deux jours suivants a sept
heures et demie, une messe en plein air a ete cilibrie dans
la cour de l'etablissement, pavoisie, elle aussi, d'ecussons
etde drapeaux aux couleurs de la France et de PEspagne;
et a midi, un nouveau bienfaiteur des nouvelles classes
nous a procure ladouce satisfaction de distribuercinq cents
kilogrammes de pain aux pauvres. L'enthousiasme dtait
indescriptible; et nous pouvons dire que depuis les plus
hautes autoritis religieuses, civiles et militaires jusqu'au
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plus pauvre de ceux qui frequentent nos maisons, tout le
monde a tenu i honneur de nous prdter un concours empress6. Monseigneur est parti enchante des Fetes.
II ne nous reste maintenant, ma tr6s honoree Mere, qu'A
travailler courageusement et a faire dans toute la mesure
de nos forces I'oeuvre du bon Dieu, selon 'esprit de notre
bienheureux Pee. Nous avons en ce moment quatre cent
vingt-cinq enfants presents et... quatre Sceurs pour s'en occuper; vous devinez, ma Mere, le travail qui incombe a
chacune.
Veuillez offrir A Monsieur notre tres honord Pere Phommage de notre filiale soumission. Et vous-meme, ma tres
honoree Mere, accordez-nous un pieux souvenir aux pieds
de la Vierge tres puissante, et croyez-moi en Jdsus et Marie
Immaculee votre tres humble et obeissante fille.
Saur MAILMAN.

ITALIE
GRACE OBTENUE
PAR L'INTERCESSION DE LA VIERGE IMMACULE DE LA MUDAILLE
KIRACULEUSE

On nous communique la note suivante, et les Filles de la Chariti
de Rome ont envoyd un recit du meme evinement.

Le 9 novembre de cette aunne, a midi, heure benie oi la.
cloche de I'Angelus, invite a saluer Marie, M. le marquis
Auguste Bisleti, insigne bienfaiteur de la maison desFilles
de la Charite d'Artena, a eprouve d'une maniere frappante.
la protection de Marie Immacul6e. En revenantde lachasse,
il cheminait vers sa villa situee sur le territoire de Valmontone. Le ciel limpide, le calme parfait de la campagne pcnetraient son ame chritienne d'une profonde paix. Apres
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avoir traverse la voie ferree, le marquis poursuivait tranquillement son chemin a travers un pre maricageux, lorsque tout i coup il sentit la terre lui manquer; il venait de
s'enfoncer dans un fosse ou plut6t dans une sore de puits
reconvert de broussailles, profond de cinq metres et contenant de l'eau Ala hauteur de quatre metres. Inutile d'appeler du secours, la solitude etait complete. D'instinct le
marquis fit des efforts pour nager, mais impossible; 1'espace
etait trop restreint. Impossible aussi de s'accrocher aux parois de ce fossi boueux qui n'offraient aucune resistance,
aucun point d'appui. Trois fois cependant, avec cette energie surhumaine que donne I'apprehension de la mort, il
remonte Ala surface, et trois fois ii retombe entraind par le
poids de ses grandes bottes de chasse pleines d'eau. C'en
est fait; la mort est la, inevitable, imminente. En bon chr6tien, le marquis recommande son ame a Dieu, fait un acte
de contrition, et invoque Marie, dont il portait au cou fa
Medaille miraculeuse.
A i'instant mime, et sans qu'il puisse s'expliquer comment, il se voit debout sur le prd, au bord du puits...
Hors de lui, transportd de joie, il court chez les Fillesde la
Chariti d'Artena pour que tout le personnel de la maison
Paide Arendre grace A Marie. Bient6t sa pieuse et noble
famille partage son emotion et sa reconnaissance, contempie la precieuse image qui conserve 1'empreinte de la boue
dont le chasseur est lui-meme couvert. Son frere, Mgr Bisleti, qui vit aupres du Souverain Pontife,et se montre en
toutes circonstances I'ami devouc des deux families de saint
Vincent de Paul, s'est empresse de deposer un ex-voto aux
pieds de Marie Immaculee dans la petite chapelle de la
maison des Filles de la Charite de Saint-Joachim a Rome,
et, avec un admirable elan de ferveur, il a voulu preparer les
enfants du patronage a la solenniti du vingt-sept novembre,
fdte de la Manifestation de Medaille miraculeuse. Honneur
et gloire a la Vierge Immaculee de la Medaille miraculeusel

CHINE
PEKIN
SIaGE DE LA MISSION CATHOLIQUE DU PE-TANG
I.-VUE D'ENSEMBLE
Plutarque, traduit par Amyot, parle des a diets et faicts
mimorables *de nous ne savons plus quels antiques heros.
Quelle gerbe nous pourrions faire, A notre tour, des o diets
et faicts mimorables v de ces hdros recents: missionnaires,
soldats, chritiens, qui, en 9goo, ont soutenu, pendant prds
de deux mois, sous une pluie incessante de feu, et malgr6
les tourments de la faim, le siege de la principale residence
catholique, a Pekin I
Ces devnements sont caractdriss par le mot du ministre
de France & Pekin, M. Pichon: a De toutes les defenses
organisdes pendant le siege, celle de dv&cbhi de Pekin est
peut-etre la plus &tonnanteet la plus remarquable. a
Mgr Favier, dans les iloges qu'il dicerne, - on les lira
plus loin, - a fait la part qui convient A chacun... exceptd
i lui-meme. Nous ne doutons certes pas qu'il ait consacrd
comme ii le dit, une partie de son temps i la priere, et que
les angoisses l'aient itreint. Mais, d'abord, le chef qui, du
haut d'un tertre, pendant la bataille, preside A I'action et

soutient le moral de ses troupes, fait autant et mieux son
devoir, que si, cidant a son d6sir, il allaitlui-meme manreuvrer dans les rangs. Et puis, Aqui Je connait personnellement, Mgr Favier apparaitra plus reconnaissable entore en
divers traits de decision et de vaillance. Si nous ne craignions de paraitre faire un jeu de mots, - on verra tout A
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l'heure que cela se dolt aussi prendre a la lettre, - nous
dirions, nous servant d'une expression maintenant usitee,
qu'il y eut dans cet eveque quelque chose de plus a claironnant * que ce que, par modestie, ii laisse qa et 14 entendre.
*

Les ditails touchants se milent aux coups de hdros dans
ces recits. Quoi de plus tendre que ces lignes de f'eveque:
a Deux ou trois cents enfants - entassis avec la foule dans
la cathedrale - criaient la faim; et la chaleur intense m'empechant de dormir, je croyais ouir les belements d'une troupe
d'agnelets destines au sacrifice. Ces cris, du reste, diminuaient chaque jour, car nous avons enterr6 cent soixantedix de ces innocents a !
*

Quoi de saisissant comme ce rdcit de l'horrible famine,
quand la foule etait reduite a devorer les feuilles des arbres
et les racines, et oh l'on volt les angoisses d'une pauvre
mere? a Un matin, icrit Mgr Favier, une de ces vaillantes
chr6tiennes, accouchie de la nuit, se jette a mes pieds et me
dit: a Eveque,dveque, faires-moidonner un bol de petit millet
a pour que j'aie un peu de lait. Et Pevdqueajoute : a Jedus
Lle lui refuser en pleurant; iln'y en avait plus. o
La vaillance 6clate a cote de la tendresse; et c'est tout un
tableau que ce trait du Journal de la soeur Jaurias: a Nos
marins accompagnis de Mgr Jarlin ont fait un coup de bravoure admirable: ils out pris un canon aux Chinois. P
C'tait au 22 juin, une des plus meurtrieres journies;
le soir, un canon braqu6 a trois cents metre de la
Grand'Porte, la bat en br&che, et va Penfoncer. Apres une
salve bien nourrie, I'evdquc coadjuteur, Mgr Jarlin, plusieurs marins francais entrainant une trentaine de chreliens
chinois, s'elancent; ils s'emparent de la piece et la raminent malgri une intense fusillade.
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Les joies de famille et de gens qui s'aiment ne perdent
pas tous leurs droits: on en retrouve au milieu de ces angoisses, qa et la, la fugitive mais douce lueur. Par exemple,
on se souhaite la fete: c'est le 29 juin, pour la fete de saint
Pierre et de saint Paul: a Nous offrons ce jour-la nos souhaits, ditle journal, a notre brave commandant Paul Henry.*,
Et ce jeune chef, si vaillant, 6tait en meme temps si plein
de grice et d'affabiliti ! - Cheri de tous, iltombe quelques
jours apres sur la breche, frappe a mort de deux balles, et
1'6veque a pu 6crire cette belle et digne parole : c Nous.
n'avons pleure qu'une fois pendant le siege: ce fut ce jour-la!
Les lgendaires ricits de feu et de sang de l'histoire
sont egal6s par les epouvantables spectacles de ces jours-lk;
par exemple, par ceux du i3 au 5 juin: a Le r3, in
cendies et cris de mort un peu partout. Le soir, a neuf heures et demie, nous voyons flamber notre belle iglise de
Saint-Joseph, au Toung-tang. On veille jusqu'au matin,
car les trompes des Boxeurs sonnent de tous c6tis. A huit
heures du matin, nous voyons, du haut de l'iglise, le Toungtang qui flambe toujours, et plusieurs autres incendies. A
onze heures et demie, I'ancienne cathedrale de l'ImmaculeeConception, au Nan-tang, la residence, le coll&ge, lh6pital,
I'orphelinat, tout prend feu; c'est un horrible spectacle ! *
Et plus tard, au loin, a on apercoit la tour de 1'dglise de
Notre-Dame des Sept-Douleurs, au Si-tang, dont les briques
sont rougies par le feu a. Dans ces fournaises, mouraient,
briles, les deux missionnaires lazaristes charges des postes,
MM.Garrigues, du diocese d'Aibi, et Dore, de Paris.

Au milieu de cette scene de feu, et des dclats de la fusillade et du bombardement, un autre spectacle, celui d'un
courage viril, est donnepardesfemmes. Les Soeursde SaintVincent de Paul conduisent la foule des femmes et des en-
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fants qui se porte d'un c6te on de I'autre des bitiments
pour s'abriter suivant la direction d'o~ viennent les projectiles: a Quand nous devons, ecrit la sceur Jaurias, nous
transporterd'un endroit Al'autre pour eviter les boulets et les
couteaux, c'est douze cents personnes qu'il faut maintenir,
on entrainer, et une quantite de bib-s a transporter. * Lorsque la cornette de la religieuse europeenne, de la Saeur de
Saint Vincentde Paul, donne le signal, c'est alors un flot,
comme une immense vague qui lui obiit, qui s'avance on
qui recule; cette population la suit, I'icoute, et a confiance
parce que la Soeur est la.
Et, touchante attention de la Providence: les vivres si
attentivement menagis, itaient ppuisds; la veille de la dilivrance, il ne restait plus que quatre cents livres de nourriture pour trois mille personnes. Mgr Favier 6crit ces
touchantes paroles : t La Providence semble avoir compt6
les grains de riz; qui aurait pu compter plus juste? a
4*

II faut s'arrter dans cette serie de tableaux. Le dernier
est celui de I'evique, Mgr Favier, en qui il y avaitdu soldat.
I l'a laisse entrevoir, lorsqu'il raconte les derniers jours
du siege. On savait que les troupes liberatrices approchaient. Les assiigis mouraient de faim et d'abattement.
Si c'etait la ddlivrance ! 4 Je sonnai, dit-il, par trois fois
sur le clairon la a Casquette du Pere Bugeaud I' . On se le
reprisente debout sur le rempart, jetant ces notes populaires par-dessus la foule des assiegeants, sor que si elles
sont entendues au deli, par quelque petit soldat de son
pays, celui-li certainement lui en renverra l'1cho. Hdlas,
du lointainc aucune sonnerie,aucun hourrah n'y reponditt.
i. Disons, pour nos lecteurs Etrangers, que Bugeaud fut un des

g6ndraux les plus populaires lors de la conquete franfaise de I'Ag6rie. Les soldats, qui I'aimaient beaucoup, araient, avec jovialit6,
chansonn6 sa coiffure sur un air enlerant et tris connu en France
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II fallait attendre encore. L'attente ne fut pourtant que de
quelques heures. Et 'un des soldats de la troupe franaise
qui apportait la ddlivrance a laissIle souvenir - on le lira
plus loin - de cette vision qui ilectrisa ceux qui en furent
les spectateurs. On aperqut, debout sur la muraille assiegee,
rPveque, ce vieillard A la chevelure et la barbe blanches,
la croix d'or sur la poitrine, un drapeau franqais i la main,
appelant et indiquant par ot il fallait monter. Les cchelles se
dresserent, on tomba dans les bras les uns des autres.
C'itait fini: on itait sauvd.

Alors, ce furent les ricits, et les anxieuses questions sur
loeuvre religieuse. Que sont devenues les chretient4s du
district de Pkin ? - Presque toujours il fallait repondre:
Tout est ditruit.
Et les chretiens ?
Nous nous rappelons avoir demande a Mgr Favier, lors
de son voyag6 en Europe, I'an passi, od en etait le nombre
des catichumenes. 1 nous ripondit: t Nous pourrions
grossir nos statistiques parde plus nombreuses admissions:
mais nous nous imposons un examen serieux, severe meme;
nous preferons faire une oeuvre de christianisation tres
sare. a
De fair, l'epreuve est venue- Des supplices egaux A ceux
des persecutions de 1'ancienne Eglise ont etc imposes aux
chretiens qui ne consentaient pas Arenier leur foi. Tels ceux
des chretiens de Pao-ting-fou qu'on couvrait de paille etde
bois enduits de petrole, et qu'on bralsit ainsi; tels ceux
des'chritiens de Pekin, que I'on coupait en morceaux. II
y en eut dix mille, quinze mille peut-dtre, ainsi immoles.
, Quinze mille victimes, e:rit l'evdque, mortes brutIees,
coupees en morceaux, jetees dans les fleuves sans vouloir
faire une simple prostration idolitrique qui les aurait sauvees. Je ne pense pas que deux pour cent aient racheti leur
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vie par un acte superstitieux oi le coeur n'etait certainement pour rien. a
*

L'dglise de Pekin vient d'&crire une des plus emouvantes et des plus glorieuses pages de son histoire, et c'etait
pour nous un devoir de saluer ces hdros. - A. M.
II.-LE SIEGE
Afin de presenter un ensemble plus facile a saisir des evEnements
dramatiques qui se sont deroulds a P6kin, et en particulier A Il
residence des Missionnaires, le Pe-tang, pendant les mois de juin,
juillet et aout 19oo, nous donnerons d'abord un cadre gendral sans
lequel on ne saurait coordonner les d6tails qui nous interessent
particulierement. Puis nous citerons le recit des evenements accomplis au dehors pour la delivrance du PH-tang assiegi; enfin, suivra le
texte int6gral du journal de Mgr Favier, decrivant ce qui s'est accompli a I'intirieur de la vaste enceinte de la Mission qu'il fallut ddfendre les armes i la main.
Pour le tableau general des evenements, nous empruntons le
r6sumd, ecrit i Pekin meme (so octobre) par le correspondant d'un
grand journal 1.
I.-

RESUME

GNEiRAL DES EVENEMENTS ACCOMPLIS A PiKIN
DU 12 MAt AU

16

AOUT 1900

... Maintenant que deux mois nous separent de la fin de
ce cauchemar, je crois que, sous les impressions accumulees, on peut arriver a en comprendre l'ensemble, A en faire
rhistoire vraie..
Cela commence, vous le savez, le 12 mai. Soixante-dix
chretiens chinois sont massacres a Cao-Lo; le 17, nouveaux massacres a Tcho-tcheou. Mgr Favier ecrit 'au
ministre de France, M. Pichon. II signale la gravite de
la situation; it y a, selon iui, la plus grande ressemblance entre le mouvement actuel et celui du Tien-tsin,
i. Le Temps, numEro du to d&cembre

9ioo.
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en 1870... Mais M. Pichon n'a pas attendu lalettre de l'eveque de Pekin pour s'en convaincre.
Des le o1mai, il demande un ddtachement de garde dans
sa legation; le lendemain il avertit ses collegues etrangers.
Mais ceux-ci restent incrddules. On dicide cependant
qu'on adressera une plainte au Tsong-li-yamen, et, si satisfaction n'est point accordie, les troupes viendront. La
plainte est envoyie; aucune reponse - et les troupes ne
viennent pas. De son c6td, M. du Chaylard* tente une
demarche aupres du vice-roi de Tien-isin pour obtenir la
repression des. troubles qui chaque jour augmentent dans
sa region; le vice-roi est sourd.
Cependant Pamiral Courrejolles tient A se faire une opinion personnelle. Accompagne de douze officiers. 11 monte
A Pikin. Mais, quelques jours apres, il.regagne son escadre; et, le soir de son depart, des affiches contre les Europeens soat posees dans les principales rues; les Boxeurs
preparent tne auaque en dehors de la ville.
Le 27 mai, M. Bouillard, inginieur en chef du chemin
de fer d'Han-keou, reooit une depiche lui annoncant que
la ligne entre Lieou-li-ho et Tcho-tcheou est coupee;
une deuxieme depeche, quelques heures plus tard, lui
annonce que les ateliers de reparations, la gare sont en
feu. II reunit tout son personnel a Chang-sin-thien;
Chang-sin-thien brtle a son tour. C'est alors qu'il d6cide
la rentrie a P kin, cette rentree que vous connaissez: ces
treize hommes et ces neuf femmes poursuivis a coups de
pierres pendant toute la journde.
Enfin, le 28 mai, Foptimisme diminue. On demande des
forces. Mais le Tsong-li-yamen vent empecher ces forces
d'arriver. II promet de punir les auteurs des massacres de
Cao-lo et de Tcho-tchdou; il promet d'assurer la protection de la voie ferree jusqu'a Tcheng-ti-fou. M. Pichon
i.

Consul de France i Tien-tsin.
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insiste energiquement pour que cette promesse ne soit pas
un mensonge de plus...
Pourtanr, deux jours apres, un decret imperial ordonne
de saisir les Boxeurs. C'est que les warins frangais et russes
debarquent a Ta-kou et font craindre des represailles.
Apris une seance tres longue, le gouvernement imperial
declare enfin ne plus vouloir s'opposer A la marche des
troupes europeennes. Le lendemain, arrive le detachement
international qui doit seul avec les volontaires assurer la
defense de Pekin. 11 se compose de 75 Russcs, 75 Anglais,
75 Franqais, 60 Americains, 4o Italiens et 22 Japonais.
Tous vont renforcer la garde des legations, sauf trente marins francais et dix marins italiens qui s'instailent au PEtang.
La serie de sang continue. A quatre-vingts kilometres
de la ville imperiale, un village de chritiens est massacre.
Tous les Missionnaires du Sud sont menaces.
Mais c'est aux environs de Tien-tsin que le mouvement
boxeur s'etend avec le plus de rapidite. Sur toute la ligne
de chemin de fer, les ponts sont coupis, les rails deboulonnes, les locomotives renversies. On veille route la nuit
dans les maisons europeennes. Le corps diplomatique fait
demarches sur demarches aupres du Tsong-li-yamen afin
de le pousser a prendre des mesures inergiques. Le Tongli-yamen ne repond ni oui ni non, gagne du temps, accumule lenteurs sur lenteurs.
Le 9 juin, les bataillons do general Tung Fuh Siang
sont prdes I'attaque.
Ce Tung Fuh Siang est un geniral du Kan-sou. On
semble diji convaincu qu'il ne marche que d'apres les
ordres de son gouvernement. Et celui qui en doute la veille
doit en dtre sur le lendemain, en apprenant que le prince
Tchouan est entrd augiand conscil de I'empire.
Alors nouvelles et pressantes demandes de troupes:
quinze cents hommes que devra commander I'amiral Sey-

-64-mour; nouvelles et pressantes tentatives des Chinois pour
empecher Penvoi de ces troupes. Mais les ministres tiennent bon.
Dans la rue, les troubles augmentent. Le chancelier
japonais se rendant a la gare est pris par des reguliers qui
lui coupent le cou. On arrete un Boxeur dans la rue des
Legations, - le premier Boxeur, - et c'est le baron de
Keteler lui-meme qui le ligotte. D'autres Boxeurs sont
caches dans les pagodes.
Les eglises, les bitiments des Missionnaires flambent....
Le personnel des legations organise des patrouilles. M. Pichon, en tete, commande le feu.
La derniere trouee se fait le 14 juin, jour oit les volontaires francais, MM. Chamot, Bartolin, Pelliot, Feit,
Fliche et Veroudard, vont essayer de sauver les peres et les
fr1res du Nan-tang. Et apres, ce sera la porte fermie, la
barricade, le camp retranch6. On se defendra dans la rue
des Legations; on y restera, battant en retraite, pied a pied,
jusqu'au 14 aoit. II faudrait pouvoir rendre le tragique de
cette journde du t5 juin, quand les Boxeurs, hachant a
coups de sabre de grands gestes dans Pair, se ruaient en
masses rouges contre les maisons ! Quand les incendies
tordaient leurs flammes, quand, dans la ville chinoise,
derriere les hautes portes, les flots d'hommes battaient et
rebattaient le sol.
A une heure du matin, ce n'est plus qu'un brasier fumant
a pleines gueules noires. Deux mille maisons s'abattent;
les pertes atteignent soixante-dix millions de francs.
Le lendemain,on recoit la fameuse lettre annongant que
les amiraux ont envoye l'ultimatum pour la reddition des
forts de Ta-kou. a Le gouvernement chinois, considirant
ce fait comme Pouverture des hostilites, donne une
journie aux Europeens pour quitter Pekin. * Le corps
diplomatique rdpond aussit6t qu'il ne peut pas organiser
son depart dans un delai aussi court, qu'il a besoin de
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garanties de sicuritd... Et ces garanties de securite, le
Tsong-li-yamen les lui donne en assassinant, le matin
meme, le ministre d'Allemagne et, quelques heures plus
tard, en ouvrant le feu.
S*

A partir de ce moment, ga va itre la lutte constante,
jour et nuit, contre les balles, les obus et les flammes. On
croit qu'on ne pourra plus tenir que masses, tous, dans un
espace restreint; deja on parle d'evacuer les legations du
Japon, d'Amirique, de Russie et de France pour se rdfugier dans la legation d'Angleterre, la plus grande et la
mieux protegde par ses murailles; mais on doit se rendre
compte que cette mesure aura pour effet de livrer la
rue tout entiere aux assiegeants. Alors ordre est donne de
tenir jusqu'au dernier.
Les marins et les soldats restent dans leurs postes respectifs avec quelques volontaires. Tous les ministres et une
partie de leur personnel, les femmes et les enfants, s'installent chez sir Claude Macdonald.
Et la fusillade continue - maintenant de plus en plus
pres, car les Allemands et les Americains ont rdussi a s'emparer d'une partie de la muraille tartare, se sont fortifids
d'une barricade et, derriere cette barricade, tirent a bout
portant. D'un autre c6te, les Chinois ont installe sur Penceinte du palais imperial deux canons dont ils jouent sans
relache, battant la legation d'Angleterre et la rdsidence du
prince Sou, un immense parc qui sert d'abri a deux mille
chrdtiens chinois et que le colonel japonais Shyba d6fend
avec ses vingt-deux hommes.
L'attaque grandit. On se fortifie a l'intdrieuren abandon.
nant les d6fenses du dehors. On se tient aux aguets derriere
les briques accumulees, et dans chaque interstice des fusils
s'allongent. Un volontaire francais, M. Wagner, du service des douanes, est tu6 par un eclat d'obus qui lui fracasse la machoire; un capitaine italien est blesse. Quel-
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ques jours plus tard, le commandant autrichien Thomann
roule au pied d'un talus, la poitrine ouverte par un boulet.
Pleines mitrailles, maisons eventrees, toits croulants. Les
8, 9, 10, 1i, 12 et 13 juillet sont atroces. Les obus, les
balles, les shrapnels couvrent et rasent les ruelles; la
canonnade part des quatre points cardinaux: une mine
dclate dans la legation de France, engloutit deux marins.
Les Allemands chargent a la baionnette, reussissent a se
degager d'une tentative de ligne enveloppante; les Americains, du haut de la muraille balayent la route.
Alors de nouvelles propositions de paix sont faites, suivies d'assurances trbs vives a de bonne amitiei. Le Tsongli-ya-men est heureux a de voir les Europdens en parfaite
sante. 11 va continuer ses efforts de pacification. a La
prise de Tien-tsin semble l'avoir rendu plus sage. De fait,
on entre danb une sorte d'armistice. Les reguliers arrivent
avec des mouchoirs blancs; ils apportent des provisions.
Puis c'est un secretaire du Yamen qui n'apporte, lui,
que ses regrets au sujet de la mort du baron de Ketteler,

assassind, dit-il, par des bandits. I1 en profite pour essayer
de persuader aux ministres que la prise des Legations devant seule contenter les Boxeurs, le parti le plus sage, le
plus prudent serait de se retirer a Tien-tsin. Conseil desiotiresse que le prince Tching appuie d'une lettre tres paternelle et d'un envoi de pasteques, d'aubergines, de concombres, de farine et de glace.
L'ordre est definitivement donni de ne plus tirer, et, le
soir, les soldats chinois construisent une barricade. Pourquoi cette barricade si vous ne voulez plus tirer ?
a Oh! ce n'est pas une barricade, rdpond Yung-lu, mais
un chemin. ,
A ce moment, une ruisselee de balles tombe. c D'ot viennent ces balles? se demande le meme Yung-lu; - pas de
mon arm6e, a coup str. C'est vous qui avez commence...
La ruisselee de balles continue.
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Enfin, le to aoQt, on recoit un billet du gendral Gaselee, dcrit de Tong-tcheou. Les forces alliees arrivent.
Les attaques se succedent de pius en plus faibles. Tching
a peur; il promet sirieusement cette fois, une suspension
complete d'hostilitds, mais Ting-fuh-siang et Tchouan
sont intraitables; dans une seance terrible au. Tsong-liyamen, ils demandent la lutte jusqu'au bout. On recommence le feu. Pas longtemps.
L'influence de Tung-fuh-siang et de Tchouan diminue
au profit de celle du prince Tching. La vraie politique,
c'est bien la peur. Ils multiplient leurs prevenances, ils se
font souples, insinuants, ils promettent dans deux on trois
jours d'ouvrir le marchd mongol. Les troupes europdennes
arrivent enfin le 14 aott et les culbutent en quelques heures
de combat.
Les operations auxquelles le corps expeditionnaires francais a pris part, jusqu'a la date de 1'abandon complet de
Pekin, n'ont pas ete marquees pax de bien grandes difficultes. Le 15 aoit, la colonne Frey * apres avoir, sur la
demande de M. Pichon, bombarde, a titre de represailles,
le palais, va s'etablir en cantonnement dans I'intdrieur de
1'enceinte imperiale. Dans cette journde, les troupes alliees
occupent la plus grande partie de la ville : les Anglais et les
Americains s'etablissent dans le quartier chinois; et les
Russes, les Japonais et les Francais, dans le quartier tartare.

Les r6guliers et les Boxeurs sont encore maitres de quelques portes et continuent a assidger le Pei-Tang. II faut,
apres avoir delivrd les ministres, ddlivrer les Missionnaires
qui, depuis deux mois, defendent leurs quatorze cents metres
de murailles avec quarante fusils.
C'a dt6 un admirable effort de patience, d'opiniftreti
i. Commandant les troupes franfaises.
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hiroique dans ce P&-tang. Attaques continuelles repoussees nuit et jour, retranchements contre retranchements,
mines contre mines. Cela ne se raconte pas, ne peut se
raconter. C'est le sentiment tres haut du devoir, 'enthousiasme a froid, la defense mithodique, le sacrifice tranquille
de sa vie...
Du reste, c'est a peu pres ce que Pon retrouve aux 16gations. II.-

Gaston DoNNAT.
LA D-,LIVRANCE DU PE-TANG. LES fVENEMENTS
A L'EXTERIEUR

Voici d'abord quelques renseignements utiles pour Pintelligence des plans de Pekin et du Pe-tang et pour la lecture
des rapports qui suivront:
Pd-t'ang
signifie &tablissement du
Ton'g-t'ang
V
I
Nan-t'ang
I
A
Si-t'ang
w
a

Nord.
Est.
Midi.
Ouest.

Ce dernier, le Si-t'ang, le plus petit, renfermait
residence des missionnaires, icoles.

6glise,

Le Nan-t'ang,le plus ancien, comprenait I'antiquecathidrale, jadis confisqude, puis rendue au culte en 186o et
riparie par lessoldats francais; on y avait joint une grande
residence, le college franco-chinois, des 6coles et la maisonmere des Soeurs indig6nes, dites Josephines, dontplusieurs
viennent de mourir martyres.
Tout aupr.s il y avait un h6pital important pour Europeens et pour Chinois, desservi par huit Soeurs de charite.
Le Tong-t'ang renfermait une magnifique 6glise, bitie il
y a pres de vingt ans, avec de grandes depenses; de plus
une residence en rapport avec cette iglise, des icoles et un
6tablissement de Josephines.
Entin le P6-t'ang,construit en 1887, en

ichange de I'an-
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b
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cien Pi-t'ang,formait un ensemble d'dtablissements renfermis dans un quadrilatere mesurant environ I 40oomtres
de murs.
I. La mission comprenait sous le nom de Pe-t'ang:
I. L'Eglise, cathedrale actuelle;
2. La residence de fIevque;
3. Celle des Missionnaires;
4. Une residence pour les missionnaires etrangers qui
ont des affaires graves i traiter;
5. Grand et petit seminaire;
6. Ecoles et catechumenats;
7. Imprimerie chinoise et europoenne tr6s active, qui
a produit le splendide volume (Peking) de Mgr
Favier.
II. Les Sceurs de Saint-Vincent de Paul, dans la Misericorde on Jen-tse-t'ang, avaient:
I. Une grande chapelle;
2. Leur residence;
3. Un dispensaire;
4. Un orphelinat de la Sainte-Enfance;
5. Un catichumenat;
6. Des ecoles pour filles.
Le P-t'anget le Jen-tse-t'ang etaient separes par une
rue. Pour faciliter la defense, on mura les deux extr6mites
de cette rue; de la sorte, c'6tait un quadrilatere unique.
Cha-la-eul, situd du c6td du nord-est, A dix minutes i
peu pros hors des murs, comprenait:
t. Une residence de Missionnaires, avec 6glise et cath6chumenat;
2. Un dtablissement de freres maristes avec orphelinat
de garcons. Un frere mariste indigene tres courageux, a disparu pendant le siege, probablement mort martyr;
3. Un 6tablissement de Soeurs de Charite, avec orphelinat de garcons et de filles, dispensaire, h6pital, etc.;
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4. Cimetiere des anciens Missionnaires et des Sceurs de
Chariti.
Pour donner une idde complete des ivenements, nous
exposerons ce qui a ite fait A l'exterieur, en citant le rapport
du ministre de France, M. Pichon, qui a ete publiC par le
gouvernement francais. - Le Journal de Mgr Favier, mettra ensuite sous les yeux les peripdties du siege tel qu'il se
deroulait l' intirieur du Pei-tang.
Rapportde M. PICHON, ministre de France en Chine.
P6kin, ir septembre i9co.

Aussit6t apres I'entrde des troupes internationales A Pikin, je me suis occupe, comme l'expose le journal annexe
Ama d6peche politique du 28 aoft, de faire delivrer le Peitang. J'avais demandd pour cela le concours des Anglais et
des Americains, notre corps expeditionnaire n'dtant pas
encore dans la capitale, et les Russes ne pouvant, d'apr6s
une declaration de M. de Giers, nous fournir immediatement le contingent ndcessaire.
Des que le general Frey fut arrive, je me concertai avec
lui. Malheureusement, les forces qu'il possedait n'etaient
plus suffisantes pour proc6der seul a 1'expddition, et il fut
convenu que les Americains adjoindraient cinq cents hommes aux effectifs dont il disposait. Mais l'op6ration projet6e
ne put avoir lieu le I5 aoAt, comme nous le d6sirions, le
gendral americain ayant declare qu'il ne se croyait pas en
mesure d'en assurer le succ6s avant que les Chinois cussent
6td chassds de plusieurs positions ouils etaient installes, et
d'oi ils nous feraient beaucoup de mal. J'insistai vivement
aupres du commandant en chef de nos troupes pour qu'il
s'entendit sans retard avec ses collegues 6trangers, en vue
d'ajourner le moins possible une expedition dont il reconnaissait comme moi toute l'urgence. II en arrdta les conditions d'exzcution avec les gienraux anglais et russe qui lui
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donnerent chacun quatre cents hommes, c'est-A-dire des
forces numeriques presque egales a celles qu'il pouvait luimeme mettre en ligne. II eut ainsi sous ses ordres un corps
de douze cents hommes, comprenant de la cavalerie (Cosaques), de Pinfanterie et de i'artillerie, qui se riunit le
16 aoat, Acinq heures du matin, pres de la porte de Tientsin, d'of il partit pour deloger I'ennemi de la route et des
alentours du Pei-tang.
J'accompagnai le gendral ainsi que MM. d'Anthouard,
Morisse, Berteaux, Filippini; les docteurs Matignon et
Talayrach, Feit, Saussine; Neillot, interprete de lIndoChine; Brouillard et Vilden, agents du chemin de fer HanKiou-Pekin; Bartholin, representant du Crddit lyonnais;
Merghelynck, premier secretaire de la legation de Belgique.
Le plan etait celui-ci: chasser les Chinois de la porte de
Chou-tche-men, oit ils paraissaient etre en assez grand
nombre et d'oi ils tiraient sur les Americains installds a la
porte Tsien-men, digager la grande voie qui de la porte
Chou-tche-men conduit a la bifurcation de la rue ou se
trouve la porte Si-kou-men (entree de la ville impiriale),
prendre cette rue, forcer cette porte, au dela de laquelle
s'elevaient des barricades defendues par de nombreux soldats, s'emparer de ces barricades et penetrer a larchevich6.
Les guides de l'avant-garde furent le docteur Matignon
et M. Berteaux. Je fis route avec l'etat-major, auquel se joignirent egalement les autres membres du personnel de la
ligation et les civils franqais ou etrangers venus en mime
temps que lui.
II avait etd decide que les Anglais qui formaient larrieregarde etabliraient deux canons sur la porte Tsien-men,
d'oi ils bombarderaient celle de Chou-tche-men des qu'ils
entendraient le feu de nos pices, egalement dirige sur cette
porte. L'ennemi serait ainsi attaqui de deux c6tds A la fois.
Ce plan fut ponctuellement execute. Deuxde nos canons
de montagne furent mis en batterie dans la direction de la
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porte de Chou-tche-men quand nous fimes parvenus dans
son voisinage. Les obus anglais partis de Tsien-men s'ajouterent aux n6tres, et les soldats chinoiss'enfuirent aux premiers coups.
En vingt minutes, I'acces de la porte et dela muraille,
balayee par des feux de salve, nous fut ouvert, et nous pQmes y monter sans rencontrer d'autre resistance. Nous y
trouvames une trentaine de canons des calibres les plus
divers et des origines les plus variees; des obusiers, des
pieces du dix-septieme siecle et du commencement du dixneuvi6me, des krupps de construction ricente et de modules
perfectionnes. II y avait aussi de grands fusils de rempart a
capsules, encore en usage dans lFarmie chinoise, ou ils sont
J.abituellement portes par trois hommes.
La colonne continua sa marche en prenant la rue perpendiculaire a la porte, ou une garde fut laissee. Aucun
obstacle serieux ne fut rencontre jusqu'a la porte de Si-hoamen, qui dtait fermde, et devant laquelle etaient arrives
deja des Japonais, qui, ne possddant pasd'artillerie, ne pouvaient lenfoncer. Elle fut cependant ouverte sans que
nous eussions a employer le canon.
Voici comment. Des soldats franqais etaient montis sur
le mur de la ville imperiale, A gauche de la porte, tandis
que des soldats japonais s'etaient hisses surlemur dedroite.
ls tiraient a feux convergents sur les barricades chinoises
et sur les endroits oi rennemi s'dtait retranchd. Un Japonais escalada le mur au haut duquel il se trouvait et, sous
le tir des Chinois, rdussit a ouvrir la porte. En mdmetemps
le capitaine d'infanterie de marine Marty descendait de
Iautre c6td dans la ville impiriale avec un certain nombre
d'hommes et tournait les positions chinoises. Par la porte
beante, une grdle de balle avait 6te dirigde sur nous, et
nous n'avions eu que le temps de nous rejeter le long des
maisons qui bordent la rue. Mais quand les Chinois se virent attaquas par derriere, ils prirent peur, leur feu se
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les barricades en poussant des cris furieux, et elles furent
*enleveesen quelques instants. Une de nos pieces de campagne placee sons la porte bombarda les maisons et les
pagodes oit Boxeurs et soldats s'etaient retires. La voie ne
tarda pas a devenir suffisamment libre pour nous permettre
de nous y engager sans subir trop de pertes, et nous pin6trames au Pei-tang, oi notre arrivee, attendue avecune
anxiret qu'on devine, fat accueillie par des transports de
joie.
De toutes les defenses organisees pendant le siege, celle
de l'6evch6 de Pekin est peut-tre la plus etonnante et la
plus remarquable. II avait une population considerable:
plus de trois mille chretiens indigenes s'y etaient rdfugids.
L'ev&que, Mgr Favier, "avait avec lui son coadjuteur,
Mgr Jarlin, treize pretres franqais (trois Missionnaires, deux
PNres Lazaristes et huit Maristes), un etudiant autrichien,
huit prutres et cent onze sdminaristes chinois. Les Sceurs de
Charite,dont la maison dite du Jent-setang n'est sdparee du
Pei-tang que par une rue assez 6troite, etaient au nombre
de vingt. La garnison militaire charge de proteger les Missionnaires, les Sceurs et les refugies, n'6tait que de quarantedeux hommes: trente et un Franqais pour le Pei-tang, onze
*Italiens pour leJent-setang. Un certain nombre de chr&tiens chinois poss&daient des lances, des sabres on des
piques. Quelques seminaristes 6taient armes de fusils.
Du 20 juin au 16 aodt, plusieurs milliers de soldats on
Boxeurs, qui ont eu par moment jusqu'A quatorze canons,
dont trois krupps, a leur disposition, ont entierement bloque les deux etablissements. Leurs attaques se sont produites de tous c6tes, principalement du sud-ouest (palais
du prince Ly), du sud.est (Pagode Bleue) et du nord-est
(Pagode des Lamas).
Ils ont use plus de deux mille cinq cents projectiles d'artillerie (shrapnels, obus, boulets de tous calibres envoyds
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parfois par d'enormes pi6ces fabriquies en Europe au commencement du dix-septieme siecle) et plusieurs millions de
cartouches. Ils ont jetd plus de cinq cents gerbes de paille
petrolee; des fusees, des sacs incendiaires et des fleches
inflammables. Ils ont creusd sept mines, sur lesquelles
quatre ont iclatd, trois ont etC eventies.
Le siege a fait quatre cents victimes, dont trente-huit
Chinois tues au feu, cent vingt enfants morts de faim, cinquante et un engloutis dans une explosion de mine; quatrevingts femmes mortes de misre etdemaladie, cinq matelots
frangais et leur officier, six matelots italiens, le visiteur et
le superieur des Freres Maristes, un missionnaire francais,
M. Chavannes, etc. Nos marins ont eu neuf blesses, et les
Italiens trois.
Un des problemes les plus difficiles etait d'assurer la
subsistance d'une population aussi nombreuse. Toutes les
provisions ont etd absorbees, et ii n'y avait plus que pour
deux jours de vivres, a la ration strictement ndcessaire pour
ne pas mourir de faim, quand les troupes sont arrivees.
Au debut, la nourriture composee de sorgho, millet, b16
et riz, etait de huit onces par personne; elle a ete ensuite
de quatre onces (pendant un mois); elle n'itait plus que de
deux onces depuis huit jours quand nous sommes entres. La
troupe a toujours eu de la viande (dix-huit animaux ont
det tuds), du pain, du vin, du cafe et du cognac. Le 16 aoat
il restait encore une mule vivante. Les oignons, les racines
des plantes et les feuilles des arbres avaient ete manges par
les chretiens chinois.
Ce n'etait pas assez de delivrer P'vech6 et I'etablissement
des Sceurs de 'ennemi qui les assiegeait; il importait de
purger sans retard les environs des soldats et des Boxeurs
qui s'y trouvaient en grand nombre et qui pouvaient tenter
un retour offensif, poursuivre leurs travaux de mines, tirer
sur quiconque se hasarderait a leur portee. Le gineral Frey
prit immediatement des dispositions pour les detruire.
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Apres un arrdt de quelques minutes au Pei-tang, nous
reprimes la route qui, de la porte Sti-si-hoa-men, conduit
au palais imperial.
Les Chinois s'etaient retranch6s dans lescours,les ruelles
et les maisons de droite et de gauche. Les Russes monterent sur les murs et sur les toits, pendant que nos soldats
pindtraient i l'interieur des rez-de-chaussee. Une fusillade
extrimement vive s'ensuivit, au cours de laquelle plusieurs
centaines de Chinois furent tuds. Dans une seule tranchie,
nos volontaires, composes pour la plupart des membres du
personnel de la lgation, surprirent ettuerentune trentaine
de riguliers. Nos troupes eurent quatre morts et cinq blesses, et les pertes des Russes furent a pen pros 6gales aux
n6tres.
Bient6t le silence se fit : les cadavres de Chinois jonchaicnt
les abords des jardins imperiaux, dont les Japonais avaient
deja franchi les portes quand nous y entrames A notre tour.
Le drapeau frangais ne tarda pas a 8tre hisse devant un
pavilion construit au dela d'un pont demarbre, sur lequel
nous traversames un lac de nenuphars en fleurs. Quelques
minutes apres, nous passions un second pont de marbre, et
nos trois couleurs flottaient sur le Pei-ta, sorte de tour
blanche idifice par le premier empereur des Tsing, de laquelle on decouvre un magnifique paysage. Puis nous
traversimes un troisi6me pont de marbre, et, apres quelques coups de fusil, nous arrivimes an Mei-chau, dont le
portier, nous dit-on, se suicida quand nous en forcimes
l'entree. Ce jardin de plaisance est forme d'une montagne
artificielle de deux cents pieds de haut et de onze cent dix
metres de tour. Son nom chinois signifieu Montagnede charbon , et il vient de ce que,d'apres la ligende, I'ilevation du terrain serait constitude par un amas de charbon prepare pour
le cas de siege. Au pied se trouvent des pavilions dont plusieurs sont l'objet d'une veneration particulifre. L'un d'eux,
consacrd au culte des ancetres de la dynastie, fut choisi
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comme quartier general par le commandant en chef de nos
troupes. Les Russes et les Anglais en occuperent deux
autres. Le drapeaux des trois detachements allies qui
venaient de prendre part a 'opdration militaire si heureusement menie furent deployds au sommet des kiosques qui
dominent la montagne autour de laquelle les campements
des troupes furent insta!lds. - PIcaox.
III.-

1

A L INTERIEUR DU PE-TANG PENDANT LE SIEGE.
JOURNAL DE MGR FAVIER

Voici maintenant le recit fait par Mgr Favier de ce qui se passait a
I'interieur du Pe-tang. Avant de presenter, au jour le jour, le r6cit des
evenements, Mgr Favier les r6sume dans ce tableau generai du plus
haut interit.
Tien-tsin, septembre 19oo.

Nos chretiens ont ete admirables; tous priaient avec la
plus grande ferveur et se devouaient sans craindre pour
leur vie. Les courriers que nous envoyions aux Legations
itaient en peril de mort; plusieurs ne sont pas revenus. Le
to aoft, Pun d'eux s'est encore sacrifi6 pour aller avertir le
Ministre que nous etions a la derniere extremitd. Pauvre
jeune homme I il a 6td icorchd vif, etles Boxeurs ontexpose
sa peau et sa tate a quelques m6tres de notre mur d'enceinte.
II fallait voir les chretiennes se priverde leurmaigre portion pour nourrir leurs beb6s; depuis longtemps elles
n'avaient plus de lait; avec de petits morceaux de fer-blanc
qui servaient de cuillIre, elles introduisaient le brouet clair
dans la bouche de leurs pauvres enfants. Une trentaine de
nouveau-nes ont, en effet, encore augmentd la population
de la Chine pendant ces deux mois.
Un matin, avant la sainte messe, une de ces vaillantes
chritiennes, accouchde de la nuit, se jette A mes pieds et
me dit: o Evaque, devque, faites-moi donner un bol de
petit millet pour que j'aie un peu de lait. a
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Je dus le lui refuser en pleurant; il n'y en avait point!
On faisait la cuisine avec des feuilles d'arbres et des racines de dahlias, de cannas, des tiges, des oignons de lis;
tout cela, reduit en bouillie, augmentait la faible pitance
que nous donnions a chacun.
On couchait pile-mile tichant de s'abriter contre les boulets et surtout contre les mines. Deux ou troiscents enfants
criaient la faim, et la chaleur intense m'empdchant de dotmir; je croyais ouir les belements d'une troupe d'agnelets
destines au sacrifice. Ces cris, du reste,diminuaient chaque
jour, car nous avons enterre cent soixante-dix de ces innocents.
La misere, la faim, la maladie, les balles ont plus que
d6cime la population chretienne; le nombre des cadavres
enterrds dans notre jardin d6passe quatre cents. Tous sont
morts en bons chretiens, en disant: a Nous mourons pour
notre religion, tues en haine de la foi; le bon Dieu nous
donnera le paradis. *
Nos Sceurs de Charit6 ont Eti admirables; plus eprouvies
encore que nous peut-4tre, elles se privaient de tout pour
leurs enfants. A part une ou deux, dontla faiblesse nerveuse
excusait les apprehensions, toutes ont montr6 un courage
vraiment viril. La secousse effrayante de la derniere mine a
donne le coup de grace a la venerable superieure, soeur
Jaurias, ddja malade et Agee de soixante-dix-huit ans; elle
est morte heureuse, car Dieu ne l'a prise qu'apres la delivrance.
Que dirais-je des Missionnaires ? Mon coadjuteur etait
partout, veillait a tout, encourageant, consolant, soutenant
tout le monde et traversant sans cesse les endroits les plus
dangereux, sans se prdoccuper des boulets ou des balles.
Le directeur du seminaire, avec ses jeunes gens, veillait
nuit et jour sur les toits de Pl'glise, sur les barricades, aux
tranchees. Les grands seminaristes, avec un de nos jeunes
confreres europeens non encore dans les ordres, rempla-

- 7 qaient de suite nos soldats morts ou blesses et se servaienc
du Lebel en vrais matelots; plusieurs ont etC atteints par
les balles; mais, grice A Dieu, aucun n'est mort!
Notre procureur continuait a remplir son ministare avec
un calme etonnant, pourvoyant a tout et quoique d'une
santi dilicate, supportant les privations avec une energie
peu commune. Nos Missionnaires indigenes se multipliaient pour mettre un peu d'ordre dans la maison; ils
dirigeaient les travailleurs, veillaient aux distributions de
vivres, maintenaient la paix et donnaient les dernieres consolations aux mourants. II n'y a guere que moi qui ne faisais pas grand'chose. Presque toujours retire dans ma
chambre, je priais le bon Dieu, la sainte Vierge, les bons
Anges, tous nos saints protecteurs ; j'essayais de conserver
pour moi et de donner aux autres la resiguation, la patience
et le calme si n6cessaires dans de pareils moments.
Je ne crois pas exagerer en portant le nombre des victimes A quinze mille au moins : quinze mille victimes,
mortes brulees, coupees en morceaux, jetees dans les fleuves
sans vouloir faire une simple prostration idolatrique qui
les aurait sauvies. Je ne pense pas que deux pour cent
aient racheti leur vie par un acte superstitieux oi le coeur
n'etair certainement pour rien. Pas un de nos Missionnaires
n'a quitte son poste, malgre les sollicitations des mandarins qui voulaient les reconduire sous escorte et les mettre
en strete: pas un n'a abandonni ses chretiens. Encore
aujourd'hui, malgrd l'arrivee des troupes, plus de vingtcinq sont assidges dans leurs residences. Que le bon Dieu
les protege I
A Pdkin, trois eglises, sept grandes chapelles, les colleges, les h6pitaux, les etablissements des Soeurs de SaintJoseph (indigenes), tout est absolument rase; les cimetieres
qui renfermaient les sepultures des missionnaires, depuis
Mathieu Ricci jusqu'a Mgr Sarthou (trois siecles) out iet
violes, les tombes renversees, les ossements, voire mdme
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les cercueils reduits en cendres et jetis an vent: le Pei-tang,
cribl d'obus, reste seul debout. M. d'Addosio, M. Garrigues, M. Dori,M. Chavanne ont it tuis a Pekin, et, dans
la mission, plusieurs pritres chinois ont eu le meme sort.
Le Vicariat contenait cinq cent soixante-dix-sept chrdtientes; la plupart avaient leur chapelle; c'est a peine s'il
en reste un quart; les maisons des chritiens ont dtd pillies,
brulies. Je n'en connais qu'une a Pekin qui soit encore
debout.
Bref, la ruine est a pen pros totale, le travail de quarante
annees est andanti; mais le courage des Missionnaires ne
l'est pas et nous allons recommencer, assures de la riussite,
car ( le sang des martyrs est une semence de chritiens ).
A moins cependant que Dieu ne veuille chAtier cette malheureuse Chine qui, depuis des siecles, abuse de ses graces.
Espirons qu'il pardonnera encore; tant de gens, mime
parmi les mandarins, sont innocents des atrocitis commisesi
Nous aimons et aimerons toujours nos pauvres Chinois.
Priez pour eux et pour nous. a Gratias agamus Domino
Deo nostro I v
AU JOUX LE JOUR

Les dernieres nouvelles que j'ai pu vous envoyer de Pikin itaient daties du 3o mai. Permettez-moi de vous ecrire
aujourd'hui une breve relation du terrible siege que nous
avons eu i soutenir au Pei-tang jusqu'au jour oil le bon
Dieu nous a delivres.
Mercredi 3o mai. Nous acqudrons aujourd'hui la
preuve que les Boxeurs sont aides par le gouvernement chinois et les troupes reguli6res. Ces derni6res ont elles-mimes
mis le feu aux 6tablissements du chemin de fer. Le Tsongly-ya-men cherche a differer 1'envoi des troupes; les ministres europeens tiennent bon, repondantqu'elles viendront
a pied si on ne veut pas laisser le chemin de ferlibre.- De
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neuf heures a onze heures du soir, quelques petits ballons
rouges lances par les Boxeurs traversent la ville: ce sont
des signaux de rassemblement; les soldats chinois ont fait
un approvisionnement de cartouches.
Jeudi 31 mai. - Mon vicaire general, M.Guilloux, que
j'avais fait venir A Pekin, repart avec M. Capy pour Tientsin. Pourront-ils atteindre la gare ? Nous n'en savons
rien: on dit la route interceptee par les soldats. Un teldgramme de M. Dumont nous arrive a dix heures: encore
sept villages de chritiens brOles ' A midi et demi, je reqois
une lettre du ministre : il a fallu qu'il ddployat avec son
colligue de Russie une energie peu commune pour obtenir
que les marins francais et russes debarques hier soir a
Takou, montassent a Pikin par le chemin de fer. A trois
heures et demie un mandarin de nos amis vient nous voir;
il nous dit que l'impdratrice ne peut risister an courant
antieuropeen : les bons mandarins sont casses ou donnent
leur demission. 75 Francais, 75 Russes, 75 Anglais,
40 Italiens, 22 Japonais, et 6o Amiricains sont partis a
trois heures et demie de Tien-isin pour Pekin : on les
attend ce soir.
Vendredi iz juin. - Des rifugids nous arrivent de toutes parts; nos missions de Pa-tchoo sont presque totalement ddtruites. Le brave M. Lou Gregoire est resti le
dernier dans sa Residence et a pu echapper aux Boxeurs
par la fuite. Des Sceurs de Saint-Joseph, des enfants de la
Sainte-Enfance ont dtk massacres. Le ministre de France
vient nous voir a neuf heures et demieet nousannonce rarrivee de trente marins qui entrent, en effet, au Pei-tang a
dix heures, accompagnis de presque tons les Francais de
Pkin. Le Tsoung-ly-ya-men avait specifid a que les
troupes etaient destinees a la seule garde des Legations i
Mais M. Pichon nous a amend lui-meme pros de la moitid
de son d4tachement. Qu'il en soit A jamais remercid! A
minuit, M. Guilloux nous tilegraphie que des refugies
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arrivent en grand nombre de Pa-tchoo i Tien-tsin et que
le fleuve charrie de nombreux cadavres de chretiens massacres.
Samedi 2 juin. - Nous plaqons des postes partout : renseigne de vaisseau, M. Paul Henry, qui commande les
marins, est un jeune homme de vingt-trois ans, aussi pieux
que brave, un vrai Breton. - Les nouvelles de Tien-tsin
sont mauvaises :les concessions elles-memes sont exposees.
Les ingenieurs ont quitte la ville de Pao-ting-fou et les
mandarins voudraient egalement faire partir nos confreres
europeens : ils refusent en disant qu'ils doivent rester au
milieu de leurs chreiiens jusqu'a la fin : que le bon Dieu
les protege
Dimanche, Pentec6te, 3 juin. - Le Souverain Pontife
m'ayant delegue pour offrir de sa part a rimpdratrice une
lettre et un present, je tenais essentiellement a remplir cette
mission de confiance. Sa Majeste n'etant pas en ville avait
designe le prince Ts'ing pour me recevoir en son nom;
c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, a deux heures, dans son
propre palais. Ce prince itait entoure de hauts mandarins:
lettre et cadeaux furent remis avec tout le ceremonial imperial et acceptes avec de grands temoignages de respect et
de reconnaissance. J'avais rddigd de plus un placet pour
Pimperatrice dans lequel jexposais la position actuelle; je
demandais protection pour nos chretiens et punition des
Boxeurs. Le Prince voulut bien s'en charger, et je sus que,
d&s le lendemain, ce placet avait etd remis a Sa Majeste.
Lundi 4 juin. - Le Pei-t'ang examine par notre commandant, parait impossible a difendreavec trente hommes:
il a, en effet, pres de i 4oo m6tres de muraille! On decide
qu'en cas d'ataque trop violente, tout le monde se reunira
dans Ieglise, et on prepare le plan de defense. Nous
sommes ici, outre 70 Europdens, y compris les seurs et
les frdres, environ i ooo chretiens, et pres de a 2oo femmes
ou enfants. A une heure nous recevons la visite de quelques
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messieurs de la LIgation qui nous disent qu'on est oblige
de retirer les quinze soldats dedj envoyes au Nan-t'ang
comme vou6s a une mort certaine par Pimpossibilit6 d'une
defense efficace. Que vont devenir en cas d'attaque nos
confreres, les Filles de la Chariti, les Sceurs de Saint-Joseph, les Maristes et tant de chretiens qui habitent cette
paroisse? A la garde de Dieu! Le soir A six heures on
arme une vingtaine de chretiens pour faire la garde : le
danger augmente.
Mardi 5 juin. - Je telegraphie desle matin au supirieur
gendral : aPeking et d Tien-tsinle peril est extreme pour
tous. Une depeche de M.Guilloux nous annonce de nombreux incendies et de non moins nombreux massacres de
chretiens : ici tout le monde travaille aux barricades; on
prepare des lances et on augmente les approvisionnements.
Le ministre d'Italie envoie a six heures du soir dix de ses
marins pour d6fendre 1'etablissement des Soeurs qui appartient a la Sainte-Enfance et ot setrouvent plusieurs Soeurs
italiennes. A sept heures et demie, le gouverneur de la ville
vient me trouver et me dit :
£ Vous n'avez rien a craindre, les Boxeurs n'oseront pas
attaquer le Pei-t'ang. *
Ce grand mandarin est peut-dtre sincere; mais, pour ma
part, je crois son assertion absolument fausse.
Mercredi 6 juin. - Nous multiplions les moyens de
defense. - Nous apprenons que I'impiratrice a envoy6
deux membres du Grand Conseil pour arr&ter les Boxeurs
par la persuasionI C'est bien inutile. .
Jeudi 7juin. - Nous construisons une petite tourelle
poor protCger le mur de 'est de notre residence. Je vais aux
Legations, o6 on espere encore, car un nouveau decret
imperial meilleur que les precedents, vient de paraitre.
Pour moi, je ne garde aucun espoir et ne cesase de ripeter
qu'une ataque eat imminente. - A huit heures, les Maristes de Cha-la rentrent au Pei-t'ang..
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les incendies se multiplient pendant la nuit. On entend
partout des coups de fusil, et nous sommes obliges de
veiller jusqu'au matin.
Samedi 9 juin. - Quelques Boxeurs font une apparition dans le t k'ou ,. (Ce " k'ou a est la partie nord du
grand pare dont l'empereur nous a donnd la partie sud pour
construire notre Pei-t'ang.) Je vais encore aux Ldgations
oh tout optimisme n'a pas disparu. L'impdratrice rentre
en ville avec sa cour et lance un nouveau decret tres energique. Le gouverneur m'ecrit lui-meme qu'il a requ un ordre
special de proteger les eglises de Pekin; je n'y compte
guere : iis seront debordes.
Dimanche iojuin. - Je telegraphie encore a Paris, car
j'ai peur de ne pouvoir bient6t plus le faire; puis, je vais
aux Legations o6 regne une grande inquietude a cause de
la revolte des soldats du general Toun-fou-siang. De
nouvelles troupes sont parties ce matin de Tien-tsin sous
le commandement de I'amiral Seymour; on espere ies
voir arriver ici demain... Mais les Boxeurs sont tous sortis
de la ville; les soldats riguliers sont sur les murs avec de
Partillerie. A huit heures, le teligraphe est coupe entre
Tien-tsin et Pekin, ainsi qu'entre Pekin et Pao-ting-fou!
Ces faits sont de mauvais augure; je serais bien surpris que
les secours puissent arriver.
Lundi i i juin. - Du haut de notre eglise, nous voyons
flamber les residences d'dte des Europeens aux collines de
l'ouest. A neuf heures trois quarts, de nombreux Boxeurs
passent avec leur etendard le long du mur de la VilleJaune;
alerte serieuse; tout le monde est Ason poste. Je pars quand
mime pour les Legations; on y est rassure, on attend les
ditachements de 'amiral Seymour et de nombreuses troupes,
car les amiraux ont requ Pordre d'envoyer tout ce qu'ils
avaient des que le tilegraphe serait coupe et il Iest. Je partage peu cet espoir. Le prince Toan, grand chef des Boxeurs,.
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et de hauts mandarins, leurs amis, viennent d'etre nommis
membres du Tsong-ly-ya-men. A cinq heures du soir, le
chancelier de la Legation japonaise, allant au-devant des
troupes attendues, est massacrd pres de la porte du Sud
par les soldats de Toun-fou-sian. Ils font cause commune
avec les Boxeurs et veulent empdcher tout Europeen de
sortir de Pekin ou d'y entrer.
Mardi z z juin. - Les Boxeurs incendient des meules de
paille attenantes a la maison des Soeurs de Cha-La. Une
nouvelle alerte sdrieuse fait prendre les armes a sept heures
du soir, mais elle n'a pas de suite. Une demi-heure plus
tard, M. Pichon nous ecrivait que les nouveaux membres
du Ya-men dtaient venus le voir, qu'ils avaient etd fort aimables et que I'amiral Seymour entrerait en ville sans difficultd. Plaise a Dieu que les paroles des mandarins soient
sinc&res; mais... nous ne pouvons y croire.
Mercredi i3 juin. - Le g6enral Toun-fou-sian est en
pleine rivolte, les chretiens de Pikin diminagent; trois
d'entre eux ont eti massacres dans la ville chinoise par les
Boxeurs. Nous apprenons par les Legations que I'amiral
Seymour a couchd bier avec ses troupes A Lang-fou; ce
village est encore &soixante kilometres d'ici; le chemin de
fer est brWld, on ose a peine espirer que les troupes puissent
desormais arriver. A midi, nous apprenons que le cimetiere
francais est completement brfil et ditruit; le gardien, sa
femme et ses enfants ont tC massacres. Mauvaise nuit :
incendies et cris de mort un peu partout, les femmes se
rdfugient dans I'eglise. A neuf heures et demie, nous voyons
flamber notre belle eglise de Saint-Joseph au Toung-t'ang.
Vers dix heures, bruits sinistres; on entend les Boxeurs qui
donnent le mot d'ordre & I'ouest de notre itablissement. A
onze heures, deux chretiens du Toung-t'ang nous confirment lincendie de ce monument. On veille jusqu'au
matin, car les trompes des Boxeurs sonnent de tous c6tis.
Jeudi 14 juin,fte du Saint-Sacrement.-A huit heures
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du matin, nous voyons du haut de l'dglise le Toung-t'ang
qui flambe toujours et plusieurs autres incendies. Nous ne
pouvons plus communiquer avec personne, les portes de
la Ville Jaune sont fermees, gardies par les troupes du
prince Toan. A onze heures et demie, 'ancienne cathedrale
de l'Immaculee-Conception au Nan-t'ang, la residence, le
college, Ih6pital, Forphelinat, tout prend feu; c'est un
horrible spectacle I
Vers minuit, nombreux coups de canon et de fusil au sud:
lord Seymour arriverait-il?... Cris de mort des Boxeurs
tout autour de nous: Cha,cha, tuons, tuons ! i! Chao, chao,
brdlons, brdlons !!! Jusqu'a deux heures du matin tout le
monde est sur pied; puis les cris diminuent et les Boxeurs
semblent s'dloigner.
Vendredi i5 juin.- Toutes les Sceurs s'attendaient g la
mort et ont fait la sainte communion: les enfants et les
femmes sont r6fugies dans la cathedrale. A huit heures, nous
apprenons par un chretien ichapp6 que les missionnaires,
freres, soeurs et filles de Saint-Joseph du Nan-t'ang sont en
sfreti aux Ligations. Un d6tachement de volontaires aussi
audacieux que d6vou6s est alli les sauver hier a une heure
du matin. A onze heures etdemie, nous apercevons la tour
de Notre-Dame des Sept-Douleurs au Si-t'ang dont les
briques sont rougies par le feu : tout est certainement brili.
Un courrier envoyi par nous A la Legation revient a
trois heures apportant une lettre de M. Pichon et une de
M. d'Addosio, cure du Nan-t'ang. ' Pas de nouvelles des
a detachements: combat avec les Boxeurs. M. Garrigues,
£ cure du Toung-t'ang, est certainement massacr6:
nomSbreux chretiens rifugids au palais du prince Sou au nord
a des Legations. *
A six heures, nous apprenons que M. Dord, cure du Sit'ang, a etk massacre. A sept heures, le sud, Fest et flouest
de nos 6tablissements sont cernds par une foule innombrable de Boxeurs. Une demi-heure apres, leurs horribJes
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cris se font entendre: nous allons certainement etre attaquis. Les Sceurs et tous leurs enfants viennent A la cath6drale oa se trouvent ddja 18oo femmes ou bebes affoles de
peur. II n'etait que temps: les Boxeurs arrivent par le Sud
k septheures trois quarts: leur chef, a cheval, est un lama
ou un bonze; il precede un immense drapeau rouge, entoure de jeunes Boxeurs ayant subi les incantations et
egalement habills de rouge. Ils bralent des batons d'odeur,
font des prostrations A l'entrie de notre rue du Sud, puis
s'avancent en troupe serrde. Les marins de notre Grand'Porte ]es laissent approcher jusqu'a 200 metres, puis leur
envoient des feux de salve nourris qui couchent par terre
47 de ces soi-disant a invuln6rables et mettent en fuite les
milliers de Boxeurs qui suivaient. On sort vivement et on
rapporte cinq sabres et une lance. Les Boxeurs repousses
mettent aussit6t le feu aux maisons qui nous avoisinent du
c6td du Sud. Nous sommes preserves par le bon Dieu qui
fait changer la direction du vent en notre faveur ; du reste,
couvertures mouillees, pompes, rien n'avait it6 oubli6 pour
aider la Providence.
Rendus furieux par leur insucc6s auquel avait assistA
une populace de dix mille personnes preies a piller, les
Boxeurs, jusqu'a minuit passe, redoublerent leur tapage
et leurs feroces hurlements mais n'osarent attaquer de
nouveau.
Cette premiere affaire serieuse nous donna de l'espoir en
manifestant la l•chet6 de nos ennemis. Les chretiens, que
nous avions fini par armer d'environ 5oo lances, avaient
encore sept ou huit mauvais fusils; rendus courageux par
ce premier succes, ils promettent de veiller avec les marins
sur les quatorze cents metres de muraille.

Samedi 16 juin. - Nous apprenons par un fugitif Fadmirable constance de nombreux chritiens massacres en
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renier sa foi: c'est bien consolant. A midi et demi, alerte
serieuse: cris de Boxeurs; arrivee des soldats reguliers qui
gardent la porte du Si-hoa : ils sont evidemment non pas
pour nous defendre, mais pour nous attaquer. Notre four.
nisseur de grains refuse de rien vendre: il est menace de
mort s'il nous donne le moindre approvisionnement. Vers
quatre heures et demie, un incendie immense se declare an
Tsien-men; les Boxeurs, apres avoir brtli toutes les maisons des chritiens, brdlent maintenant les boutiques oi
I'on vend quelques objets d'Europe. Un courrier envoye A
la Legation rentre A cinq heures. Toujours aucune nouvelle de l'amiral Seymour! A sept heures et demie, tout le
monde est a son poste: plus de 3oo soldats et de nombreux
Boxeurs entourent notre residence; les Soeurs et les chritiennes passent encore dans leglise une triste nuit. Un
decret imperial, paru dans la journie, fait connaitre officiellement a toute la Chine que les eglises de Pekin sont
brlilees.
Dimanche 17 juin. - De deux heures a trois heures
et demie du matin, nombreux coups de canon et salves du
c6te des Ligations: vers dix heures, les Boxeurs et les
troupes. nous bloquent completement. Cependant un chr6Stien se ddvoue, part et nous rapporte un mot de M. Pichon:
c Plus de 2 ooo maisons ont 6ti brlees au Tsien-men,
dont 26 grandes banques chinoises. > - Soiree tres mouvementee: les Boxeurs et leurs feux se voient tout autour
de nous.
Lundi t8juin.-Nous nous fortifions contre une attaque
possible par l'artillerie, car plusieurs canons ont etc amenis au sud de nos etablissements. Le prince Tuan luim&me n'est pas loin. A quatre heures et demie, de nombreux Boxeurs viennent en voiture et Iattaque se prepare;
elle est emphchde par une pluie torrentielle que le bon
Dieu nous envoie a 5 heures trois quarts.
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Mardi 19 juin. - Un domestique du Si-t'ang, apres
avoir errd plusieurs jours dans la ville, finit par nous arriver et nous raconte que M. Dord est mort brtl dans sa
chambre avec une vingtaine de chritiens; ii n'a pas voulu
se servirde ses armes. Quelques jours auparavant, ce brave
Pere m'avait dit :
a Monseigneur, si je suis attaqu6, puis-je me servir de
mon fusil ?
Je lui r6pondis:
a Evidemment, c'est permis en cas de legitime defense. a
II ajouta:
a Mais, si c'etait pour defendre ma seule personne,
serait-ce plus parfait de ne pas m'en servir. »
Je lui dis alors :
a Assuriment; massacrd pour le bon Dieu sans se defendre, c'est le vrai martyre. *
C'est ce que ce cher confrere a fait!
Dans la rue, dix pieces de canon sont tournies de notre
c6te. Sont-elles la pour d6fendre le palais ou nous attaquer?
Mercredi aojuin. - Un chritien nous arrive malgri le
blocus: il nous dit que le ministre d'Allemagne a et tud
en allant au Ya-men et que les autres ministres ont requ
Pordre de partir dans les vingt-quatre heures.
Jeudi 21 juin (3o* anniversaire des massacres de Tientsin).- Un brave chr6tien se devoue pour aller encoreaux
Legations: il rapporte ce petit mot de M. Pichon:
a La Legation franqaise et les autres ministres doivent se
c retirer dans la Legation d'Angleterre: le ministre d'Allea magne est bien rdellement tud et son interprete blesse;
a la Ligation d'Autriche est ivacude et va-flamber. Le proa jet de quitter Pekin est abandonnd; preparons-nous au
a dernier voyage: mais esperons encore. z
De son c6te, M. Darcy, lieutenant de vaisseau, superieur
de M. Paul Henry, lui ecrit : Vous avez dd recevoir
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a 'ordre de rallier, mais restez A votre poste pour le moa meat. s Le bon Dieu a permis que cet ordre de rallier ne
soit jamais arrive, sans cela nous etions tous perdus. La
situation est grave : irons-nous rejoindre nos martyrs de
Tien-tsin? Nous nous preparons a tout.
Vendredi 22 juin. Fite du Sacre Cceur. -

Nous sommes

compldtement bloques et nous ne pouvons plus avoir aucune communication avec l'exterieur.
Voici la liste des assi6gds:
Mgr Favier; Mgr Jarlin, coadjuteur; M. Ducoulombier,
procureur general du Vicariat; M. Giron, directeur des seminaires; M. Chavanne, professeur nouvellement arrive;
M. Gartner, etudiant, non encore dans les Ordres; Frere
Denis et le Frere Maes. Le Visiteur des Maristes, le Sup6rieur et quatre Freres de la meme societi; vingt-deux
Soeurs de Charite, dont huit indigenes; trente marins francais du d'Entrecasteaux; 1'enseigne de vaisseau qui les
commande, M. Paul Henry; dix marins italiens, plus un
adjudantet un enseigne, M. Olivieri; cent onze elives des
Grand et Petit siminaires; 900 hommes ou jeunes gens
rfugies; i 8oo femmes ou jeunes enfants; 450 jeunes filles
des dcoles ou des orphelinats; 5 bebes de la Creche: total
approximatif, 3 420 unites dont 7 Europdens.
A une livre par personne et par jour, nous avons des vivres pour plus d'un mois; comme armement, les quarante
fusils de marins, sept ou huit fusils de tout genre entre les
mains des Chinois, quelques mauvais sabres et cinq cents
lances ou plut6t cinq cents longs batons garnis de fer: c'est
tout. Le pdrimitre a defendre est exactement de i 36o mitres.
J'avais fixd par un mandement que la consecration du Vicariat au Sacri Coeur se ferait aujourd'hui. A six heures et
demie, le pretre a genoux au pied de I'autel enlisait les premiers mots, lorsqu'un coup de canon formidable vint briser
un vitrail de l'eglise oi tout le monde s'itait reuni, et tuer
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une pauvre femme. Une panique bien excusable s'empara
de toute lassistance; on se massa dans les chapelles et sacristies de l'ouest, car c'est par Pest que nous etions attaqu6s.
Les coups de canon se succedant a chaque minute, on ivacua l'eglise au plus vite; quatorze pieces Krupp tiraient
sans interruption des bombes Shrapnel du dernier modele. Plusieurs colonnettes en briques, des fenetres giminees volent en Mclats; la facade de notre cathedrale est tris
mahraitee: les clochetons sont en miettes, mais la croix de
marbre reste toujours debout. Vers trois heures et demie,
l'attaque itait tellement violente que nous croyons tre arriv6s a notre derni&re heure. Vers cinq heures, un canon ordinaire chinois, braqud a trois cents metres de noire Grand'Porte, nous envoie un boulet plein qui fait sauter un battant.
Surexcitis par tant d'audace, le commandant Henry et
Mgr Jarlin entrainent quatre marins qui, joints A trente
chrtiens, se pricipitent an dehorsapres unesalve biennourrie, et s'emparent du canon qu'ils ramenent chez nous malgre une intense fusillade. Deux chritiens trouvent la mort
et deux sont blesses dans ce coup de main. Peu apres, tous
les canons se taisent, les Boxeurs poussent des hurlements
et mettent le feu aux maisons de nos voisins du sud; ils ne
vont pas plus loin; car, ce jour-la, ilsavaient laiss la place A
leurs amis, les soldats du prince Tuan. Dans cette seule
journee, on nous avait envoyC cinq cents trente coups de
canon! Nous n'avions a dIplorer la perte que de trois hommes
et d'une femme. C'tait peu pour tant de poudre brilee.
Samedi 23 juin. - La nuit est relativement calme, mais
'attaque recommence a neuf heures, aussi violente que la
veille. J'etais assis avec le commandant sur un petit banc,
pros de notre Grand'Porte, regardant voler en morceaux les
marbres de la fagade de notre belle Iglise, lorsqu'un adroit
tireur envoya une bombe au pied meme de la croix, qui,
brisie, tomba sur le parvis. J'avais it6 si heureux de sceller
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cette belle croix de marbre au sommet de l'ddifice il y a
treize ans seulement! Enfin, si le bon Dieu nous sauve,
elle reprendra sa place.
A quatre heures du soir, le bombardement cesse, nous
n'avions requ ce jour-li que trois cents soixante coups de
canon, pas un seul homme n'avait det blessd, tout le monde
avait prid avec ferveur se tenant pret i mourir. Dieu et la
sainte Vierge nous protigent visiblement.

Dimanche 24juin. - Les soldats reguliers, abritds derriere les murs des maisons brdiles, nous tirent ds lematin
des milliers de coups de fusil Mauser, leurs fusils sonta
chargeur et du dernier modele ! Nous ne comptons jusqu'a
midi qu'une trentaine de coups de canon qui font relativement peu de degats, ne lanqant que des boulets pleins. Vers
quatre heures du soir, une batterie de quatre pieces vient
s'installer dans le K'ou au nord de nos etablissements; les
Tartares envoient sur l'dglise et dans les cours des obus
meurtriers prenant A Tenfilade tous nos postes de 1'Est.
Deux chritiens sont tues. Les Italiens ayant tres pea de
cartouches, le commandant Henry va leur donner un coup
de main avec dix marins francais. Les salves, envoyees de
sept cent cinquante metres, eteignent le feu de pieces : les
Tartares perdent plus de cinquante hommes et s'empressent d'enlever leurs canons. Le moral est relev6, 'itat sanitaire est excellent, la protection divine est manifeste, et nous
esperons maintenant pouvoir resister aux attaques qui ne
sauraient etre plus serieuses que celles de ces trois jours.
Dieu veuille que nous ayons assez de vivres et que I'armde
de secours ne se fasse pas trop attendre!
Lundi 25 juin. - La nuit comme la matinee ont etd relativement calmes, mais il semble qu'une grande bataille se
livre du c6td des Legations; les canons d'hier se taisent derriere leurs retranchements. Nous subissons bien une grile

-

93 -

de projectiles envoyes par des fusils de rempart; seulement
nous sommes habitues depuis trois jours i tant de tapage
qu'on n'y fait presque plus attention. Les Boxeurs mettent
quelques mannequins sur le toit des maisons; ce stratagame enfantin ne nous fait pas gaspiller des munitions. II
reste deux cent soixante-quinze cartouches par homme; on
ne les emploiera qu'A bonne occasion.
Mardi 26 juin.- Les Boxeurs mettent le feu a toutes les
maisons qui nous avoisinent et travaillent derriere le mur
imperial oi ils placent des echelles et desechafaudages pour
pouvoir nous canarder plus A l'aise. On nousfusille de tous
c6tes; mais personne n'est atteint. Le soir, grand combat
du c6te des Legations.

Mercredi 27juin.- Des six heures du matin, les Boxeurs nous attaquent encore vers le sud: ils entrent dans
notre rue avec un grand drapeau rouge, pensant peut-etre
que nQtre poste de la porte d'entrie a ite aneanti par la fusillade des jours precedents. Comme la premiere fois, des feux
de salve bien dirig6s les mettent en ddroute; on se lance a
leur poursuite et on va ramasser les armes qu'ils avaient
jetees. Dans cette sortie de cent mitres a peine, le second
maitre est malheureusement blessi d'une balle a 1'epaule.
Du haut des maisons, des echelles et des ichafaudages, pendant plus de six heures, l'ennemi couvre de projectiles nos
cours et nos verandas : une jeune ille est tuee, une femme
blessie a la tate. Vers onze heures du soir, nous sommes
surpris par une bande nombreuse de Boxeurs lanqant des
bombes incendiaires et des fl6ches enflammies contre notre
Grand'Porte, qu'ils arrosent en m4me temps de petrole au
moyen de pompes A incendie volies par eux. Pendant ce
temps les soldats reguliers font pleuvoir une grele de balles
avec leurs fusils Mauser: toutlemo nde tient bon; la Grand'Porte est sauvee et nous n'avons qu'un chretien de bless6.
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Nos marins sont vraiment admirables; ils portent tous un
scapulaire et un crucifix, et se sentent proteges par le bon
Dieu.
Jeudi 28 juin. - Apr6s une journee assez calme, nous
sommes vigoureusement attaquds a six heures du soir et
nous comptons jusqu'A quarante-deux coups de fusil a la
minute; nuit terrible. Les Boxeurs recommencent leurattaque contre la Grand'Porte. Nos gens, furieux, se decident,
vers minuit, a faire une sortie: ils se precipitent sur les
Boxeurs qui nous arrosaient de petrole A moins de trente
m&tres; ils en tuent dix, mettent les autres en fuite et rapportentdeux pompes Ap6trole,de la poudre, du plomb, voire
mime quelques caisses de vetements. Malgre la fusillade
effrende des soldats riguliers, on parvint & incendier les
maisons les plus dangereuses. Les pompes prises contenaient
encore cent livres de petrole chacune !
Vendredi 29 juin. Fete de saintPierreet saint Paul. Nous offrons nossouhaitsau brave commandant Paul Henry;
nous parlons d'Angers, son pays, et du bonheur que ses parents auront a le revoir. II nous dit: * Vous verrez que
4 nous sauverons le Pei-tang: peut-etre quelques-uns de
" nous ne seront plus; je serais heureux de mourir pour
" une si belle cause; j'espere que le bon Dieu m'ouvrirait
" le paradis. Si je dois disparaitre, je ne disparaitrai que
" lorsque vous n'aurez plus besoin de moi.... etc. n
Je le supplie, comme tous les jours, de ne point s'exposer;
j'ai peur pour lui : il est si vaillant, si brave, si devou !
On dirait que les Boxeurs veulent nous laisser cette journeC de joie: a part les balles qui font trou dans nos vitres
ou s'aplatissent contre les murailles, comme de coutume,
tout est calme et nous n'avons & subir aucune attaque serieuse. A dix heures du soir, un orage effroyable dclate, et
la foudre semble tomber sur le palais; malgre cela, fusillade intense du c6to des Legations.

Samedi 3ojuin.-

La matinee est attristie par la mort
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du pauvre second maitre Joannic; nous le croyions sauvi
quand la gangrene s'est mise dans ses blessures, et I'a emporte en quelques heures; nous n'avions, hilas! ni medecin ni chirurgien. II est mor en brave Breton, muni de
tous les sacrements.
A onze heures et demie, nous sommes etonnds de nous
voir encore bombard6s; une douzaine de bombes de tres
gros calibre eclatent en l'air sans faire de mal a personne.
Au bout d'un quart d'heure cette canonnade, accompagn6e
d'une fusillade tr&s nourrie partant de Pest, cesse tout d'un
coup: qu'est-ce quecela signifie ? Je vois sur la montagne de
la tour Blanche, qui se trouve au milieu des lacs du palais,
a douze cents metres de nous, une vingtaine de personnes
magnifiquement vetues; on croit que le prince Tuan, l'imperatrice et d'autres hauts personnages sont venus Ilassister
au bombardement comme A un feu d'artifices. Nos marins
avaient grande envie d'envoyer une salve de Lebels sur ce
groupe, mais j'ai cru devoir les en empcher pour ne pas
exciter une haine ddji trop violente.
A cinq heures et demie, nous enterrons le second maitre
tres simplement et au plus vite dans notre jardin; car les
balles pleuvent sans misdricorde autour des assistants. Nos
braves chritiens sont tout attristis et disent: a Que ne
sommes-nous morts cent, au lieu de ce brave matelot! i

Dimanche
•" juillet.-Nous entendons, vers huit heures,
de nombreux coups de canon au sud: seraient-ce les renforts? On espere encore contre tout espoir. Pour la premitre fois, nous commenqons Amanger de la viande d'Ane;
les mulets et les chevauxviendront ensuite; nous en avons
dix-huit. La petite verole s'est declarie chez les enfants; il
en meurt de sept A huit chaque jour.
Lundi zjuillet. - Les attaques sont moins vives que les
jours pr6cedents, mais la nourriture est bien mauvaise;
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plus de ligumes, plus d'herbes salees pour nos pauvres
chretiens; ils commencent a perdre Pentrain des premiers
temps; chaleur de 38 degres, atmosphere humide; puis
douze jours deja sans aucune nouvelle. Que c'est long !
Mardi 3 juillet. - Une pluie tres forte nous inquitte
beaucoup. Si la saison pluvieuse commencait deja, il faudrait abandonner tout espoir de delivrance. - Comme
chacun salt, tout le monde fume en Chine; nous n'avons
plus de tabac; nos gens en fabriquent avec des feuilles de
poirier sechees et pulvdrisees. - La mortalite augmente:
on enterre maintenant jusqu'a quinze enfants par jour.
Mercredi4 juillet. - On attaque ce matin les Legations
plus fortement. Vers midi, nous voyons les soldats et les
Boxeurs dtablir une large plate-forme en terre au nord du
mur Jaune; ils veulent evidemment y placer des canons
pour nous bombarder A revers A huit cents metres. Nos
tireurs abattent une dizaine de ces bandits.
A cinq heures du soir, les Boxeurs arrivent de nouveau
vis-a-vis notre Grand'Porte. Le canon que nous avions pris
itait charge et braque, le pointeur chinois, ancien artilleur
chretien de Parmee du prince Tuan, allume sans ordre et
beaucoup trop t6t; Pennemi fuit, n'emportant que quelques blesses. Des horlogers chr6tiens rifugies chez nous
font d'excellentes cartouches Lebel, Mauser et autres; nous
ne manquerons done pas de munitions.
Jeudi 5 juillet. -Nous avons pu fabriquer de la poudre
pour le canon enlev6 a 1ennemi et le placer chez les Sceurs
pour repondre aux pi6ces, qui nous menacent du nord;
mais il est bien petit en comparaison de ceux qui tirent sur
nous. On nous fusille toute la journee du sud du mur
Jaune sans grand resultat.
Vendredi 6 juillet. - Nous commengons a craindre la
famine: riz, ble, feves, millet, tout est pese exactement; le
total est meilleur que nous 'esperions: pres de soixante
mille livres. A une livre par personne et par jour, cela
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nous donne vingt jours d'assures; d'ici la nous serons probablement forces on ddlivres. A cinq heures du soir, un
bruit insolite se fait entendre; c'est une fusee a la congreve
lanc&e sur l'iglise et qui traverse un vitrail laissant apras
elle une longue trainee de feu. Nous la ramassons, elle est
composee d'un tube d'environ o",70 en cuivre martel et
garnie d'une forte pointe triangulaire; la queue est form6e
d'un manche en bois de 3",5o de long. Ces fusies percent
un toit aussi bien qu'un boulet plein et, de plus, sont un
tres grand danger d'incendie.

Samedi 7 juillet. - Des quatre heures et demie du matin les Boxeurs lancent sur nos toitures des pots a feu pendant pres de deux heures. Plus de deux cent cinquante
s'enflamment; mais nos precautions avaient e16 prises:
tonneaux, baignoires, baquets pleins d'eau, gens armis
de crocs et de pompes itaient prsts, et I'incendie ne
s'est developp6 nulle part. A six heures, le canon du
nord tonne et nous envoie d'abord de simples boulets: on repond par des feux de salve et quelques coups
de notre piece mise en position. Les Tartares etonnis
changent rapidement leur canon et le remplacent par un
krupp. Au premier obus a balles, notre pointeur est coupd
en plusieurs morceaux; la position devient intenable; tous
les bitiments de l'ouest du Jen-tsd-t'ang sont perces a jour.
De plus, pendant toute la journee. nos toits sont traverses
par plusieurs centaines de fusies. Cette journ6e est une des
plus desastreuses du siege. Vers le soir seulement les obus
sont remplacis par les bombes chinoises, dont beaucoup
n'eclatent pas; total: trois cent soixante coups de canon ea
douze heures. Nous n'avons qu'un tue et quelques blesses.
Sans une protection miraculeuse, tout devait flamber aujourd'hui.
Dimanche 8 juillet. - D6s le matin, on renforce les
7
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endroits affaiblis par la canonnade du jour precident; mais
cette canonnade recommence de plus belle a neuf beures,
boulets simples d'abord, puis obus. La tour de l'horloge
est compl6tement decouronnee. Total: cent deux coups de
canon et de nouvelles fusees, qui, pas plus que la veille,
ne mettent le feu.
Lundi 9juillet. - A cinq heures du matin, les Boxeurs
recommencent a jeter leurs pots a feu: fusillade intense
toute la journee et cent sept coups de canon: deux chretiens
seulement sont blesses. On commence a itre un peu fatigue et inquiet, d'autant plus que I'ennemi se prepare, ii
semble, a nous bombarder encore du sud et de 1'ouest. De
onze heures a minuit nous entendons un combat terrible
du c6td des Legations.
Mardi to juillet. - Apres une matinde tranquille, le
combat recommence i dix heures: les canons du nord continuent a nous demolir: a deux heures. I'attaque devient
des plus vives: deux pieces inormes installees au sud font
beaucoup de mal a notre Grand'Porte et a ieglise. Des
feux de salve les font taire un instant, mais les artilleurs
chinois installent des masques en fer pour mettre a l'abri
lespointeurs. A la Grand'Porte, le matelot David reqoit
une balle dans la tkte et meurt une demi-heure apr6s, muni
des sacrements. Cinq hommes seulement restent a ce poste
dangereux; les autres se refugient dans les casemates;
cent sept boulets pleins, de vingt-cinq livres chacun, ont
et4 tires; l'un d'eux, apres avoir fait voler en iclat la fenetre
de notre chambre, tombe sur le lit que je venais de quitter.
Encore un miracle! Nous ne les comptons plus.
Mercredz i t juillet. - Une casemate s'est ecroulde: on
la repare au plus vite, malgre la fusillade. Une balle Mauser traverse le chapeau de Mgr Jardin, emportant une bande
du cuirchevelu: quelques millimetres plus bas et je n'avais
plus de coadjuteur. Mais la bonne Vierge a sauvd ce cher et
vaillant ievque.
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Le bombardement recommence A une heure et demie, et,
quelques minutes apr6s, une explosion terrible fait trembler toutes nos maisons. Une colonne de terre et de pierres
s'elevea plusdetrente metresde haut, a l'est duJen-t'se-t'ang.
Nous y courons tous; la mine, heureusement, n'avait pas
eti poussee assez loin, et on est quitte pour quelques maisons ebranlees qu'il suffira d'etayer: un seul tud et quelques blessis. On remercie le bon Dieu. Le bombardement
continue: un obus tombe dans la chapelle des Sceurs, sur
les bancs mdmes qu'elles venaient de quitter pour aller
souper.
Pendant la nuit, nous allons mettre le feu dans les maisons occupies hier encore par les Boxeurs; on y trouve
vingt caisses de petrole, des sabres et des fusils qui brdlent
avec le reste.
Jeudi 12 juillet. - Le matin de ce jour etait tellement
calme que nous croyions les soldats partis. Mais, vers
dix heures et demie, d'dnormes boulets commencent A
pleuvoir sur nous jusqu'a six heures du soir. Tires a longs
intervalles, une cinquantaine seuiement sont arrives a leur
but, c'est-k-dire a notre Grand'Porte, qui est maintenant
dans le plus triste itat.
Vendredi i3 juillet. - La crainte des mines nous decide
a faire une exploration vers les deux heures du matin. On
trouve et on comble quelques trous de mines commencees,
et on rapporte des rouleaux de fil electrique revdtus de
gutta-percha, qui evidemment etaientdestines a faire sauter
les poudres. A midi, le canon recommence: un matelot est
grievement bless6 a la tte par des eclats de briques; un
autre est fortement contusionne. De sept heures a neuf heures du soir, bombardement et fusillade du c6te des Legations.
Samedi 14juillet. - Quelques chritiens vont mettre le
feu aux maisons qui gdnent le tir de la Grand'Porte. Au
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Jen-t'se-t'ang, vers onze heures, un marin italien est tui
d'une balle a la tdte. Un chretien, qui veut voir d'of est
parti le coup, est egalement tud. Sauf queiques centaines
de coups de fusil, la journee a etd assez calme.
Dimanche 15 juillet.-On dirait que les canonniers chinois se repentent de ne nous avoir pas bombardes hier:
des neuf heures du matin, ils recommencent leur oeuvre de
destruction : les pieces du sud et du sud-ouest font d'immenses degits A la Grand'Porte et A l'dglise : 140 coups
dans la journie seulement, et ils continuent la nuit. Nouvelle exploration nocturne: deux mines inachev6es sont
encore decouveries et ditruites.
Lundi x6juillet. - Les Boxeurs continuent a jetersdes
pots a feu sans resultat. De neuf heures du matin a dix heures du soir, ils nous envoient plusieurs centaines de boulets: une chretienne est tude, un matelot a les deux yeux
blesses par un des dclats de brique: I'un est certainement
perdu.
Mardi 17 juillet.-Cette journde a etd peut-etre la plus
tranquille du siege; pas de coups de canon, presque pas
de coups de fusil. On dirait que les Boxeurs prdparent
quelque chose. On commence une neuvaine a sainte Anne,
patronne de nos braves Bretons; notre cher commandant
Henry lui portera 'ex-veto que nous promettons si nous
sommes delivres...
Mercredi 18 juillet. - Nous pressons activement les
travaux d'une contre-mine ddij commences; car, depuis
quelques jours, on entend des coups sourds an c6te ouest
du Jen-t'se-t'ang sous le mur Jaune. Vers onze heures, nous
constatatons un ddmenagement du c6td de la pagode des
lamas qui nous avoisine lest. Cinquante voitures emportent des caisses, des paquets, des Boxeurs et des soldats.
Est-ce l'armde de secours qui arrive ou les lamas croientils que le quartier va sauter ? Mystere !
Helas ! la seconde hypothdse dtait la vraie. A cinq heures,
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explosion de la mine : vingt-cinq morts, vingt-huit blesses; toute la partie ouest du Jen-t'se-tang en ruine. On se
pricipite, on attend 'attaque des Boxeurs: ils ne viennent
pas. Parmi les morts se trouvait malheureusement le Frere
Joseph, mariste, qui conduisait les travailleurs de la contre-mine, un jeune homme de vingt-cinq ans, aussi pieux
que brave, aimd et regrette de tous. L'explosion a jetI la
panique, et partout on croit entendre des bruits souterrains; les femmes et les enfants affoles courentde tous c6tes,
et, malgri le danger, la plupart se rifugient dans la cathddrale qui occupe la partie centrale de nos batiments.
Jeudi 19 juillet. Fete de saint Vincent. - Enterrement du Frere Joseph; dchange de coups de fusil avec les
Boxeurs: le marin Franc, qui s'est trop decouvert, reqoit
une balle a la tate, et meurt aussit6t; on a juste le temps
de lui donner I'absolution.
Vendredi 2ojuillet.- Nos chretiens vont encore briler
les maisons dangereuses; vers six heures du soir, les
Boxeurs, de leur c6te, incendient une maison au sud de
notre Grand'Porte. On signale encore des travaux de
mine chez les Sceurs; mais nous avons peine a faire travailler nos chretiens qui n'ont pas oubli6 la catastrophe
du 18.
Samedi 21 juillet. - Les vivres commencent a se faire
rares; avec beaucoup d'dconomie, nous pourrons tenir encore quinze jours. On essaie d'en aller chercher dans une
petite boutique eloignee de deux cents metres seulement;
mais, arretis par les soldats et les Boxeurs, nos chrdtiens
reviennent les mains vides.
Dimanche 22 juillet.- La fusillade s'est maintenue toute
la nuit: I'ennemi craint ividemment que nous allions aux
provisions; deux chritiens sont blesses, et un matelot a 'oeil
gauche perce par une balle qui va se loger derriere l'oreille
et y reste. Un de nos Chinois nous signale des Boxeurs faisant un grand fossdderriere le mur Jaune; quatre hommes
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moment aux &chelles, le magasin de leur fusil bien garni,
et abattent une vingtaine de malfaiteurs, ainsi que deux
mandarins. Le soir, pluie diluvienne; les casemates deviennent inhabitables.
Lundi 23juillet.- Apr6s une demi-journie de tranquillite, nous sommes attaques le soir A quatre heures par plusieurs milliers de Boxeurs et autant de soldats reguliers
appeles par les conques et les trompetes qui ne cessent de
se faire entendre.
L'attaque a lieu aunord, a l'est et au sud en meme temps.
La mort de quelques marins et les blessures graves de plusieurs autres nous privaient de cinq fusils. Nous avions embrigade et exerce autant de Freres Maristes, on de grands
sdminaristes chinois qui n'etaient pas encore dans les ordres, si bien que nos trente Lebel ttaient toujours an complet, plus les dix Italiens chez les Sceurs. L'attaque fut extremement vive. Les Boxeurs, les lamas, les soldats riguliers
voulurent tenter 1'escalade au nombre de plus de mille, its
laisserent cent cinquante morts sur le carreau et prirent la
fuite. De rage, les soldats du prince Tuan dechargerent
toutes leurs munitions du c6t6 de notre Grand'Porte, et
pendant une heure, nous envoyerent sans exageration plus
de cinq mille balles Mauser qui ne blesserent personne.
Les trompettes sonnerent alors la retraite, et on nous laissa
tranquilles. II tait neuf heures du soir.

Mardi 2 4 juillet.- Nous voyons vers le nord-est pres de
la pagode de nombreux Boxeurs a turban et ceintures jaunes: ce sont des lamas embrigades; ils portent un drapeau
franaais; cette ruse purile nous fait rire, malgr6 les tristesses du moment. Vers quatre heures et demie, lesconques
reunissent de nouveau les Boxeurs, nous nous attendons A unc
attaque: elle n'a pas lieu. La legon de la veille avait eti profitable. Trois chretiens ont iti blesses dans la journee, une
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nouvelle mine signalee au sud a iti encore reconnue et
&ventee. Du haut de I'eglise, on apergoit, le jour, d'innombrables drapeaux et, la nuit, des lanternes tout aussi nombreuses sur les murs de la ville.
Mercredi 25 juillet. - Journee assez tranquille: nos
chretiens sortent et br-alent quelques maisonscrenelees, sans
etre inquidets. Les Boxeurs font des tranchees tres profondes derriere le Mur Jaune: on ne sait pourquoi; nos marins abattent une dizaine de ces brigands.
Jeudi 26juillet. - A une heure tres forte detonation:
on croit a I'explosion d'une mine, et chacun court a son
poste; ce n'etait rien. Un Boxeur audacieux avait port une
grosse bombe contre notre mur de 1'est, bombe qui avait
Cclat6 sans faire aucun ddgat. A trois heures, M.Chavanne,
pretre de notre Congrdgation, meurt presque subitement; il
avait itd, quelques jours auparavant, blessd A son poste de
garde par une balle probablement empoisonnde, car elle a
provoque la variole noire qui I'a emportd.
Vendredi 27 juillet.- Nous entendons distinctement de
tres fortes cannonades au sud et a l'est: on espere toujours
voir venir 1'armee. Quelques fusdes lancdes la nuit nous font
supposer que les Legations communiquent par signaux avec
des troupes qui seraient en dehors de la ville: on croit volontiers ce que l'on espere...
Samedi 28juillet.- Nous commencons de nouveau A
nous preoccuper tres serieusement de la nourriture; nous
fixons la ration a huit onces par jour et par personne:
nous pourrons vivre ainsi pendant encore dix jours. Le canon se fait entendre de nouveau vers dix heures: une piece
est braquCe a cent metres seulement duJen-tsi-t'ang: on en
abat rapidement les pointeurs; mais elle est transportee un
peu plus loin et nous envoie soixante-quinze projectiles;
Pennemi semble A courtde munitions et charge son canon
avec n'importe quoi, mime avec des boulets en pierre. Pen-
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dant la nuit, nous recevons trente-cinq bombes et d'innombrables coups de fusils de rempart.

Dimanche 29 juillet. Le bombardement continue,
les soldats tirent cent quinze coups a boulets pleins, et les
balles sont tellement nombreuses que nos creneaux sont dmolis; trois chretiens sont frappes a mort.
Lundi 3o juillet. - La nuit a dti mauvaise: on n'a cess6
de tirer sur le Jen-ts-t'ang. DWs sept heures du matin, les
canons commencent leur ceuvre; appuyee par une violente
fusillade des soldats riguliers. Le commandant Henry est
sur la breche avec douze hommes; les Boxeurs entrent en
grand nombre, charges de fascines petrolees qu'ils enflamment contre le mur nord.
M. Henry se multiplie: plusieurs centaines de Boxeurs
sont tues; malheureusement deux matelots sont blesses par
une balle qui pen&tre dans le cou du commandant. 11 descend alors de l'echafaudage, et recoit une seconde balle
Mauser dans le c6td. Malgrd ces deux blessures mortelles,
il se tient debout; il s'affaisse enfin sous la veranda entre
les bras d'un pretre qui lui donne les derniers sacrements.
II expire au bout de vingt minutes en brave soldat et en bon
chretien. Nous n'avons pleure qu'une fois pendant le siege:
c'est ce jour-la. Jamais nous n'avons det si bas; le simple
quartier-maitre Elias prend le commandement du detachement: mais Mgr Jarlin est la pour veiller sur le moral de
nos Bretons qui pleurent comme des enfants la mor de
leur chef. Cent cinquante coups de canon ont 6te tirds dans
la journie; il nous reste un espoir, car le commandant
nous avait dit : a Je ne disparaitrai que quand vous n'aurez plus besoin de moi. , II va nous protiger, du haut du
ciel, avec saint Maurice et saint Georges, qu'il est alle rejoindre.
Mardi 31 juillet.- Les Boxeurs nous lancent des fleches
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auxquelles plusieurs exemplaires de la meme lettre sont
suspendus: elle contenait &pen pros ce qui suit:
* Vous, chritiens, enfermes au Pei-tang, riduitsa la plus
profonde misere, mangeant des feuilles d'arbre; pourquoi
resister avec tant de rage quand vous ne le pouvez plus ?
Nous avons contre vous des canons et des mines, et vous
sauterez tous avant peu. Vous avez etC trompes par les diables d'Europe, revenez a l'ancienne religion de a Fouo v,
livrez-nousMgr Favier et les autres,vous aurez la vie sauve
et nous vous donnerons A manger. Si vous ne le faites pas,
vous, vos femmes et vos enfants, serez tous coupes en morceaux. .
Inutile de dire que pas un seul de nos braves chretiens
n'a eu meme la tentation d'accepter ces offres, et cependant
c'est &peine si chacun recoit maintenant trois cents grammes de nourriture par jour!
On nous a tire aujourd'hui quatre-vingts coups de canon
sans grand dommage, si ce n'est pour nos toitures qui sont
presque toutes percees.
Mercredit" aot.- Des six heures du matin, les Boxeurs
reviennent encore par le nord; ils ne sont que trois ou q uatre
cents; on les deloge vite, on en tue au moins cinquante.
Pen apres, nous entendons, du c6t6 de la pagode des lamas, des cris et des coups de feu : il parait qu'il y a une dispute entre les Boxeurs et les soldats, et que ces derniers en
ont fusill quelques-uns.
Jeudi 2 aogt. - Nous diminuons encore les rations de
nos chritiens et les n6tres, raffaiblissement est geinral:
nous avons bien juste de quoi ne pas mourir de faim. Les
chiens qui se nourrissent des cadavres des Boxeurs sont chassis, tues et manges; nos malheureux chretiens ajoutent cette
triste nourriture aux feuilles d'arbre et aux racines de toutes sortes. La saison des pluies est arrivee depuis longtemps,
et ilne pleut presque pas: Dieu veut laisser les routes viables pour I'armie de secours.

Vendredi 3 aoWt. - On dirait presque que nous ne sommes plus surveilles, tant les coups de fusil sont rares. On
parle meme vers midi de faire une sortie le jour suivant A
deux heures du matin, pour aller chercher du grain ; mais
il faudrait exposer la vie des deux tiers de nos marins; nous
ne le ferons que lorsqu'il n'y aura plus absolument rien
manger dans la maison.
Samedi 4 aout. - Comme de coutume depuis quatre
jours, on nous laisse assez tranquilles pendant la journm ;
mais, pendant la nuit, la fusillade recommence toujours
violente. Les Boxeurs et les reguliers savent que nous sommes a la derniere extrdmitd et veulent nous empecher de
sortir. Presses par la faim, quelques chretiens s'echappent, parcourent les maisons incendiees, rapportent un
peu de riz brdle trouvd dans les dicombres : c'est bien
triste!
Dimanche 5 aoit.- La question des vivres est presque
Ia seule qui nous prioccupe; on r6siste aux balles, aux boulets, aux bombes: on ne resiste pas a la famine. Nous faisons peser soigneusement tout ce qu'il est possible de manger: le total donne sept mille livres. Nous decidons que, pour
les trois mille personnes, on donnera mille livres par jour.
Cela nous fair encore sept jours Avivre. Nous espirons bien
que I'armee de secours arrivera cette semaine; le bon Dieu
nous a tellement proteges jusqu'ici !
Lundi 6 aodt. - Quelques chretiens, ne pouvant plus
supporter la faim, sortent encore; trois sont pris par les
Boxeurs qui les emminent pour les couper en morceaux.
A cette tristesse vient s'en ajouter une autre : le matelot en
faction a la Grand'Porte recoit une balle.dans l'ceil droit.
DdjA trois borgnes parmi nos pauvres soldats!
Mardi 7 aoit.- On emend au loin une violente canonnade. Soldats et Boxeurs ne nous attaquent que faiblement:
cela nous fait esperer que l'armee s'approche; mais nos
chretiens sont tellement affaiblis qu'ils secouchentsous les
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verandas, maigres, pales, et comme aniantis. Si Pennemi
tenlait un assaut, sur nos cinq cents lanciers du commencement, il n'y en aurait pas vingt-cinq en 6tat ne les repousser.
Mercredi 8 aout. - Toujours meme tranquillite, sans
cependant que la fusillade cesse ; un chretien qui cueillait
des feuilles sur les arbres est atteint d'une balle et tombe
comme un pauvre oiseau frappi d'une fleche.
Jeudi 9 aoft. - Nous sommes toujours en iveil, car les
Boxeurs ont promis que nous sauterions tous; malgre Ie
danger, on part en exploration a l'est de la Grand'Porte.
Un chritien est tue et deux sont blesses; mais nous eventons une mine qu'il n'etait que temps de detruire.
Vendredi io aot.- Nous constatons avec epouvante
que, apres deux jours, nous serons sans vivres; nous
mettons de c6te quatre cents livres de riz et une mule
pour que nos d6fendeurs puissent encore vivre dix jours.
Nous posons la question de savoir si nous reserverons
quelque chose pour nous-memes et les Sceurs; A l'unanimite on repond: a Non! nous mourrons avec nos chritiens. * Quelqu'un fait cependant observer que nous sommes encore plus A plaindre que les pauvres gens qui, du
moins, mangent des feuilles d'arbre, ce que nous ne pouvons faire. On dicide alors qu'un pain de deux livres sera
fait pour chacun de nous; nous conserverons dans notre
chambre cette supreme reserve.
Les rations sont r6duites a deux onces par personne, ce
qui nous assure six journees; maisquelles journees! Enfin,
Feau ne manque pas, et on peut encore vivre longtemps
quand on n'en est pas prive.
A midi, le canon du nord recommence A tirer sur nous,
ainsi que celui de L'est, une cinquantaine de boulets seulement. Le tir est mauvais: les Boxeurs seuls semblent servir les pieces. Vers trois heures, on aperqoit un ballon
captif du c6t6 du sud : notre confiance augmente.
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Samedi i ao2t. - Encore soixante coups de canon aujourd'hui: en guise de boulets, ces pieces nous lanqent
n'importe quoi, des debris de marmite, des clous, des
pierres, voire des briques. Dans la soiree, nous decoavrons encore et detruisons une mine au sud de la Grand'Porte.
Dimanche 12 a(at.- A six heures et quart du matin,
explosion formidable; une mine plus terrible que les autres
iclate chez les Sceurs. Nous y courons tous; heureusement
la plupart des enfants et des religieuses etaient a la messe
dans la chapelle, sans cela la moilid du personnel sautait.
Les ddgats sont effrayants; toute la partie est du Jen-tset'ang n'est plus qu'un amas de dicombres: un cratere de
sept metres de profondeur sur quarante de diametre marque le lieu de 1'explosion. Cinq marins italiens et leur officier ont disparu : plus de quatre-vingts chritiens, y compris
cinquante et un enfants de la creche, sont enterris pour jamais sous cet immense chaos. Malgrd une pluie de balles,
on vole au secours des blesses.
Le frere Jules-Andrd, visiteur des Maristes, en sauvant
une femme a moiti6 enterrie, est frappe a mort. C'tait un
homme d'une grande valeur, qui avait montr6 pendant tout
le siege une intelligence, un divouement, un courage tout a
fair hors pair.
Nos marins francais, accourusdesuite sur le lieu du sinistre, tuent une cinquantaine de Boxeurs qui essayaient de
penitrer: les autres prennent la fuite. Jusqu'au soir on travaille a rechercher les ensevelis. Nous retirons M. Olivieri,
qui commandait le detachement italien; il est couvert de
contusions; cependant on le sauvera. De ses cinq marins,
deux sont retrouv6s encore vivants, mais leurs blessures ne
laissent aucun espoir. Un poste de marins francais s'installe au Jen-tsi-t'ang avec quelques seminaristes pour defendre au besoin la breche qui a quatre-vingts metres de
large. Depuis huit heures du matin, la canonnade n'a pas
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cessi : nous avons requ plus de cent projectiles. Nous sommes A la derniere extremiti I
*

Lundi 12 aout. - Tout le monde souffre beaucoup de la
faim: I'abattement est general; mais les coups decanon rdpetis que I'on entend au loin nous laissent encore un peu
d'espoir. A onze heures, une nouvelle mine saute au Jentsd-t'ang; grace a Dieu, elle n'avait pas 6td poussee assez
loin, et les dega8s qu'elle cause sont relativement minimes.
Dans la soiree on entend les Boxeurs crier: a Lesdiables
d'Europe approchent; nous mourrons, s'il le faut, mais
vous sauterez tous avant ! *
A quatre heures du soir, le brave marin Robours est tui
a son poste d'une balle au front. Nous n'avons plus que
pour deux jours de vivres, et quels vivres!
Mardi 14 aot.- Un combat terrible doit se livrer an
sud-est; nous entendons le canon, les mitrailleuses, les
salves; du haut de l'eglise on constate la disparition des
drapeaux chinois de dessus les murailles. A onze heures, le
bombardement augmente: nous voyons passerdes fuyards,
des gens qui demenagent. Malgri les boulets qu'on nous
tire de tous les c6tis, l'espoir renait dans les coeurs. On retrouve la parole, le sourire revient sur les levres, car c'est
ividemment Iarmde de secours qui attaque Pikin. A cinq
heures du soir, une forte longue vue permet d'apercevoir
sur les murailles cinq officiers 6trangers et un marin faisant des signaux vers Pest; non loin de la flotte un pavilion amdricain. Jusqu'a neuf heures les salves se multiplient; nous voyons emporter de deux a trois cents blesses
chinois.
Mercredi 5 aoit.- Fete de FAssomption. - Avant le
jour, flambe une porte de Pekin vers Pest. De sept heures
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i neuf heures, le bruit du canon, des salves et des mitrailleuses devient incessant: l'armee donne probablement I'assaut. De nombreux soldats europeens se voient A l'endroit
oi se trouvaient hier les cinq officiers.
Nous avons espere jusqu'a neuf heures du soir qu'on
viendrait nous delivrer. Entin, la bonne Viergequi, le jour
de sa glorieuse Assomption, a fait entrer les troupes dans
Pekin, les enverra demain, s'il plait a Dieu! Il reste quatre
cents livres de nourriture pour trois mile personnes ! La
Providence semble avoircompt6 les grains de riz; quiaurait
pu compier plus juste ?
Jeudi 16 aoft. - Je venais de celibrer la messe de six
heures et je faisais mon action de graces sons une veranda, lorsque j'entendis des feux de salves violents d'une
troupe nombreuse arrivant par le sud. Vers sept heures et
demie les feux s'etaient rapproch6s sensiblement, et avant
huit heures, ils se faisaient entendre a trois cents metres de
nous, derriere la porte de la Ville Jaune appelee Si-Hoa.
Cette porte avait eti ferme ; de nombreux soldats reguliers
1'occupaient, et, dans la rue qui partdecette porte pour aller
au Palais imperial, plusieurs tres fortes barricades faites
avec des sacs de riz, 6taient defendues par au moins quinze
cents hommes armes de fusils i tir rapide, sans compter les
Boxeurs et les r6guliers postis dans les maisons crenelees
et percies d'embrasures.
Nos gens, montes sur les murs, crurent reconnaitre, les
uns des soldats europens postes derriere la porte, les autres des soldats chinois, et nous ne savions si c'etait une
supreme attaque ou la delivrance qui se preparait. A tout
hasard, je sonnai par trois fois sur le clairon la & Casquette du Pere Bugeaud a. Aucune sonnerie, aucun hourrah n'y repondit du dehors; mais, du dedans, une grdle de
projectiles plut sur nous. Une bombe eclata i mes pieds;
j'eus le temps de me garer derriere unecolonne en briques.
Au bout d'une demi-heure, un audacieux chretien, montd
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sur le mur de la Ville Jaune, vint au courant et me dit :
a Ce sont certainement des Europeens: j'ai vu un officier
habille en blanc avec des galons. *
Nous avionsdeja pose, au sommet de l'eglise, un grand
drapeau franqais avec le signal: * Demandons secours
immediat. a Le directeur du seminaire et ses eleves port4rent alors un nouveau pavilion a deux cents metres plus au
nord et renouvel6rent les sonneries de clairon. L'officier
aperqu vint au drapeau; on lui passa une echelle etil serra
la main de mon Coadjuteur qui etait alld de ce c6t. C'etait
un capitaine japonais. II demanda:
SPouvez-vous ouvrir la porte de la Ville Jaune? x
C'etait impossible, vu notre petit nombre.
* C'est bien, dit-il alors; je vais essayer de la faire
sauter. a
Et il repassa de lautre c6t&du mur.
A ce moment, on vit une nouvelle troupe, habillee de
bleu, s'avancer rapidement avec du canon.
Cette fois, me cria-t-on, il n'y a plus de doute; ce sont
les Frangais. a ls accoururent droit au drapeau, placerent
qucdques ichelles de leur c6td et nous d'autres dchelles du
n6tre. En quelques minutes les cinquante hommes de la
compagnie Marty etaient chez nous avec leur chef. Pendant
ce temps, les Japonais, escaladant le mur plus au sud,
avaient ouvert un battant de la porte; l'artillerie frangaise,
placee vis-A-vis, acheva l'euvre, et, malgrd une fusillade de
plusieurs milliers de coups de feu a la minute, on se precipita sur les barricades.
Les soldats d'infanterie de marine entres chez nous avaient
eu le temps de traverser nos itablissements et d'aller prendre la grande barricade a revers apres avoir escaladd, brie
les maisons crenelees et passe a l'arme blanche leurs defenseurs.
La bataille etait finie. Plus de huit cents cadavres de
Boxeurs ou soidats reguliers chinois gisaient a terre. Nous
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n'avions a deplorer que la perte de deux hommes tu6set de
trois blesses dont le commandant Marty.
II etait environ dix heures. Depuis un quart d'heure le
ministre de France, M. Pichon, et le gendral Frey itajent
au Pei-tang; inutile de dire qu'on s'est embrassi de bon
coeur et mutuellement felicite. Nous dtions ddlivres et delivres par les soldats francais.
+ A. FAvlER, vic. ap.

Un journal (Indre-et-Loire) a publie cet interessant fragment d'une lettre -d'un soldat du corps exp.ditionnaire
francais. I1designe a sa maniere, on le verra, le vicaire
apostolique et son coadjuteur sous les noms de l'archevdqu"
et P'veque : on reconnait Mgr Favier et Mgr Jarlin.
P6kin, Ie i4 septembre 1goo.

a Mes-bien.chers parents,.
C Je fais reponse - -votre -letre datie du 24 juin, .jour
meme de mon embarquement pour la Chine ..
- Elle me parvient aujourd'hui a Pikin.....
a Nous n'avons pas eu trop de:morts, ni de blesses; mais
la route de Tien-tsin a Pekin a etC terrible.....
a On'a-marchi si bien que noius.voici a Pikin.;
a Pekin a trois murs d'enceinte..
. : ..
* , Le premier, qui a dix m6tres de haut sur. douze de
large, contient la ville chinoise commergante .
- a Le second forme la -ville :tartare, c'est-a-dire celle ou
sont les Europiens franqais et autres nations. Enfin la troisikme enceinte est celle de la ville imperiale.
c Nous sommes entres A P-ekin le 15 au soir,:et le 16
nous allions sur-la ville: imperiale, A un endroit appeld le
Pe-tang. Nous y avons trouivi quarante matelots avec quelques civils, les soeurs, des pretres, l'evdque et larcheveque.
SIls y etaient tous reienis depuis des mois; ils avaient
construit des barricades et s'etaient defendus avec deses-
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Enseigne de raisseau, charge de la defense du Petang,
il succomba hbrolquement en saavant du massacre les Missionnaires,
les Filles de la CharitY et de nombreux chretiens.
(Siege de Piking, z9oo)
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poir; car les Chinois, s'ils les avaient pris, les auraient fait
perir dans des tortures sauvages.
SII tait temps que nous arrivions! leurs remparts
utaient pris et occupis par les Chinois.
a Jamais de la vie je n'ai rien vu, jamais personne ne
pent imaginer rien de plus triste! Aussit6t que tous ces
malheureux ont entendu notre bombardement et vu le feu
qui crepitait de tous c6tis, ils oat compris que nous approchions enfin!
a Nous avons fabriqu6 de grandes dchelles pour franchir
le mur, et nous voici en face de Pendroit ot se defendaient
les Europeens. Its entendent nos cris. Eux aussi avaient
des echelles, et ils se hissent sur le sommet du mur.
a Le premier qui se montre, c'est Mgr Parchevaque, les
cheveux blancs, la barbe blanche, le crucifix en or sur la
poitrine, et un grand drapeau franqais a la main.
a Nous nous trouvions en premiere ligne, et a peu pr&s a
cinq cents metres, quand nous apercimes cette grande
figure. Nous etions bien fatigues; mais A la vue du drapeau
tenu par ce vieillard, un grand cri s'ichappe de routes les
poitrines, et c'est a qui arrivera le premier. On est au pied
du mur, on dresse les ichelles, on franchit la muraille, et
en un instant nous voici dans lenceinte. Archeveque,
dveque, prdtres, seurs, matelots, tous nous sautent au
cou et nous embrassent; aussi vois-tu, ma chore mere, je
pleure encore au souvenir de cette heure vraiment inoubliable.
a Quand Parcheveque nous a parld, presque tous nous
avions le cceur si gros, qu'on se cachait la figure pour dissimuler nos larmes.
a Les soeurs nous donnaient du pain en nous remerciant
avec des mots impossibles a redire.
a Les pauvres matelots, heureux de leur delivrance, fai.
saient en l'air des sauts invraisemblables.
, Je renonce du reste, ma chere mere, Ate raconter cete
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scene par 6crit. Je te la dirai de vive voix, car je vivrais
cent ans, que jamais je ne I'oublierai. z
LE JOURNAL DE LA SgOR JAURlus donne du siege du Pi-tang
un recit parallele celui du Journal de Mgr Favier. A
cause de quelques nouveaux details et des rdflexions idiflanes de la regrettie sceur Jaurias, nous donneroum ce
Journaldans le prochain numero des Annales.

III.-

APRES LE SIGE

Le jour meme de la delivrance du P6-tang, Mgr Favier adressa i

M. le Supirieur gendral la lettre suivante, deji publi6e :
VICARIAT APOSTOLIQUE DE PEKIN RT TCH-LY NORD
Ptkin, le 16 aoat xgoo.

MONSIEUR ET TRmS HONORA PNRE,

Hier, les troupes sont entrdes A PNkin. Ce matin, nous
avons etd dlivres par les Francais. Dans les deux mois de
siege, le Pe-tang a requ 2 40ooobus ou boulets; tout est biea
avarid, F'glise est a recommencer; des mines ont saute et
nous ont tuo beaucoup de monde, ainsi que les balles et la
faim. Nous n'avions plus que pour deux jours de vivres A
raison de deux onces par personne ! On a mange tous les
animaux, toutes les feuilles d'arbre, racines, etc., etc.;
plus de 12o enfants sont morts et 5 1 ont iti ensevelis sons
une explosion; nous avons 4oo00 tombes au jardin I... Enfin,
nos 3000 chritiens et chretiennes sent sauves; pas une
des Soeurs n'est morte dans toute la mission.
M. Chavanne est mort d'une blessure et d'une petite
verole pendant le siege. MM. Garrigues et Dord sont
martyrs, onrts a leur paroisse, massacris. M. d'Addosio,
hier soir, massacre dans la rue, en voulant venir an Petang. Nous connaissoas la mon de quatre on cinq peres
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chinois, et probablement i y a d'autres victimes; je vous
en ecrirai plus tard.
A Pekin tout (pour nos oeuvres) est bri16, moins le Pdtang qui a fait une defense heroique difendu par quarante
marins! A plus tard d'autres details. Nous avons beaucoup souffert; mais le bon Dieu, la sainte Vierge, et les
saints oat fait des miracles tout le temps.
Votre benediction, s'il vous plait!
Or sus, tenons bon; tout est a refaire: eh bien, on refera
tout, avec ia grAce de Dieu. Rien que dans notre Vicariat,
nous avons au moins vingt mille martyrs; ils nous aideroot dans le ciel i II n'y a pas eu de defaillances, et tout
le monde va bien.
Votre fits res humble en Notre-Seigneur,

f A. FA.va.
P.-S. - (17 aoat). Sorur Jaurias est administrie, mais
elle a vu la ddlivrance; elle est bien heureuse.
De son c&t6, M. Boscat, pretre de la Mission, Visiteur de la province de Chine, crivait :
Shang-Ha1, le 6 aeptembre 100oo.
MONSIEUR ET TRES HONORa

PlRE,

... Voici quelques ditails. Le venerable M. d'Addosio
a 6td tu6 le lendemain de rentree des alli6s A Pekin;
il se pricipitait de la Ligation de France au PN-tang pour
annoncer la bonne nouvelle. Helas! i peine avait-il fait quelques centaines de pas qu'il fut tue par les soldats du prince
Toan. M. Chavanne est mort de la petite vdrole an P&-tang;
M, Dora brtld dans son dglise (Si-tang); M. Garrigues
brdli aussi dans la sienne (Tong-tang) 4; M. Pierre Nid
encore br•Ud dans son oratoire. Yen-chan, dans la prdfecture de Tien-isin; enfin la venerable sceur Jaurias, qui a
I. M. Ly (Barthelemy), qu'on a d'abord era massacr6, avait pu

echapper aux Boxeurs.
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d'abord subi ioutes les ipreuves d'un siege de plus de deux
mois sans rien perdre jamais de son calme et de sa presence d'esprit, a succomb6.
A differentes reprises, des mines souterraines creusdes
par les Boxers ont fair sauter tel ou tel quartier du Jent'sen-t'ang. Une cinquantaine d'enfants de la creche ont
peri dans une explosion; d'autres personnes ont igalement
peri dans d'autres explosions. Aucune Fille de la Charitn
n'a ete atteinte.
Ma sceur Jaurias, bien que brisee de douleur a la vue
de tant de calamitds, semblait neanmoins impassible;
.elle a pers6vere vraiment jusqu'a la fin, elle'a vu la delivrance, et quand il n'y avait plus guare de danger, elle s'est
eteinte sans effort et sans souffrance apparente; elle a
dtd administrde ie o2 aodt, et elle est morte avec autant
de calme qu'elle en avait eu pendant toute sa vie. D'autres
qui l'ont mieux connue pourront raconter les details de sa
sainte vie; je puis tout de meme affirmer que j'ai rarement
vu, peut-etre n'ai-je jamais vu, personne au monde plus
douce, plus calme, plus maitresse d'elle-mdme et en meme
temps plus endurante que ma sceur Jaurias.
Quel beau type de Fille de la Chariti coulee dans le
moule antique des vraies Filles de saint Vincent! Que
Notre-Seigneur lui donne beaucoup d'imitatrices et beaucoup d'emules dans notre province de Chine!
_ oili donc, monsieur et tres honore Pere, les six enfants que vous avez perdus; M. d'Addosio, vienrable par
son anciennete et par sa vertu; M. Chavanne, sur qui les
hommes fondaient de grandes esperances et que le Bon
Dieu nous a ravi; M. Garrigues, un vrai type de simplicite:
nouveau Nathanael par sa douceur et par son zile, ii charmaittous ceux qui l'approchaient; M. Dori, consume dans
un nimbe d'or et de feu; M. Pierre Nie, mort dans lapartie
de la vigne defrichde jadis par l'heroique M. Chevrier;
enfin, la bonne soeur Jaurias.
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Avec ces cheres victimes qui itaient sur la terre et
demeurent au ciel vos enfants, encore quatre aut;es dont
deux pretres seculiers, M. Pao Thomas et M. Ly Andre,
et deux freres maristes, dont Fun, le Visiteur de la province de Chine et l'autre le Directeur de I'cole de Chala-heul. Tout autant de bons ouvriers perdus pour notre
chere mission de Pikin...
Au Kiang-si, nous n'avons pas de morts, mais des ruines
toujours. Cette fois, c'est le tour de : Kien-tchang, Kioutou, Tsi-tou, chez Mgr Vic A qui il ne reste plus que la
residence de Fou-tcheou. Helas! cette dernidre residence
sera-t-elle encore debout quand Monseigneur nous arrivera ?

L. BOSCAT.
M. PAUL HENRY,

ENSEIGNE DE VAISSEAU

M. Paul Henry, enseigne de vaisseau sur le navire de
guerre le d'Entrecasteaux, de Iescadre franqaise envoyie
en Chine, itait originaire de PAnjou.
On a lu plus haut avec quelle intelligence et quel
heroisme il a dirigd la defense de la vaste residence des
Missionnaires, assieges dans la ville de Pekin. Son portrait
est placi i notre maison-mere de Paris, parmi ceux des
personnes les plus cheres A la Congregation, dans un de
grands parloirs. Au-dessous est cette inscription :
PAUL HENRY
ENSRIGNE DB VAISSEAU
CHARGi DE LA DEFENSE DU PATANG
OU IL SUCCOMBA HEiROQUEMXENT
EN SAUVANT DU MASSACRE LES MISSIONNAIRES

LES FILLES DE LA CHARITI ET DE NOMBREUX CHRiTIENS

(SIEGE DE PkKIN, 1900)

On verra, par la lettre de Mgr Favier que nous donnons
plus loin, les vertus chrdtiennes de cet admirable jeune
homme. Un de ses collgues, officier du d'Entrecasteaux,
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a donni sur sa generosite les details suivants : a Henry ne
devait pas faire partie du detachement envoye A Pekin. 11
fut littiralement bouleverse en apprenant qu'il fallait
renoncer A son projet de devouement; ii pensait, d'ailleurs
avec juste raison, que I'honneur militaire lui faisait un
devoir a lui officier fusilier, attache A la Compagnie de
debarquement, de marcher a la tate des hommes qu'il avait
instruits. Apr6s avoir pes6 sa determination, il alla trouver
le commandant et lui parla en des termes tels qu'il fut
d6sign6 a la place de I'aspirant choisi pricddemment. Je
le vois encore rayonnant de joie en nous annonqant la
bonne nouvelle.
Le Journal de Mgr Favier a racont6 la vaillance da
jeune officier et comment il tomba. Pendant un assaut de
Pennemi, il fut blesssune premiere fois au cou; ii continua
a diriger le tir de ses hommes, jusqu'au moment ot,
ipuisd, il dut se risoudre a se faire panser: pendant qu'il
se retirait en arriere, une deuxieme balle 1'atteignit mortellement.
Mgr Favier dans une lettre adressie au pere du jeune et
horoique d6fenseur du Pe-tang, s'exprime ainsi:
KJe vous dirai bien franchement, que je n'ai, dans toute
ma longue vie rencontre un jeune homme aussi accompli
que ce cher monsieur Paul. II avait tout pour lui; une
science parfaite de son metier, une vaillance de heros, une
pieti de seminariste; avec cela grand, bien bati, solide,
superbe et d'une affabiliti sans pareille. Ne croyez pas
que je fasse ce portrait pour son pere seul; je le trace pour
tout le monde et chacun y reconnait votre enfant I
SC'est le i" juin qu'il est arrive ici avec ses trente
marins pour defendre nos 6tablissements.catholiques du
P-tang. II a tout examine en connaisseur; ii y avait
quatorze cents metres de murs I Aussi, a-t-il de suite pris
ses dispositions pour assurer la defense du noyau central,
la cathidrale. Ce n'est qu'apres avoir constatd la $chet6 de
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nos ennemis qu'il s'est decid6 &tenter de tout sauver. Vous
lirez le dCtail do siege dans les E Missions Catholiques a
auxquelles je viens de Penvoyer par la derniere valise.
a Je reviens a notre bon Paul. II vivait ici avec nous
de notre vie de lazariste; partageant nos repas, nos recreations et presque nos exercices spirituels. Dans sa chambre
il faisait ses prieres devant un crucifix a genoux sur un
prie-Dieu. 11 se confessait tres souvent et faisait chaque
fois la communion avec une grande ferveur, disant « qu'il
fallait se tenir pret *. II I'tait certes : c'tait un vrai saint I
SChaque matin il venait vers sept heures dans ma
chambre; nous causions du siege, et il repartait emportant sans le savoir une ben.diction toute speciale. Je tui
disais : a Ne vous exposez pas; conservez-vous pour nous
A tous, pour les v6tres, etc. a II repondait invariablement:
a Je dois le bon exemple A mes hommes, je serais heureux
* de mourir pour une si belle cause; c'est, je crois, le mar.
i tyre, etj'ai I'espoir d'aller tout droit au ciel. Vous verrez
" que nous sauverons le PN-tang; nous n'y serons peut-ere
* pas tous, mais nous le sauverons. Si je dois disparaitre,
" je ne disparaitrai que lorsque vous n'aurez plus besoin
a de moi... a
• Nouscausionsaussi beaucoupd'Angers et de vous tous;
la joie de se revoir, I'arrivee A la gare, peut-tre une
Sancie!... Le voeu i Sainte-Anne d'Auray, etc., etc. Toujours isi le bon Dieu le vent .. Maintenant c'est moi qui,
A Ia place de notre bon ami, irai voir ses excellents parents
et qui ferai le pilerinage probablement vers la fin de
decembre prochain ou en janvier xgo1.

a Le 3o juillet, i six heures et demie du matin, le bon Paul
n'dtait pas encore venu chez moi lorsqu'un canon a tonne
sur la maison des Seurs, menacant de tout detruire. Le
brave garcon, qui venait de faire sa priere, courut au danger
avec quelques hommes. Grace A lui, les Soeurs furent sauvies, le canon retire, et plus de cent quaranteBoxeurs tusa;
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ii allait descendre quand une balle ricochant sur la main
et l'paule de deux marins penetra dans le con du pauvre
Paul. Malgri cette grave blessure, il descendit et recut
alors une seconde balle dans le cote ; il fit encore quarante
ou cinquante pas sons la veranda, et tomba entre les bras
d'un pretre qui s'empressa de lui donncr les derniers sacrements : vingE minutes apres il n'itait plus.
s Nous I'avons expose, pleura, enseveli; il etait superbe
et semblait dormir ; un rayon du paradis illuminait sa
figure; nos braves chrdtiens versaient des larmes et la
douleur des marins dtait navrante ; personne n'a pu manger
ce jour-l ; nous nous regardions comme perdus.
a C'6tait un manque de foi. Bien au contraire, la parole
qu'il nous avait dite allait se realiser : a Je ne disparaitrai
que lorsque vous n'aurez plus besoin de moi. , Depuis le
3o juillet jusqu'au 16 aoft, jour de la delivrance, nous
n'avons plus eu aucune attaque vraiment dangereuse !
a Je vous dirai entre nous que j'dtais tellement certain du
salut de notre Paul, que je l'invoquais en meme temps que
paint Georges et saint Maurice. Je suis persuadd qu'il a
obtenu de Dieu notre dilivrance,
aQuand on a perdu un ils comme celui-la, et qu'on est
bon chriticn comme vous l'eies tous, an lieu du De Profundis on chante un Te Deum. - J'irai bient6t vous voir,
et, apres quelques larmes donnees a la nature, nous remercierons ensemble Dieu d'avoir glorifie un nouveau saint.
a Priez un peu pour un vieil Cveque de Chine qui vous
aime et vous envoie sa meilleure bedndiction.
S-- ALPH. FAvIER.

EXTRAITS DU REGISTRE DES ACTES DE LETALT CIVIL DE LA LIGATION
DE FRANCE A PEKIN POUR L'ANNEE 1900

Garrigues (Jules), Missionnaire de la Congregation de la

Mission dite des Lazaristes, demeurant a Pekin (Chine),
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en reiablissement dit du Tong-tang, na ia Saint-Sernin
(Tarn), le 23 juin 1840, a Cte tui A Pekin par les soldats
chinois, le 14 juin 19oo, sans qu'il ait 6ti possible d'en
retrouver le corps, malgrd les recherches auxquelles ii a eti
procide.
Dore (Maurice-Charles-Pascal), Missionnaire de la
Congregation de la Mission dite des Lazaristes, demeurant
i Pekin (Chine), en 'itablissement dit Si-tang, ni a Paris,
le 15 mai 1862, a eit tue a Pekin par les soldats chinois, le
15juinigoo, sans qu'il ait ete possible d'en retrouver le
corps, malgrd les recherches auxquelles il a iti procede.
D'Addosio (Pascal-Raphael), Missionnaire de la Congregation de la Mission dite des Lazaristes, demeurant i
Pekin (Chine), en P'tablissement dit du Nan-tang, n i&
Prescice (Otrente, Naples, Italie), le 19 dicembre i835, a
eti tui A Pekin par les soldats chinois, le 5 aoat 9goo, sans
qu'il air eti possible d'en retrouver le corps, malgre les
recherches auxquelles il a iet procidi.
Chavanne (Antoine-Claude), Missionnaire de la Congregation de la Mission dite des Lazaristes, demeurant A
Pekin (Chine), en l'etablissement dit du Pei-tang, ne A
Saint-Chamond (Loire), le zo aott 1862, est decdde i
Pekin, le 26 juillet 9oo, des suites d'un coup de feu par
lui recu le 17 juillet.

AU NAN-TANG,

A P&KI

La soeur Lieutier, superieure de rh6pital francais du
Nan-tang, A Pekin, a fait connaitre comment elle et ses
compagnes avaient itd preservees de la mort.
a Des les premieres attaques, les Boxers se tournerent
contre les religieuses. C'est M. Chamor, proprietaire de
I'H6tel de Pekin, qui nous a sauvees; il est venu Al'h6pital au milieu de la nuit avec sa femme, armde comme lui,
et onze employds volontaires. Du chemin de fer ils n'ont
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pu parvenir A nous qu'en tuant plusieurs Boxeurs; ils nous
out emiences de vive force a trois heures de la nuit.
a Quelques instants apres, une troupe chinoise envahissait Th6pital, criant : Tuons, brtlons les neuf filles! l
Ils nous ont cherchies, priant leurs diables de nous faire
sortir de terre, pillant tout, volant tout, tuant presque tous
nos chretiens. Plus une pierre ne reste debout de 'h6pital'
nous n'avons plus de quoi soigner nos malades; ils ont emport6 le linge, les habits et I'argent que nous avions enterres. Aux lIgations, oh nous etions refugi6es, les coups de
canon dtaient diriges sur nous chaque fois que le service
d'ambulance nous obligeait a traverser les jardins.
a Maintenant, nos chers Francais sont dans le palais, et,
a la moindre attaque, autour de nous les soldats brolent
les pagodes et les maisons ou se cachent les Boxeurs. Nous
n'avons plus rien a craindre, sinon les mines.
a Au len-tse-tang, la moiti6 de notre magnifique maison vient d'etre detruite par les mines. Pour nous, nous
logeons au milieu des dicombres, ayant les memes vte-,
ments qu'au commencement du siege; c'est tout ce qui+
nous reste.
a La seur Jaurias vient de mourir a la suite du chagrin
et des privations. Nous serions toutes mortes sans M.Chamot, qui nous a sauvtes et nourries pendant deux mois de
siege. Quelle reconnaissance nous lui devons! a
DECORATIONS

Le Journal officiel de la Republiquefranqaise du 15 d&
cembre 1900, porte les nominations suivantes dans lordre
de la Legion d'honneur:
Au grade de chevalier :
Mgr Favier (Alphonse-Pierre-Marie),de la Congrigation
des Lazaristes, iveque de Pikin; a organis6 la defense du
Pei-tang.
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MgrJarlin( Stanislas), dela Congregation des Lazaristes,
coadjuteur de I'v&eque de Pekin; s'est particulierement distingue dans la defense du Pei-tang.
Mgr Bruguiere (Jules), de la Congrigation des Lazaristes,
evaque de Tchin-ting-fou; s'est particulierement distingu6
(dans les ivenements de Chine).
Mme Lieutier (Marie-Alexandrine-Hyppolyte), de la
Congregation des Filles de la Chariti de Saint-Vincent de
Paul, superieure de I'h6pital francais; s'est particulierement distinguee au cours du siege du Pei-tang.
Sont aussi dicores deux autres Missionnaires de Chine,
les peres Becker et Laveissiere, de la Congregation des Missions-itrangtres de Paris et de la Compagnie de Jesus.
POUR LES VICTIKES DE LA CHINE

A Paris, au milieu des angoisses et des ardentes sympathies que toutes les Ames ginireuses ressentaient pour les
victimes de la Chine, on joignit des prieres.
Un service solennel fut cedlbr6 a Peglise cathddrale
Notre-Dame.de Paris.
Puis, le 18 octobre, un autre service eut lieu a la maisonmere de la Congregation de la Mission. Le journal I'Uxivers en a public le lendemain le compte rendu suivant :
a Le martyre est, dans le langage de i'tEglise, le temoignage rendu &Jdsus-Christ et & la religion par la mort de
celui qui expire pour sa foi.
a Rien n'entraine la conviction comme le sacrifice de sa
vie A une doctrine : a Je crois, disait Pascal, des timoins
1 qui se font egorger. a
t Entre les nombreux chretiens victimes des odieux massacres de la Chine, ii en est sans doue un certain nombre
auxquc!s I'Eglise, aprs l'examen-des conditions et des circonstances de leur mort, dicernera un jour la palme da
martyre.
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SMais avant que I'autoriti religieuse se soit prononcee a
ce sujet, quelle que soit la vendration que nous inspirent
ces chretiens valeureux et malgre toute I'admiration enthou.
siaste que leur fin tragique puisse eveiller en nous, nous
devons, en chretiens soumis, prier pour eux comme pour
tous ceux qui ont trouvd la mort en Chine.
* C'est A ce sentiment de soumission a l'autorite souveraine de 1'Eglise qu'avaient obei les pieux fideles qui, ce
matin, a neuf heures, assistaient dans la chapelle de la Mission, 95, rue de Sevres, au service religieux c6lebre a fintention des Missionnaires, des Filles de la Charite, des
chritiens chinois et de leurs genereux defenseurs morts ou
massacres recemment dans le vicariat apostolique de Pkin..
£ La chapelle de la Mission avait requ une decoration
sobre et severe. Quelques tentures noires, lamellies d'argent, sur le retable de I'autel, et un modeste catafalque,
entourd de quelques cierges, a I'emrre du choeur, formaient
toute I'ornementation funeraire.
a La messe de Requiem a eit admirablement chantde, sur
un rythme plaintif et doux, par les pretres de la Mission.
a Mgr Geurts, vicaire apostolique, lazariste, officiait pontificalement.
. Parmi l'assistance, on remarquait des reprisentants de
plusieurs ordres religieux, dominicains, franciscains, maristes, une nombreuse d6ligation des Filles de la Charite,
M. le contre-amiral Matthieu et un certain nombre de
pretres seculiers, etc., etc.
a Cette ceremonie, exempte de tout apparat, avait nianmoins un tres beau caractire religieux. La parfaite ordonnance des ciremonies, la correction des chants sacres, tout
portait au recueillement et a la priere, dans ce sanctuaire
privilegie d'oi tant de hiros et de martyrs sont partis pour
porter au monde la bonne nouvelle de I'Evangile!
a Edouard ALEXANDRE.
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RENSEIGNEMENTS ET REPONSES
14. L'office liturgique du bienheureux Franqois Clet,
martyr, a dtd approuve par la S. C. des Rites, le 16 dicembre oo900.
II va dtre imprim6 et des exemplaires seront adressis
comme d'ordinaire a toutes nos maisons.
La fete est fixee au 17 fivrier.
C'est la messe in Virtute qui est indiquee, avec les oraisons propres; I'Evangile est pris de la messe Sacerdotes du
commun d'un martyr pontife.
Les legons du deuxieme nocturne sont propres.
Cet office est du rite double majeur pour les Missionnaires et dans les chapelles des Filles de la Charite.
Voici 'eloge approuvd par la S. C. des Rites et qui doit
etre ajoute au Martyrologe de la Congregationde la Mission :
17 febr.
In Sinarum imperio, natalis beati Francisci Clet,
presbyteri e Congregatione Missionis, qui post diuturnos triginta annorum pro salute animarum labores,
suspendio necatus, Christi martyr occubuit.
Traduction.
17 fdvrier.
En Chine, la mort du bienheureux FrancoisClet, pratre
de la Congregationde la Mission, qui apres les longs travaux de trente annees pour le salut des dines, attachiau
gibet, mourut martyr de Jesus-Christ.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

Frere Picot (Pierre), decede a Dax (France), le 22 septembre 190oo; 24 ans d'age, 4 de vocation.
M. Dunphy (Patrice), pretre, decede a Baltimore (EtatsUnis), en octobre 19oo; 61, 35.
Frere Barbero (Maxime), coadjuteur, d6ecde i Madrid
(Espagne), le 24 octobre g9oo; 67, 17.
Frere Perez (Octavien), coadjuteur, decede & Madrid
(Espagne), le 31 octobre 19oo; 26, Ii.
M. David iArmand), prdtre d6cede i Paris, Maisonmire, le io novembre 1900oo; 74, 52.
Mgr Amezquita (Parfait), evaque de Puebla de los
Angeles (Mexique), decede a Puebla, le 27 octobre g9oo;
66, 47M. Llado (Jacques), pretre, ddc6dd A Madrid (Espagne),
le 8 novembre 19oo; 8o, 34.
M. Poblocki (Leon), pretre, decedd a Cracovie (Autriche),
en novembre jgoo ; 44, 8.
M. O'Neill (Pierre), pritre, d6cedd & La NouvelleOrleans (Etats-Unis), le 21 octobre Igoo; 58, 35.
M. Haley (Alphonse), prdtre, decede i Valfleury (France),
le 21 novembre 19oo; 5;, 3r.
M. Salvucci (Vincent), pretre, decdde Florence (Italie),
le 25 novembre 1900oo; 75, 59.

M. Bonnet (Henry), prdtre, deceded Smyrne (Turquie),
le 28 novembre; 67, 39.
SM. Tchang (Andre), pretre, ddcddi a Pekin (Chine), en
dicembre 1900oo; 43, 12.
NOS CH9RES S(EURS
Feticit6 Goddard; Maison de Charite d'Issoudun;
52, 21.
Marie Antal; Prison de Marianostra, Hongrie; 31, 13.
Josefa Aramburu; Maison de Leganes, Espagne;
68, 42.
Trifona Aranguren; Maison Centrale de Madrid; 54,
35.
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Maria Aguilar; Hospice de Cadiz; 29, 9.
Eulogia Urive; Maison Centrale de Madrid; 49, 2o.
Isidora Huici; H6pital de Peralta, Espagne; 24, 3.
Marie Viala; Santa Casa de Rio, Brisil; 65, 38.
Sidonie Cuvillier; Maison de Charite d'Evreux, France; 83, 55.
Sophie Debuchy; Maison de Charitd de Valenciennes, France;
70, 48.
Marie Elise Henry; Maison de Charitd, Paroi&se Saint-Pierre,
&Boulogne, France; 69, 44.
Jeanne Dazin; Mais. de Char. de St-Waast-lk-Haut, France; 43, 17.
Mathilde Coste de Champeron; H6pital Saint-Eloi de Montpellier, France; 49, 15.
Guiseppina Bonelli; H6pital de Rimini, Italie; 65, 45.
Agathe Le Monnier; Asile des Alienes de Lima, Perou; 67, 42.
Antoinette Poterat de Billy; Maison de Charite de Zouk-Mikael,
Syrie; 69, 45.
Marie Offner; H6p. de St-Etiennede Budapest, Hongrie; 36, i3.
Berthe Chichignond; Maison Principale de Paris; 22, 1.
Anne Crespel; Maison Principale de Paris; 28, 4.
Rosalie Stolla; Mais. des Alien. de Kulparkow, Pologne; 58, 35.
Anne Wernerska; Maison Centrale de Varsovie; 64, 36.
Marie Chaniac; Maison de Charitr Saint-Merry, Paris; 59, 42.
Rosa Sipos; H6pital de Gyongyos, Hongrie; 37, 8.
Marie Larivibre; Maison Centrale d'Aiger; 66, 39.
Lionie Lepage; Hospice Galignani de Corbeil, France; 39, 15.
Marie Bourgeois; Mais. de Char. N.-Daine de Versailles;

29,

2.

Anne Viceriat; H6pital d'Abbeville, France; 68, 44.
Berthe Marc; H6tel-Dieu de Narbonne, France; 29, 5.
Anne Maleurat; Maison Centrale de Naples; 57, 37.
Marie Dereu; H6pital de Tien-tsin, Chine; 53, 31.
Marie Hourdel; Maison de Charitd d'Affreville, Algerie; 70, 44.
Josephine Rebout; H6tel-Dieu de Rennes, France; 37, 15.
Micaela Aguinaga; H6pital General de Madrid; 26, 4.
Narcisa Comas: ColL St-Vincent de Valencia, Espagne; 43, 18.
Claudia Navarro; Coll. St-Vinc. de Zaragoza, Espagne; 29, 8.
IsabelTorralba; Mais. St-Nicolasde Valdemore, Espagne ; 6 , 34.
Angele Bridier; Mais. de Char. St-Benigne, Dijon, France; 43, 22.
Rose Aliberti; Ricovero de Sassari, Italie, 32, 29.
Rachel Baranzini; H6pital de Vailatte, Italie; 34, 9.
Jeanne Digard; Hosp. St-Nicolas de Metz, Alsace-Lorr.; 52, 29.
Agnes Sova; Ecole de Pinkafeld, Hongrie; 72, 49.
Suzanne Maignon; H6pital militaire de Marseille; 65, 38.
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Elena Aguilera, Maison des Alidnes de Lima, Pdrou; 63, 39.
Marie Vielcazal; Maison de Charite de Belleville, Paris; 59, 33.
Marie Gaillard; Hospice Civil de Belmont, France; 5o, 28.
Catherine Le Page; Hospice des Enfants-Trouves de Pernambuco, Brdsil; 46, 25.
Maria Stommer; Maison Centrale de Graz, Autriche; 25, x.
Anne Foley; Maison Centrale d'Emmitsburg; 79, 61.
Carmela Fanesi; Maison Centrale de Sienne; 33, to.
Jeanne Galhand; Asile de La Teppe, France; 55, 34.
Marie Ferrand; Mais. de Char. de St-Marcel, Marseille; 55, 34.
Jeanne Teyssedon; H6pital de Trani, Italie; 78, 57-.
Marie Leclerc; Maison de Charitd de Bapaume, France; 66,42.
Jeanne O'Keefe; Asile des Alidn. de Baltimore, lt.-Unis; 81, 55.
-Carmen Tapia; H6pital Gineral de Madrid; 65, 22.
Christine de Mier; Mais. de la Bienf. de Palencia, Espagne; 26, io.
Marie Lemesle; Maison de Charite de Clichy, France; 63, 35.
Josephine Piechocka; H6pital Saint-Roch, Yarsovie; 81, 53.
Therese Grobin; H6pital de Marburg; Autriche, 21, 3.
Gertrude Salzburg; Maison des Incurables de Weidlingau,
Autriche; 23, 4.
Filicie de Garcias; Mais. de Ch. St-Fr.-Xavier, Paris; 8o, 59.
Anna Enreille; H6pital Giniral de Riom,-France; 38, 18.
Marguerite O'Keefe; Maison de la Maternitd de Philadelphie.
Francoise Cornet; Maison de Charite d'Agen, France; 78, 59.
Catherine Driscoll; H6pital Sainte-Marie de Rochester, EtatsUnis; 61, 38.
Marie Brady; H6pital de la Chariti de la Nouvelle-Orlans,
Etats-Unis; 42, 16.
Marie Klompen; Maison Centrale de Cologne-Nippes;
44, 17.
Emelie Saint-Etienne; Mais. de Char. de Clichy, France; 67,41.
Marie Prem; Ecole de Deutsch-Proben, Hongrie; 33,8.
Paolina Gari; Maison de l'Immaculie-Conception de Florence,
Italie; 37, 12.
Catherine Brolles; Maison de Charitd de Chateau-l'ivque,
France; 66, 47Angelique Chalopin; Maison de Charitd de Carcassonne,
France; 69, 47Marie Mercier; Maison Principale a Paris; 35, io.
Julie Lecoq; H6pital Saint-Martin a Paris;
81, 42.
Louise Williams; Ecole St-Jean de Baltimore,
Et.-Unis; 71,48.
Genevieve Duval; Mais. de Char. de St-Flour,
France;
57.
Alphonsine Lien; Orphelinat Saint-Joseph de Mets; 59, 84,
35.
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IEmlie Deletang; Mais. de Char. de St-Sulpice, Paris; 53, 3t.
Sophie Mottin; Mais. de Chariti de Lyon-Redemption; 71, 39.
Marie Schwing; H6p. St-Jean de Lowell, Etats-Unis; 59, 41.
Marie Roche; Maison de Chariti de Lyon-Ainay; 79, 57Marie Stelberg; Maison Centrale de Cologne-Nippes; 58, 32.
Marguerite Brosson; H6pital General de Riom, France; 58, 32.
Modeste Leduc; Mais. de Char. de Clignancourt, Paris; 53, 34.
Marie Cully; Asile des Alie'nds de Baltimore, Etats-Unis; 69, 44.
Jeanne Lavaissiere; College de la Providence de Marianna,
Bresil; 76, 56.
Marie Gnidizza; H6p. St-Etienne de Budapest, Hongrie; 61, 40.
Rose Sommaruga; Mais.de la Filaturede Cannobio, Italie; 48, 17.
Marie Eichner; Maison des Incurables d'Erlau, Hongrie; 29, 6.
Therese Roche; H6pital de Molfetta, Italie; 66, 39.
Concetta Benincasa; Maison Centrale de Naples; 38, i9.
Addle Hutin; Orphelinat d'Olinda, Bresil; 74, 54.
Marie Desfarges; H6pital de Pernambuco, Bresil; 71, 48.
Francoise Gestes; Mais. de Char. de St-Eugene, Paris; 77, 48.
Aloisia Wascher; Prison de Lankowitz, Autriche; 26, 8.
Ursule Pretet; Mais. de Char. de Saint-Saulve, France; 5 , 25.
Anne Chorus; Maison de Chariti de Tavel, Suisse; 75, 49.
Marianne Anzin; H6pital de Cilli, Autriche; 43, 25.
Jeanne Molin; Maison Centrale de Constantinople; 73, 53.
Marie Lendovics; Maison Centrale de Graz; 34, 5.
Adelaide Bouillet; H6pital de Montereau, France; 7o, 37.
Franjoise Sluszka-Ciapinska; Mais. Cent. de Varsovie; 67, 43.
Marie Flaks; Maison Centrale de Varsovie; 74, 53.
Marie Slezaki; Maison Centrale de Varsovie; 29, 8.
Josephine Schroder;As.des Alien. de St-Louis, Et.-Unis; 67, 41.

NOTICES
Voici la liste des intiressantes et ddifiantes notices des Sceurs
publiees dans la circulaire de la tres honoree Mere Kieffer, le
Isr janvier

g19o:

1898, 26 aolt. Sceur Tiburcia AYANz, au college Sainte- Isabelle (Circ.
1899, i- juil.

MANILLE
191o, p. 3-i6).
(lies Philippines).
Sceur Claire SAUCA, i la CriSiVlLLS
che(Circ. 1901, p. 16-21).
(Espagne).

i3o
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x899, 13 avril. Soeur Sarah Maria TYL.R, Ala
»

25 sept.

S7 sept.

Maison centrale(Circ. 1901,
p. 22-25).
Soeur Beatrice DoFFY, A I'h6-

pital de la Providence (Circ.
xgoi, p. 25-29).
Seur Josephine KaMocKA,k la
Providence (Circ. go19,p.

EMMITSaURG
(Etats-Unis).

WASHINGTON
(Etats-Unis}.

FRiuouAG

29-35).

(Suisse)

S17 oct.

Sceur ElonoreJoBLOT,ha IH6tel des Invalides (Circ. 19ol,
p. 35-4o).

3

Soeur Louise BARBEYAT, 1 la
Maison de Charitd (Circ.
1901, p. 41-48.
Sceur Noemie GARRIGUES, A la
Bienfaisance (Circ. 1901, p.

*

17 nov.

8 ddc.

48-55).
ix

dec.

.

a

l'H6pital militaire (Circul.
Si15 dec.

S11 mai.

(talie).

Soeur Rose CERESETO, a i'H6ALzEXADRIE

p. 60-62).
Soeur Thirese

(Pirmont).

63-66).
SoeurJeanneP

o'Asn (Piemoat).

SANGUINETI, aU
Ricovero (Circul. 19or, p.

(Circ. 19go,

1899, 2 dec.

FLORENCE

p. 55-6o).

pital civil (Circulaire 19go,
1goo, 6 fevr.

CAJANAacA
(Perou).

MARSELLE,

Sceur Marianne GoUTARD,
19o0,

PARIs.

COSTIGOUONs

,rrkl'H6pital PoaT-MAURICs
p. 66-68).

(Ligurie).

Sceur Marie-ClemenceDuscoa,
a la Maison de Charitd (Cir-

culaire 1901, p. 6 9-72).
BRIAsu
1900, is janv. SCeur Marie-JosepheDE BRAN-

(Nord).

ms, i la Maison centrale
S5

mars.

(Circ. 1901, p. 72-98).
Gatz (Autriche).
Soeur Franjoise- Marguerite

DRUIm
*

7 man.

,

la Misericorde

(Circ. 1901, p. 98-ro)1 .
CALMu
Soeur Marie DELIEux, a la
Maison centrale (Circ.19go1,
p. 102-110).

at (Italie).

Tsum.

19oo, a juin.

S26 juil.

r3z -

Sour Marie BLUNDELL, a 1'.
cole Ste-Marie (Circ. go90,

p. t o-I 13).
SceurMarguerite BRowNYouNGER, au Dispensaire (Circulaire 9go0,p. Ir3-z15).

a

DUNANWAY

(Irlande).
EtDmBURG
(Ecosse)

17 juin. SoeurVictoireViLu,i laMaison centrale (Circ. 1901, p.
115-127).
S25 juin. Sceur Marie-Desiree CUCHE, A

MADRID.

Maison de Charit6 (Circulaire 1901, p. 127-145).

z23 juil.

LILLE.

Sceur Marguerite TaIERRY, i

la Maison centrale (Circulaire 1901, p. 145-149).
*

4 janv.

S21 fdvr.

SArlTuG

Soeur Helene MENEIXLY (Circ.
901o, p. 149-150).

(Chili).

SYRv (Gr6ce).

Sceur Jeanne-Marie-Marguerite BauoGiRE

DE LAVER-

CHERE, i L'H6pital homeo-

pathique Saint-Luc (Circ.
19o0,

p. 15o-i52).

LYon.

S1I firr. Sceur Marie-Julie DMAKNGIN,
i la Misericorde (Circ.xgo,

FONTrNAYv-zg-

p. 152-153).

CourT.

S2 mai.

Soeur Louise-Francoise HEUmTEL, i la Maison de Charite

de la Ridemption (Circu-.
*

17 mai.

laire 19o0, p. 153-157).
Sceur Louise CAIZERGUES,

LYoN.
la

Maison de la Providence
(Circ. 1go9, p. i57-s58).

S2zo juil.

BAnA (Brdsil).

Seur Amdlie CAMPEr, la paroisse Saint-Denis du SaintSacrement (Circul. 1go9, p.

PARIs

158-162).
> i f6vr.

Sceur Caroline HERMEL,

i la

Maison de Charitd (Circulaire 190o, p. 16z-i63).
S 29 avril. Sceur Leonie GAAus, & la
Maison de Charit6 (Circulaire 19go,

p. i63-W65).

MonrotLU.

La RAINCY
(Seine-et-Oise).
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

140. Confirences aux Filles de la Charite, par M. Jules
Chevalier, assistant de la Congregation de la Mission et
directeur de la Communaut6 des Filles de la Chariti. Deux tres forts volumes in-8", de 718 et 776 pages.

Prix de chaque volume, 3 francs; a la Procure de SaintLazare et i FIconomat de la Communaute.
Cet ouvrage a deji e&tannonce dans les Annales. Par la table des
matiires, on jugera qu'il doit etre d'un grand intret :
TOKYI". - Conferences aux Soturs du seminaire sur la perfection
chritienne et religieuse.
TOME 1I.- Conferences aux Sceurs de la Maison-mrre : Retraites,
Renovation des vocux, Mois du Sacre Cceur et Mois de Marie, Pancgyriques et allocutions diverses.
En tete de chacun des volumes, ii est dit que ces conferences sont
publides c d'apres les notes recueillies par quelques Sceurs au cours
desdites instructions, revues et compl6t6es par 1'auteur s. Quelques
mots des editeurs litt6raires, au divouement desquels nous devons
cette publication eussent fait plaisir au lecteur, croyons-nous. Car,
on desire justement savoir quelle part revient i 1'auteur dans le texte
publie sous son nom, et quelle est celle qui revient i ceux qui 1'ont
edit : Tout a-t-il eti 6crit ou revu par Pauteur ? Si, comme c'est
possible, it y a eu des retouches, dans quelle mesure ont-slles eu
lieu? Si, plus tard, une nouvelle 6dition de cet ouvrage est donn6e,
nous espirons qu'un mot d'introduction sera ajoutd et compldtera
ainsi, aia satisfaction du lecteur, cette importante et precieuse publication.
141. En 'honneur du bienheureux Francois Clet, nous sommes
heureux de signaler les deux biographies suivantes :
En HOLLANDAIS : Vie du bienheureux Frangois Clet; brochure

illustr6e de propagande. S'adresser au Seminaire Saint-Vincent de
Paul, i Wernhout-les-Zundert (Hollande). - Conditions de vente:
so centimes 1'exemplaire, franco; au cent, :5 centimes 1'exemplaire;
au mille, to centimes.
EN ARABE : Notice sur le bienheureux Francois Clet, de la Congregation de la Mission, martyr en Chine, par M. Alouan, pretre de Ia

Mission. En vente au College d'Antoura (Syrie).
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142. Zur Oorni Insel Madeira.- Les Oiseaux de 1'Ile
de Mad6re, par le R. P. Ernest Schmitz, C. M. In-4.
Liste de captures d'especes
fevrier 1899 a mars 1goo.

intiressantes faites A Madere, de

143. Neuvaine en thonneur du Bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre, martyr en Chine, par Mgr Spinola, archeveque
de Siville (Espagne); traduite par M. Pierre Morange,
pretre de la Mission. Un vol. in-18 de 19o pages. ParisAuteuil, 1990. Prix o fr. 75; franco, o fr. go. A Vichy, a
la maison des Missionnaires lazaristes; ou a Paris, procure
des Lazaristes, rue de Sevres, 95, et dconomat des Filles de
la Charite, rue du Bac, 14o.
L'avant-propos, plac6 par le traducteur en tdte de cet excellent
ouvrage, en indique lorigine et la nature. La Neuvaine que nous
publions a et6 composee par le docte et pieux iveque de Malaga,
Mgr D. Marcel Spinola, transferd depuis au siege archi6piscopal de
Seville. Dans la pensde de 'auteur, cette Neuvaine n'itait pas destinde
a etre publi6e. L'6minent prelat I'avait ecrite A 1l'poque de la beatification du martyr Jean-Gabriel Perboyre, i la demande et pour
'usage particulier des Filles de la Charit6 qui ont & Malaga plusieurs
ttablissements importants.
SCe petit ourrage nous a paru remarquablc, non seulement par le
parfum de pikti qu'on y respire, mais encore par la soliditi de la
doctrine, par la richesse des pensees, par 'abondance et I'originaliti
des comparaisons et des images, et par une forme litteraire d'une
simplicit6 el6gante rappelant les 6crits de Louis de Grenade. a
144. M. 1'abb Renard poursuit, avec profit pour 1'histoireet intdrdt
pour ses lecteurs, l'etude qu'il a entreprise sur le grand siminaire de
Chartres: Le seminaire du Grand-Beaulieu-Ids-Chartres,par 1'abbe
P.-M. Renard, directeur au grand s6minaire de Chartres; fasc. IV.
In-8 Chartres, Garnier, 1goo.
Le nouveau fascicule, qui a pour objet la pdriode de Pepiscopat
de Mgr Godet des Marais (1692-1709), met en relief ce qu'6tait la
formation du clerge6 cette epoque, la patience et le divouement des
eveques et de leurs collaborateurs. Subir un examen et faire une
retraite au seminaire, c'est tout ce que le predecesseur de Mgr Godet
des Marais avait cru possible d'imposer aux ordinands; et cc dernier
echoue dans son projet de faire resider tous les ordinands pendant
quelques mois au seminaire.
Les Pretres de la Mission etaient etablis directeurs du seminaire de
Chartres depuis l'annee i68o; en I74, !'fveque lea charges d'evan-
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g6hlser les paroisses et a ayant pris toutes les dispositions convenables
avec les suporicurs de Saint-Lazare, il publia (as mai 1704) une
ordonnance qui devait, pendant pris d'un siecle, assurer au diocise
Pinsigne bienfait des Missions piriodiques * (p.
18).
Les lazaristes de Chartres ne contribuaient pas seulement par lear
devouement et leur parole & l'ouvre des Missions qui leur etait
confiee dans Ie diocese. Des ecclisiastiques zdlis faisaient des fondations pour les Missions. a Le pr6tr qui 1'emporta sur tous dans
cette serie de liberalites sacerdotales, ecrit le r6cent historien du
s6minaire de Chartres, etait un des directeurs mimes du seminaire,
le procureur ou conome de la maison, M. Nicolas Darrest 1. *
Son long minist6re & Chartres l'avai. initi6 i toutes les acurres
diocesaines, et il avait congu pour celle-ci une particuliere affection.
Par son testament olographe, du s8 octobre 1729, il avait t1guE au
seminaire une somme de 8638 livres, s3 sols, 11 deniers, pour
procurer les missions diocesaines, laissant & Pi'dvque de Chartres
d'en determiner specialement 1'emploi. C'!tait avec ces rentes et
quelques autres dons, venus dans la suite, que chaque annec on
pouvait procurer a plusieurs paroisses de campagne le bienfait
d'une srrieuse 6vangdlisation.
SPendant tout le dix-huiti6me siecle, le dioc6se fut sillonni par
ces pieuses caravanes de Missionnaires, et parout de nombreuses
conversions signalaient leur passage. La Mission durait tant6t trois
semaines, comme a Saint-Aubin-des-Bois, en 1763 et en i776; tant6t
quatre, comme i Nogent-le-Phaye, i Bailleau-l'•veque et & Ymonville, en 1776; tant6t cinq, comme a Voves, en 774- a (P. 119.)
145. Une remarquable Notice historique sar les sheinaires de
Quimper et de Leon, par M. I'abb Peyron (In-x8. Quimper, de Kerangal, i899),donne d'interessants details sur la manidre dont etait
forme et instruit le clerge en general, aux quinziýme et seizitme
siecles. On comprend combien etait justement desirce lorganisation
de s6minaires.
Pour les neuf eveches de Bretagne, il donne ensuite 1'ordre de date
de la fondation des seminaires, d'apresI's bb Trevaux, et indique quels
en furent les directeurs. 1645, Saint-Malo, les Sulpiciens. i6o4, Treguier, les prdtres de la Mission ou Lazaristes. 1664, Saint-Brieuc, les
pretres de la Mission. i665, Vannes, lea pretres du diocese, puis les
pretres de la Mission. 1669, Quimper, les prttres du diocdse. g670,
Rennes, les Pares Eudistes. 168o, Ldon, les pr6tres du diocese, puis
les pretres de la Mission. 170r, Dol, les Peres Eudistes.
La deuxieme partie du volume que nous signalons eat consacrie su
seminaire de Saint-Pol de Lion. D'aprts 1'auteur (p. xo8), a cc fut en
I. Nicolas Darrest, ne a Paris,le
ia
aoot s6 56, re'u dans la Congrgation de la Mission, a Paris, Ie 17 mars i681.
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1682 que Ia direction du s6minaire de Lion dut etre confiee aux Plres
Lazaristes. Nous savons, en effet, ajoute-t-il, par le r6le des rentes do
prieuri de 'ile de Batz en 1684, que ce prieur6 6tait a occupe par
a Gabriel Savoye, pretre de la Mission, en qualiti de supericur du
a seminaire de Leon s. Le to mars r688, Charles Savoye, pretre de
Clermont, 4tait pourvu du prieure de Batz, vacant par la d6mission
de Gabriel Savoye. Nous ne savons si ce Charles Savoye itait pritre
de la Mission1, et devint, par Ie fait de la possession de ce prieure,
supdrieur du seminaire. L'abbW Jean Le Brochec figure meme comme
supericur apres Gabriel Savoye en 1686.
Notons, d'apr6s les archives de nos fondations et la liste des supirieurs de nos etablissements, que ce fut seulement en i689 que Is
Congregation de la Mission fat chargee de la direction du s6minaire
de Lion; l'acte en fut signe le 5 aoot de cette annde-li par I'Ivlque
de Lion, et le it du mime mois par le superieur g&neral de la Congrigation. D'apres nos registres, le premier supdrieur fut M. Bessiere
(Gabriel), en 1689. Ce qui est dit de M.Gabriel Savoye pour 1684 se
rapporte probablement i un projet on i un essai qui ne devint d6finitif que quelques anndes plus tard.
Incidemment, Ie livre int6ressant que nous citons mentionne divers
prdtres de la Mission dont nos archives en panic perdues a la Revolution ne permettaient pas de suivre la trace : le 1t octobre 1700,
M. Begault, sup6rieur du seminaire; le 3o aoit 1709, M. Charles
Dadouville, superieur, et M. Marin Louvel, procureur; en 1712,
M. Franpois Chepy, superieur, et M. Bernard Decez, procureur.
A la Revolution, le seminaire Itait dirig6 par M. Chantrel, superieur, MM. Sar et Liard, professeurs de thdologie, et Richenet, procururr ( 791). Tous protestdrent contre la Constitution civile du
clergI(p. 24 et suiv.).
On trouve i la page z12 une int6ressante liste des superieurs et
procureurs du s6minaire de Leon; elle est A completer, mais elle
fournit des donnaes precieuses. Les noms en italique ont 6tWajoutis par nous d'apris une ancienne lite des supirieurs.

SEMINAIRE DE LEON
SUPERIEURS
1689. GabrielBessire.
z692. Gabriel Bessibre.
1693. Jean Begault.
1695. Jean-Baptiste Roussel.
1697-1702. Jean-Baptiste Begault.
1703-1705. Richou(liseJeanRichon.}

PROCUREURS
1693-1695. Jean-Baptiste Rouxel.
1699-1700. Guillaume Lefebvre.
1705. Pierre Duchesne.
1707. Bernard Decks.
1708-1710. Marin Louvel.
17r3. Gabriel Pilon (Pierrei).
1717. Joseph Locquet.

i. Rip.-Non; il n'est pas marque sur les registres de laCongregation. - N. d. 1. R,

SUPERIEURS
1709. Dadouville.
1712-1717. Francois Ch6py.
1719. Bernard Dec6s.
1729. Francois Poinet.
173o. Louis Hamon.
1732-1737. Louis Hamon.

1738. J.-A. Fievet.
1739-1745. Joseph-Ant. Fievet.
1745. Claude Coroller.
1748. Claude Coroller.
1749. Nicolas Robino.
175o. Gabrielde la Saudrais.
1751-1775. Gabriel-Jean de la
Saudrais.
1776-1780. Jean Le Boulcr.
1780-1791. Louis-Luc Chantrel.

i36 PROCUREURS
1719- 1730. Nicolas de Poussignon.
x732. Pierre Denis.
1734. Le Sueur.
1736. Rene Fortz.
1737-1739. Pierre Le Rouge.
1740-1742. Joseph Barbin.
1743. Louis Guyomer.
1748. Yves Le Roux.
1759-1763. Nicolas Robinot.
1765-1770. SebastienLeGrael.
1771. Pierre-Fabricien Foydre.
1775. Nicolas Pierlot.
1776-1780. Jacques Le Blon.
1786-1791. Jean-Francois Richenct.

A l'epoque du Concordat, I'e6rchd de Leon ne fut pas retabli.

Le Gdrant : C. SCHMEYTa.

Imp. J. Dumoulin, i Paris.

DECRET
FIXANT

AU

17

FAVRIER

LA FETE

DU

B&.NHEURELIX

KARTYR

FRANCOIS CLET, APPROUVANT SON OFFICE, ET L'ETABLISSANT
DU RITE DOUBLE KAJEUR.-

S. C.

R., 24fnOV.

Ig90.

Pour la Congregation de Ia Mission.
REcemment, le Siege apostolique a solennellement
ddcerna et accordi an Vindrable Francois Clet, prtre de
la Congrdgation de la Mission, qui est mort martyr de la foi
catholique, les honneurs qui soot rendus aux Bienheureux
du ciel. Le R6v. Augustin Veneziani, pr&tre de la Mission,
propostulateur de la cause du meme bienheureux martyr, a
adressd ANotre Tres Saint-Pre le Pape Lon XIII d'instantes
prieres, pour qu'il daignit approuver l'Office du Bienheureux, a savoir les Lecons du second nocturne, les Oraisons
i inserer dans la messe du commun d'un martyr et l'Eloge
a insdrer dans le Martyrologe de sa Congrdgation; il demandait, en outre, que la facultd de calibrer la fete du
bienheureux Francois Clet, chaque annde, le 17 fivrier,
et, sous le rite double majeur, fat accordee A tous les disciples de saint Vincent et aux Filles de la Chariti.
CongregationisMissiois.
Ab Apostolica Sede nuperrime Beatorum coelitum honoribus so-

lemniter decretis ac tributis Venerabili Francisco Clet sacerdoti e
Congregatione Missionis, qui pro fide catholica in Sinis Martyr
occubuit : Rmus Dnus Augustinus Veneziani sodalis Vincentianus
ac Pro-Postulator cause ipsiusmet Beati Martyris, Sanctissimum
Dominum Nostrum Leonem Papam XIII, iteratis precibus rogavit,
ut Officium seu Lectiones secundi Nocturni atque Orationes in Missa
de Communi unius Martyris, necnon elogium Martyrologio pro suamet Congregatione inserendum, benigne approbare dignaretur: facta
insuper potestate festum Beati Francisci Clet die 17 Februarii quotannis recolendi sub ritu duplici majori ab universis sodalibus Via-
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L'Eminentissime et Rveirendissime cardinal Gaetan
Aloisi-Masella, rapporteur, ayant proposd I'Office, la Messe
et 'Eloge, selon la coutume, dans la reunion ordinaire de
la sacrie Congrigation des Rites, en la seance tenue le
jour indique ci-dessous au Vatican, les Eminentissimes et
Reverendissimes Peres prdposds a la garde des Rites sacres,
apres avoir mirement pese toutes choses et entendu I'avis
du R. P. Jean-Baptiste Lugari, promoteur de la Sainte
Foi, ont did d'avis de rdpondre : Accordi et renvoyCd
I'Eminentissime Ponent et au Promoteur de la Foi. Le
17 novembre 1900.

Enfin l'Office proposd, la Messe et 1'Eloge ayant dtd
diment revises et le rapport en ayant etd fait par le mdme
R. P. Promoteur de la Sainte Foi a Notre Tres Saint Pere
le Pape Leon XIII, Sa Saintete a ratifid la sentence de
la Congregation; Elle a daigna approuver l'Office, la
Messe et I'Eloge tels qu'ils se trouvent annexds a ce
decret, et Elle a permis de s'en servir pour la fete du bienheureux martyr Francois Clet, chaque annie, au jour marque, sous le rite double majeur, dans toute la Congrigation de la Mission et chez les Filles de la Charitd, les

centianis et Puellis Caritatis. Quum vero exhibitum Officium cum
Missa atque Elogium ab Emo et Rmo Dno Cardinali Caietano AloisioMasella Relatore, propositum fuerit de more in codinariisSacrorum
Rituum Comitiis, subsignata die ad Vaticanum habitis, Emi et Rmi
Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, omnibus mature perpensis,
auditoque R. P. D. Joanne Baptista Lugari, S. Fidei Promotore, rescribendum censuerunt: Pro gratiaet ad Emum Ponentem cum Promotore Fidei. Die 17 Novembris i9oo.
Propositi demum Officii, Missae atque elogii revisione legitime peracta suisque omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papa XIII,
per eumdem R. P. D. sancte fidei Promotorem fideliter relatis : Sanctitas sua sententiam sacri ipsius Consilii ratam habuit atque Officium,
Missam ac Elogium prout huic prajacent Decreto, approbare dignata
est, eaque adhibenda concessit in festo Beati Francisci Clet Martyris,
sub ritu majori quotannis enuntiata die recolendo ab universa Congregatione Missionis et Puellis a Carita.e, servatis Rubricis. Contra-

-

i39 -

rubriques etant observees. Nonobstant toutes dispositions
contraires.
Le 24° desdits mois et an.
D., cardinal FERRATA, prefet.
D. PANICT, archeveque de Laodicee, secrdtaire.
XVII FAVRIER

FETE

DU BIENHEUREUX FRANCOIS CLET, MARTYR

Double majeur.
MESSE In virtute tua, du commun d'un Martyr non
Pontife; exceptd les oraisons suivantes et IEvangile Si
quis vult, de la messe Sacerdotes du commun d'un Martyr

Pontife.
ORAISON

0 Dieu, qui avez procure au bienheureux Francois,
apres de longs travaux pour le salut des Ames, l'honneur du
martyre,daignez nous accorder que, par son intercession et
Ason exemple, vous servant avec fideliti, nous obtenions
la recompense dternelle. Par Jesus-Christ, Notre Seigneur.
riis non obstantibus quibuscumque. Die 24 iisdem mensc et, anno.
(Locus - Sigilli. )

D. Card. FERaaTA, Praf.
D. PAmci, Archiep. Laodicep.

Secret.

DIE 17 FEBRUARIU
IN FESTO
BEATI PRANCISCI CLET, MART.

Duplex majus.
Missa In virtute tua de comm. unius Mart. non Pont. preter oral.
seq. et Evangel. Si quis vult, ut in Missa Sacerdotes de Comm.
unius Mart. Pont.
ORATIO
Deus qui beatum Franciscum, post diuturnos pro salute animarum

labores, martyrii gloria decorasti : concede propitius; ut ejus inter-
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Soyez propice, Seigneur, A nos prieres, et, par Pintercession de votre martyr, le bienheureux Francois, faites que
nous nous approchions de vos saints mysteres avec une
telle ferveur que nous y puisions comme lui la force d'ame.
Par Jesus-Christ, Notre Seigneur.
POSTCOMMUNION

Par le mystere qui vient de s'accomplir, Seigneur, affermissez vos serviteurs dans la confession de la foi, pour
laquelle le bienheureux Franqois n'a pas hesit6 Aripandre
son sang. Vous qui vivez, etc.
POUR LE PREMIER. NOCTURNE

Lecons de l'Ecriture occurrente.
POUR LE DEUXIEME NOCTURNE

Lecon IV
Francois, ne A Grenoble d'honorables et pieux parents,
brilla, d&s son enfance, par I'innocence de sa vie et par sa
piet6 envers Dieu. A l'age de vingt ans il entra, A Lyon,
dans la Congregation de la Mission, an sein de laquelle
cessione et exemplo tibi fideliter servientes aeterna premia consequamur. Per Dominum.
SECRETA

Adesto, Domine, supplicationibus nostris; et intercedente beato
Franciscq Martyre tuo, fac nos ad tua sancta mysteria ita ferventer
accedere, ut eamdem quam ille, spiritus fortitudinem hauriamus.
Per Dominum.
POSTCOMMUNIO

Per hujus, Domine, operationem mysterii famulos tuos in fidei
confessione confirma; pro qua beatus Franciscus sanguinem fundere
non dubitavit. Qui vivis.
IN I. NOCTURNO

Lectiones de scriptura occurrente.
iN II. NOCTURXO

Lectio IV
Franciscus, Gratianopoli piis honestisque parentibus natus, vite
innocentia sc pietate in Deum jam a puero enituit.Viginti annos natus Congregationi Missionis Lugduni nomen dedit; in qua poster
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il fut ilevi &!adignitd du sacerdoce, puis fut envoyd pour
enseigner la thiologie sacrie a Annecy, ot il s'acquit dans
cette fonction un tel renom de science et d'erudition qu'on
lui avait donnd le nom de t Bibliotheque vivante ». De 1l,
quinze ans apres, it fut appeli &Paris dans la maison de
Saint-Lazare, et il fut chargi de la formation des jeunes
membres de la Congrigation. On dtait alors i ces jours
douloureux qui jeterent dans le trouble la France, et surtout Paris. Apres le pillage de la maison de Saint-Lazare
par les revolutionnaires et la dispersion violente de ses
confreres, Francois se distingua par sa prudence consommde et par son admirable constance. Parce que les mechants
etaient alors les maitres et a cause du triste etat o6 se trouvait plongie la religion, il ne pouvait qu'avec peineexercer
les fonctions de son ministere parmi les fideles de son pays;
c'est pourquoi il tourna sa pensee vers les missions
etrangeres et pria avec instance ses superieurs de I'envoyer
en Chine.
Lecon V
Exaucd par le Ciel, en dipit de l'opposition des hommes,
il travailla avec une constance indbranlable, pendant environ trente ans, a la conversion des paiens, d'abord dans le
Kiang-Si, et" bient6t apres dans le Hou-Pe et dans le
sacerdotio auctus et Annecium ad sacram Theologiam tradendam
missus, tanta in eo munere doctrinae atque eruditionis laude prestitit, ut Bibliotheca viventis nomine appellaretur. Inde post annos
quindecim, Lutetia addictus tironibus in domo principe sancti Lazari formandis, in luctuosissima incidit tempora cum per Galliam ac
maxime Parisiis turbatum est. Perduellibus domum vastantibus, dis-

persisque per vim sodalibus, mire eluxit Francisci prudentia et constantia. Qui quum ob pessimorum imperium afflictamque religiosanm
rem vir apud suos posset sacerdotalia munera obire, exteras expeditiones cogiiare cocpit, et a suis moderatoribus impensissime petiit ut
ad Sinas mitteretur.
Lectio V

Contra hominum voluntatem voti compos factus, triginta ferme
annos in traduceadis ethnicis ad catholica sacra.constantissime adlaboravit, primum in Kiang-siensi regione, mox in Hupensi et Hoan-
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Honan. Devenu superieur de la Mission, sa charite rivalisa
avec celle de son pere saint Vincent. 11 ne s'dpargnait
aucune fatigue; il se donnait tout entier a la visite et A
l'affermissement des chritiens dans la foi, i la predication
de la parole de Dieu et a linstruction des enfants dans la
religion chritienne; et il fit toujours a pied ses longs
voyages. Touch6 du sort des enfants paiens, il s'appliquait, avec un zele particulier, a leur procurer le baptdme
au moment de leur mor. Assister les malades, terminer les differends, abolir les superstitions, subvenir
aux besoins des pauvres, telles etaient ses delices. Mais, au
milieu de ces sollicitudes, ii ne diminuait rien de son
zele pour sa propre perfection. Vdtu tres pauvrement, ii
etait assidu A macerer son corps par les jefines, par un
sommeil fort court, par les cilices et la discipline. En outre,
son desir du martyre itait tel qu'il ne cessait de le demander
A Dieu tous les jours par de ferventes prieres.
Lecon VI
Le Seigneurexauca les vceux de son serviteur. Bient6t,
en effet, iclata une persecution, dont lui-meme, anim6 de
I'esprit de proph6tie, avait pridit larrivie. Afin de pouvoir
secourir les fideles, il se cacha d'abord dans les montagnes
nensi provinciis. Missionis Superior factus, caritate Vincentium patrem aemulatus est. Nullis parcens laboribus, totus erat in invisendis
et confirmandis fidelibus, verbo Dei pradicando, pueris christiano
dogmate erudiendis, itinera semper pedes obibat. Ethnicorum infantium vicem miseratus, maxime studebat ut sacro baptismate in vite
discrimine tingerentur. Astare agrotis, dissidentes componere, superstitiosa abolere, pauperum angustiis subvenire, illi semper delicie. Inter haec autem nihil de perfectionis studio intermittebat; pauperrimo amictu indui, jejuniis, brevi somno, ciliciis, flagris corpus
atterere illi erat assiduum. Martyrii porro desiderio adeo ~stuabat,
ut illud a Deo quotidiana et ferventi prece contenderet.
Lectio VI
Desiderium Servi sui exaudivit Dominus. Orta namque persecutione, quam ipse prpphetico spiritu futuram predixerat, primum ob
fidelium utilitatem in montibus et cavernis delituit. At prodente
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et les cavernes. Mais,livrd A ses persdcuteurs par la trahison
d'un chretien, il est pris et traduit devant les juges. Condamnd A mort pour la confession de la foi chritienne, on
1'enferma dans la prison. LA, pendant plusieurs mois, il
endura avec un courage hiroique les tourments les plus
atroces, et, oubliant ses propres souffrances, il n'avait de
sollicitude que pour le salut de ses compagnons. Enfin,
conduit au lieu de son supplice, il remit son Ame entre les
mains du Seigneur, et fut etrangld sur un gibet, A Pl'ge de
soixante-douze ans,et cueillit ainsi la palme du martyre. Le
Souverain Pontife Ldon XIII, le six des calendes de juin,
I'annie sainte du jubili mille neuf cent, Pa mis au rang
des Bienheureux, en mime temps que soixante-seize autres
martyrs.
POUR LE TROISIIEE NOCTURNE

Homilie sur 'Evangile Si quis vult. Du commun d'un
Martyr, en second lieu.
9LOGE

A ajouter au Martyrologe de la Congregation
de la Mission.
En Chine, entree au ciel du bienheureux Francois Clet,
christiano homine a persecutoribus captus, judicibus sistitur; et capite, quod fidem Christi profiteretur, damnatus, in carcerem truditur. Ubi per plures menses, asperrima queque forti animo toleravit;
suique immemor tantum de proximorum salute erat sollicitus. Demum ad supplicii locum adductus, postquam spiritum suum in manus Domini commendasset, suspendio necatus est, atatis anno septuagesimo secundo, et ad martyrum lauream evolavit. Eum Leo
decimus tertius Pontifex maximus, sexto Kalendas Junii, anno sacri
jubilaei millesimo noningentesimo, una cum aliis septuaginta sex
Martyribus in Beatorum numerum retulit.
IN III. aocruRNO

Homilia in Evang. Si quis vult. de Comm. unius Mart. ij. loco.
ELOGIUJ

Martyrologiopro CongregationeMissionis addendum.

In Sinarum imperio, natalis beati Francisci Clet, presbyteri e Con-
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pritre de la Congregation de la Mission, qui, apris trente
annees de longs travaux pour le salut des ames, etrangle
sur un gibet, mourut martyr de Jesus-Christ.
gregatione Missionis, qui post diuturnos trigintaannorum pro salute
animarum labores, suspendio necatus, Christi martyr occubuit.
Concordat cum originali.
Parisiis, 3o martii go01.
A. MLON, Secr. Cong. Miss.

LES FETES DU TRIDUUM
De magnifiques solennitds ont eti cilebries de tous c6tis
dans les maisons des Missionnaires et dans celles tenues
par les Filles de la Charit AP'occasion de la bdatification
du martyr, fils de saint Vincent de Paul, Francois Clet.
Outre que ces recits seraient un pen uniformes, leur grand
nombre, nous empiche de leur faire dans les Annales, la part
aussi large que nous le souhaiterions. II faudra done souvent les resumer. - Aujourd'hui, nous publions plusieurs
de ceux qui nous ont etd envoyes des chefs-lieux des diverses provinces; nous donnerons plus tard les autres.
BELGIQUE
De Bruxelles, la seur Brabant, supdrieure de la maison de la rue
Haute, rend tdmoignage d'une grace signalee obtenue par I'intercession du bienheureux Frangois Clet.

a Votre piitd et votre paternelle charit6 vous feront unir
vos actions de graces aux n6tres, mon tres honore Pere,.en
apprenant la grice obtenue par 1'intercession de nome,
Bienbeureux martyr.
a Ma seur Barros, ma compagne, souffrait depuis plusieurs annies, de douleurs d'oreilles et de tete de plus en
plus accentudes et prenant un caractrre tout a fait inquidtant. Le specialiste distingue qui la traitait, avait juge adcessaire une op6ration A laquelle notre chare sceur ne pouvait se risoudre. Elle mit toute sa confiance dans notre
Bienheureux martyr. Pendant la neuvaine que nous fimes,
en preparation an triduum, elle ressentit un soulagement
tris sensible, et, le jour de la fete, toute souffrance avait
disparu 1... Le docteur en revoyant ma compagne, la filj-
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cita par cette phrase, un peu vulgaire, mais tres significative: a Vous l'avez ichapp6 belle ! a Que Dieu en soit mille
fois b6ni, ainsi que notre Bienheureux martyr!
a Dieu veuille exaucer nos prieres, unies a celles qui
s'lelvent si ferventes, de tous les points de Punivers, pour
nos vendres et bien-aimds supdrieurs!
a Mes bonnes compagnes s'unissent a moi pour vous prier
d'agrier l'expression de leurs voeux et I'assurance de leurs
prieres. Veuillez nous accorder a toutes votre paternelle bn&diction, 1'etendre aux oeuvres qui nous sont confides, et
croire aux sentiments de profond et filial respect avec lesquels j'ai l'honneur d'etre, en l'amour de Jesus incarne et
de Marie immaculee, mon tres honord Pere, votre tres
humble servante et obeissante fille.
a Sceur BRABANT.
ITALIE. - TURIN
SAINT-SAUVEUR,

MAISON CENTRALE DES FILLES DE LA CHARITE

< Un echo tres doux retentit A nos oreilles, car mille
chants milodieux ont rdveill dans les enfants de saint
Vincent les salutaires impressions qu'ils avaient goities,
en cette ville de Turin, A la Maison de la mission. Nous
aussi, les i3, 14 et 15 ddcembre, nous avons celdbri un triduum solennel en lhonneur de notre martyr, le bienheureux Franqois-Rdgis Clet, dans la chapelle de la Maison
centrale de Turin, qui, en ces jours, s'dtait changee en un
petit paradis, par la richesse des ornements.
a Des le matin, beaucoup de Sceurs des diverses maisons
vinrent A Saint-Sauveur, pour assister a la messe de communauti; et apres s'etre nourries du pain des forts, pleines
de ferveur, elles retournerent A leurs offices pour cdder la
place A d'autres Soeurs. Le jeudi, la messe fut celebree par
Son Excellence Mgr Spandre, et, vendredi, par Son Excellence Mgr Bertagna. Le dernier jour du triduum, a la
grand'messe, nous edmes une musique si belle et si
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agreable que, pendant plus d'une heure, tous les coeurs
semblaient souleves vers le ciel, pour en goiter les douces
et ineffables harmonies.
( Les offices du soir eurent un igal effet; au chant des
vepres, tout le monde 6tait emu, et ce fut surtout le psaume
Laudate pueri qui fit une impression tres grande; car les
douces voix d'une vingtaine d'enfants etaient admirablement melies au chant grave et maiestueux des hommes, et
ce melange produisait une harmonie merveilleuse qui saisissait tous les coeurs.
a La chapelle itait pleine, et les Sceurs, venues de loin,
pouvaient a peine gouter les douces emotions dont jouissait la double famille de saint Vincent en ces beaux jours;
Missionnaires et Sceurs y sentaient plus que jamais qu'ils
etaient tous les enfants du meme pare.
a Tout le monde sentait le besoin d'entendre de nouveau
parler de la vie admirable et des vertus de notre Bienheureux Missionnaire. Le dernier jour, le directeur de la province nous fit admirer dans notre heros le module de la vie
de foi qui fut en lui digne du martyre, et dont il fut le digne
martyr. Avec sa parole toujours aimee, parce qu'il puise
dans le cceur de saint Vincent, il fit bien comprendre la
necessiti de cette foi qui nous porte a voir tout en Dieu, et
Dieu en tout.
u Vendredi, apres le beau chant du Magnificat, Son
Excellence Mgr Spandre nous fit le tableau de toute la vie
du Bienheureux. En un style 6lev6 et touchant, il fit voir
dans ce vaillant soldat du Christ le gendreux ap6tre, qui
sait faire taire la voix de la nature, et qui, ecoutant seulement l'impulsion divine, s'inspire de la belle devise: a Dieu
le veut P, et se detache des parents et de la patrie pour
porter lEvangile vers les plages lointaines de la Chine.
Apr6s que l'orateur nous eut encore peint admirablement
la dechirante et cruelle sc6ne du martyre, il conclut en
nous exhortant a imiter ce nouveau Bienheureux dans sa
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parfaite correspondance a la grace : cette correspondance,
qui porte toujours nos cceurs A une plus grande elevation
dans la vertu, et qui est possible seulement a celui qui,
comme notre martyr, se soutient sur les ailes de la priere.
a Pdn6trant, plein d'onction et de pidet fut le troisitme
discours, prononce par Son Em. le Cardinal Richelmy, qui
avail accepte avec bienveillance linvitation de faire la cl6ture du Triduum; il s'inspira de la belle parole de son pred6cesseur saint Maxime, archeveque de Turin, qui a dit,
que le martyr ne souffre pas seulement pour lui, mais encore pour ses concitoyens; il souffre afin d'obtenir pour
lui-meme 'eternelle beatitude, et il souffre afin d'obtenir A
ses concitoyens le meme salut 6ternel, moyennant 'imitation des memes vertus.
a Son Eminence nous fit remarquer que les enfants de
saint Vincent de Paul sent plus que concitoyens, ils sent les
frires du bienheureux Clet, qui etant honori par eux avec
tant de magnificence, ne peut pas manquer de rdpandre sur
eux beaucoup de graces, a la seule condition qu'ils imitent
ses exemples. Sans dome, peu de personnes seront appelees
au martyre; mais Son Eminence nous rappelle qu'il est un
autre martyre, celui du sacrifice, du detachement, en un
mot le martyre du coeur; et il ajoute que trop souvent on
laisse la pensee demeurer dans la contemplation du triomphe des martyrs, et qu'on s'arrCte trop peu a considerer les
vertus qui les ont disposes a cette grande gloire et A leur
imitation dans cette vie d'abnegation et de priere. Notre
Bienheureux martyr a bien mene cette vie de priere, lui
qui, dans la profonde connaissance de lui-meme et de son
neant, sentait un grand besoin de recourir A Dieu toutpuissant. Son Eminence termina le discours en nous encourageant a etudier les abimes d'humiliti de ce grand
homme, qui, se croyant indigne du glorieux titre de martyr,
acceptait ses peines pour expier les fautes qu'il croyait avoir
commises.
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a Ainsi se sont terminies ces fetes, dans le doux et pur
parfum de la mansuetude et de I'humilitd du Bienheureux,
pendant que le regard de tout le monde, guide pour ainsi
dire par une force secrete, se portait sur le tableau placi
sur Pautel. Ce tableau entouri de mille lumieres, et au milieu de mille fleurs, nous montrait notre confrere bien-aime
dans l'humble attitude de la priere, au moment o6 toute
douleur ayant disparu, il entre glorieux dens le ciel. .
ITALIE.-

NAPLES

a La maison de la Mission, appeide des Vergini, a
Naples, avait la consolation de c6ldbrer, les 12, i3 et
14 novembre, avec une pieuse et solennelle magnificence,
les fetes de la biatification de 'illustre martyr, FrangoisRegis Clet, pretre de notre Congregation.
a Afin que cet hommage rendu au Bienheureux fat plus
digne et plus splendide et procurit une plus grande ddification a notre Communautd et a tous ceux qui y prendraient part, on avait, quelques mois auparavant, entierement restaure notre belle et eldgante 6glise.
* Une ornementation simple et originale en rehaussait
encore l'iclat pendant ces jours de f8te et excitait l'admiration. Au fond du choeur, au-dessus du maitre-autel, sur de
riches draperies gracieusement disposees, se detachait un
grand tableau ovale reprisentant le Bienheureux martyr
dans I'attitude de 'extase, soutenu par deux anges de grandeur presque naturelle, tenant les instruments de son supplice. En haut, un ange encore, portant la palme et la
couronne, et d'autres petits anges formant au Bienheureux
comme une couronne animee; enfin, un faisceau de lumiere
descendant sur son visage et sur ses vetements et les faisan rayonner d'un celeste eclat. Ce tableau est, comme
invention et comme exdcution, l'oeuvre d'un de nos ftudiants.
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a Dans le reste de 1'6glise, seule, la cbaire 6tait ornte de
draperies. Des lustres suspendus a Ia vouite du choeur formaient une triple rangee de lumieres, semblables a des
etoiles scintillant, dans une gracieuse sym6tric, autour
du tableau du Bienheureux. L'ornementation de la nef
etait dans le mime style. D'autres lustres de cristal devant les chapelles, des girandoles A chaque croix, et,
surmontant les chapitaux, des cierges dont les flammes
rapprochies formaient de brillantes pyramides, donnaient
une quantitd de lumi&res dont la disposition produisait le
plus bel effet.
* Le long de la corniche et garnissant les arceaux des
chapelles, des guirlandes de chdne milange de roses; au
milieu de l'arceau principal du choeur, le monogramme du
Christ, plac6 entre deux palmes croisees. Enfin, les vitraux,
tapiss6s de jaune an dehors, donnaient a rintdrieur de
1'eglise une impression de recueillement en n'y laissant
pin6trer qu'une lumiere tamisee, mais ripandant une belle
teinte d'or.
« Le triduum commenqa le matin du x2 novembre. Le
concours du clergi seculier fut extraordinaire, les deux
derniers jours surtout. Beaucoup de messes furent cd6bries, dont plusieurs par des prelats. Chacun des trois
jours, a la messe basse pontificale, avait lieu la communion gen6rale. Son Em. notre Cardinal archevdque n'ayant
pu, a son grand regret, celebrer la sainte messe dans notre
iglise, A cause de sa santi, s'y rendit le troisieme jour pour
v6nerer le Bienheureux. Les fideles de toutes classes et de
toutes conditions y accouraient en foule. Les communions
furent tr6s nombreuses, par suite surtout des pelerinages
conduits par les Filles de la Charite on par d'autres communautes; et, dans ce quartier si populeux des Vergini,
l'impression produite par ces solennites fut bien vive et la
devotion manifestee durant leur cours, presque universelle.
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c Les deux premiers jours, la grand'messe et les vipres
solennelles furent chantees par les Supirieurs des plus respectacles communautes de Naples, et, le soir, apres le panegyrique, la binddiction du Tres Saint Sacrement fut donnie pontificalement.
a Le dernier jour, la grand'messe et les vepres furent
chantees par les Superieurs de nos deux autres maisons de
Naples; et Mgr Cigliano, 6vdque auxiliaire de notre archidiocese, donna le Salut solennel.
x Toutes ces fonctions sacries, auxquelles assistaient
nos etudiants, qui en exicuterent les chants, furent a grande
edification par la gravitd, 1'exactitude et la religieuse ddvotion qui sont en honneur parmi les enfants de saint Vincent
de Paul.
a Les trois distingues panigyristes de notre Martyr
contribu6rent beaucoup a rehausser P'clat de ces solennites et A faire grandir son culte.
a Le premier, le Tres Rivirend Don Joseph Provitera,
chanoine de notre cathedrale et doyen du college des Theologiens de Naples, prenant pour texte ces paroles si bien
approprides de 1'epitre de saint Paul aux Philippiens :
MagnificabiturChristus in corpore meo, sive per vitam,
sive per mortem, parla de la vie du Bienheureux d&s ses
plus tendres annees, de son entree dans la Congrdgation,
des divers offices importants dont il dut s'acquitter apres
son ordination sacerdotale, de sa vocation providentielle
pour la Chine; il fit ressortir les traits les plus saillants
des trente anndes pendant lesquelles il se ddvoua dans
cette region avec un esprit de sacrifice et un zele toujours
constants; enfin racontant son douloureux et non moins
glorieux martyre, il conclut que, par sa vie et par sa
mort, le Bienheureux glorifia reellement Jdsus-Christ.
t Le second jour, le R. P. Gallucci, jdsuite, prit pour
texte de son docte panegyrique ce passage du prophete
Isaie, qui en fut le sujet et le partage: Quis est iste qui venit
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de Edom, tinctis vestibus de Bosra : iste formosus in stola
sua et gradiensin multitudinefortitudinissue ? (Ch. LIxm,
v. i). II montra 'ornement des plus excellentes vertus formant comme le vetement precieux du Bienheureux : Iste
formosus in stola sua; et sa force pour subir un martyre
dont Flloquent orateur tit ressortir la grande ressemblance
avec la mort du Sauveur : Gradiens, etc.
a Le dernier jour du triduum, Mgr Vento, eveque
d'Aversa, prononqa 1'6loge du Bienheureux. 11 satisfit pleinement 'attente d'un auditoire nombreux, parmi lequel se
trouvaient beaucoup d'ecclisiastiques. II developpa ces
paroles du livre des Juges: Deforti egressa est dulcedo
(xIv, 14), les appliquant A la chariti douce et attrayante
manifestee par le Bienheureux dans son enfance, dans sa
jeunesse et durant le cours de sa longue vie apostolique, et
a la fermet6 inebranlable qui, appuyee sur cette chariti, lui
fit rdpandre son sang pour Pamour de Jesus-Christ, dans le
plus effrayant et le plus douloureux martyre.
a Le Salut de cl6ture, pricide du Te Deum, fut suivi du
chant solennel de Iddio sia benedetto, en 1'honneur du
Saint Sacrement, avec accompagnement de musique.
a Ainsi se termina le triduum dont les fruits, nous Fespirons, demeureront dans notre chere famille.
a Daigne notre illustre Bienheureux nous obtenir, par
I'efficacit6 de ses prieres aupres du Dieu qui Pa si hautement glorifid au ciel et sur la terre, I'imitation de ses vertus
apostoliques!
TURQUIE.-

CONSTANTINOPLE

a C'est le coeur encore tout embaumd des plus douces
dmotions que je vous ecris pour vous raconter les belles
fetes du triduum cdldbrdes les 23, 24 et 25 de ce mois de
novembre, dans notre iglise de Saint-Benoit, en 'honneur
de notre bienheureux Clet.
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t A cause des terribles ipreuves qui venaient de fondre
sur nos missions de Chine et du deuil dans lequel elles ont
plong6 notre Compagnie, nous n'avons pas cru devoir
donner A ces solennites tout 1'clat usit6 en de pareilles
circonstances; elles ont eu lieu un peu dans lintimite et
en famille, mais elles y ont gagni en recueillement et en
fruits d'ddification.
a Les deux premiers jours, messe basse A neuf beures,
suivie du panigyrique du Bienheureux et du Salut solennel. Les orphelines de Tchoucour vendredi, et celles de
Galata samedi, ont fait entendre des chants dont 1'execution a et4 parfaite; on sentait que ces jeunes et fraiches
voix etaient heureuses et fiUres de c6~1brer les louanges du
nouveau Bienheureux.
c Mgr Bonetti, ddligud apostolique A Constantinople et
membre de notre Congregation, a bien voulu presider les
offices du dernier jour, heureux de montrer ainsi le culte
qu'il professe pour un illustre Martyr dont il avait rdvd
dans ses jeunes annies de continuer en Chine les travaux
evangeliques et de partager peut-etre la glorieuse mort.
Les chants ont etd ex6cutis, le dimanche 25, par les collgiens de Saint-Benoit, et les eleves de Sainte-Pulchirie
sont venus passer la journie avec leurs ainds. Les orateurs
du triduum - M. Boudat (vendredi), M. Gazanion (samedi) et M. Duthoit (dimanche) - ont parld successivement de la sainteti, de l'apostolat et du martyre de notre
hiros; ils se sont efforcds d'inspirer a leurs auditeurs le
desir d'imiter ses vertus, et en particulier son zdle pour sa
propre sanctification et son amour de la souffrance.
a La fanfare de Saint-Benoit, reconstituee sous Phabile
direction de M. Drillon et avec la collaboration active de
MM. Kr'mer et Henrotte, a donnd A ces belles fdtes un
concours trks appricid.
(C Nos le6ves musulmans, grecs schismatiques et israelites ont voulu, sans y 6tre contraints d'aucune sorte,
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assister A tous les offices du triduum. Espirons que ces
fetes auront produit dans leur Ame une excellente impression, et que, selon le voeu formule par lorateur du troisieme jour, elles laisseront dans leurs cceurs un dour souvenir qui agira sur leur intelligence et pourra plus tard y
faire germer la verite.
"c E.

SYRIE.-

BOUDAT.

BEYROUTH

SLes evenementsde Chine m'avaient presque fait prendre
la risolution de ne pas celebrer i Beyrouth le triduum de
la bdatification du bienheureux Clet; mais, confreres et
Sceurs ont &6td'un autre avis,et m'ont presse de faire quelque
chose. Nos ch6res Soeurs se sont mises au travail avec ardeur; et, aidees des freres coadjuteurs, elles ont fait de notre
iglise un petit Saint-Pierre de Rome : tentures, guirlandes,
oriflammes, ecussons, luminaire, etc., etc.; rien n'y manquait. Les fetes avaient etd fixees aux 23, 24et 25 novembre,
et, au jour marqu6, tout 6tait pret.
£ Comme pour les fetes du bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre, nous avons eu la pensde d'inviter A celles du
bienheureux Francois Clet les chefs de tous les rites catholiques et des communautis latines de Beyrouth, de donner
ainsi a nos ceremonies religieuses le caract6re d'une manifestation catholique, et de marquer Punion qui ragne
entre tous les membres de 'Eglise. Sous ce rapport, nos
espErances ont &t6, on peut dire, depassdes.
mLe premier jour du triduum, j'avais invitd lPevaque
maronite Achanter la premiere messe, A huit heures du
matin. N'ayant pu venir, pour cause de santd, le prelat
envoya son grand-vicaire qui cildbra une messe solennelle
selon toutes les formes du rite syriaque. Les Maronites
vinrent en grand nombre assister H cette messe. A neuf
heures et demie devait avoir lieu l'ouverture proprement
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dite du triduum. La messe etait surtout pour la double
famille de saint Vincent. Longtemps avant l'heure, les enfants des Sceurs remplissaient I'glise, et les Sceurs de toutes
les maisons etaient accourues en aussi grand nombre que
possible. A l'heure marquee, le supdrieur de la maison,
remplissant les fonctions de cldebrant, faisait son entree
solennelle; la ciremonie commenqa par la lecture du bref
de beatification et rannonce des indulgences. Alors le voile
qui couvrait 'image du Bienheureux fut enlev6 au son des
cloches et de la fanfare des orphelins. Le pratre et ses ministres, rev&tus des ornements rouges que les Soeurs de
'orphelinat Saint-Charles avaient confectionnes pour la
circonstance, commencerent la messe, pendant qu'orphelins et orphelines, unissant leurs voix, executaient la messe
de Dumont sous la direction de M. Ouannes, notre zei6
prichantre. Aprbs 'ivangile, M. Saliege montait en chaire,
et dans un dloquent panegyrique tracait le tableau imouvant de la vie et des vertus du Bienheureux.
Apres la messe, une foule nombreuse ne cessa de visiter
l'iglise pour satisfaire sa devotion et peut-atre aussi sa
curiositd; car vraiment ellepresentait un coup d'oeil ravissant. La cerdmonie du soir commenga par le chant d'une
cantate en Ihonneur du Bienheureux, apr&s laquelle eut
lieu un sermon arabe prach6 par le grand-vicaire de Pivdque
maronite. Le salut du Saint Sacrement fut donne par le
supdrieur des Capucins, cure de la paroisse latine, assistd
de deux de ses religieux. Les orphelines firent les frais du
chant, sous la direction habile de leur superieure, ma seur
Rousset. Cette premiere journee avait etc bien belle.
a Le second jour itait reserve aux Syriens et aux Grecs
melchites. Les premiers celibrdrent leur messe a huit
heures, entouris des fiddles de ce rite, qui sont d'ailleurs
en petit nombre i Beyrouth. A neuf heures et demie eut
lieu une magnifique rdunion. Le patriarche grec en personne, Mgr Giraigiry, avait bien voulu accepter de venir
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contribuer a l'iclat de nos fites et d'adresser la parole aux
fideles. Sa Bearitude. A lheure indiquie, arrivait chez nous
accompagnee de deux eveques qui devaient lui servir de
diacres,d'une douzaine de pretres de son rite et des chantres
de sa chapelle. Une foule immense composie surtout de
grecs catholiques remplissait les bancs et s'inclinait sous la
main benissante de son patriarche. Une messe grecque,
dans le beau rite de saint Jean Chrysostome est toujours
trbs solennelle; mais quand c'est le patriarche qui pontifie,
entoure de ses iveques et de ses pretres, tous rev6tus de
leurs ornements liturgiques, elle a un caractere extremement imposant. Tout y parle aux yeux et porte un caractere d'antiquiti qui ileve les ames et fait penser a cette v&nirable eglise des premiers sikcles dont les chefs avaient
nom Grdgoire, Basile, Jean Boucbe d'or. La messe commenca, et, pendant deux heures, diroula la majeste de ses
ceremonies avec lordre le plus parfait. Le chant grec,
employ6 dans ces offices a une ampleur, une sonoriti tout
a fait approprides a 1'ensemble des ceremonies. A la communion, de nombreux fideles se pr6senterent a la sainte
table, et, au premier rang, nos orphelins et orphelines appartenant au rite grec. Apres la messe, le patriarche prit la
parole, et expliqua en termes emus la raison de loffice
qu'il venait de celebrer. II fit l'loge du Bienheureux martyr, raconta la cridmonie de la beatification i laquelle il avait
assist6 a Rome et termina la ciremonie par sa benidiction.
Le c6l6brant an Salut solennel du soir fut le superieur des
Franciscains de Terre Sainte.
Le troisikme jour, qui 6tait le dimanche, 25 novembre,
nous reservait de nouvelles imotions, encore plus douces
que celles des jours precddents.
a A cinq heures et demie, M. Bernhard, supdrieur de notre
maison de Damas, c6l6brait la premiere messe.
. A six heures, le R. P. Roulleaux, supdrieur provincial
des Jesuites, la cilebrait a son tour.
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SA six heures et demie, messe grecque pour nos enfants
de ce rite.
* A huit heures, messe arminienne, celibrie par le cure
de la paroisse, Mgr Apilian, vicaire patriarcal a Beyrouth.
a Enfin fut celibrie la messe de neuf heures et demie.
Mgr Duval, dildgud apostolique, assistait au tr6ne. C'est
le R. P. Cattin, de la Compagnie deJesus, recteur de FUniversiti, qui chanta la messe, assiste de deux Peres de sa
maison et des enfants de choeur du college. Parmi les assistants, on voyait, au premier rang, notre consul gdenral,
M. le comte de Sercey, avec le personnel du consulat, les
principaux membres de la colonie franqaise, et un grand
nombre d'autres personnes, amies de la maison. Nos
Dames de charitd avaient tenu a avoir leur place a cette
belle cirdmonie, en qualiti de membres de la grande
famille de saint Vincent.
4Apres l'vangile, le R. P. Jer6me, supiriear des Capucins
francais, montait en chaire et montrait, dans un langage
saisissant, que le bienheureux Clet avait eti a un triple
point de vue martyr: immold par lui-mdme dans le renoncement; immold par Dieu qui Pavait appel au sacrifice et
A la pratique des vertus evangeliques; enfin immold par
les hommes A Pheure de son martyre. Ce jour-la, notre
6glise, quoiqu'elle soit spacieuse, etait vraiment trop petite.
SA midi, nous rdunissions a notre table les principaux
membres du clergd tant latin qu'oriental, ainsi que plusieurs membres du consulat franqais. Antoura et Damas
y etaient representis par les superieurs de nos maisons
et un de leurs confreres. II est rare de rencontrer une
r6union aussi varice; et cette varidt6 unie dans un mdme
sentiment de foi et de charit, donnait A la fate son principal
caractere, son cachet original. Les Latins itaient representes par le ddldgud apostolique et son secritaire, le recteur des RR. Prres Jdsuites, les supdrieurs des Capucins
et des Franciscains. L'6lement oriental y etait reprdsenti
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par le patriarche grec et deux 6viques de son rite, par un
pretre de chacun des rites maronites, syriens et arminiens.
On se sentait vraiment en famille, et chacun paraissait
heureux et satisfait d'etre de la fete. A la fin du repas, piusieurs toasts furent portis par les principaux convives, et
chacun des orateurs s'inspira de la circonstance et eut
P'amabiliti de timoigner de ses sympathies pour la famille
de saint Vincent, si largement reprdsentie en Syrie.
a Le soir, eut lieu la derniere reunion. Un Pere J6suite
y fit en arabe le panegyrique du heros de la fete, et
aprbs le solennel salut du Tres Saint Sacrement, on chanta
le Te Deum d'actions de graces.
a Nous avions lieu, en effet, de rendre graces a Dieu de
tout ce qui s'6tait accompli en ces trois jours de fete si remplis d'6dification et de consolation.
c E. Bourv.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
EMMITSBURG

Tout semblait concourir pour donner au triduum en
P'honneur du bienheureux martyr Francois Clet un cachet
de solenniti qui allait d6passer toutes nos privisions, tant
les cceurs dtaient pinetres de sympathie pour les ipreuves
a

-

les tortures et le martyre peut-dtre -

que subissaient en

ce moment nos Missionnaires et nos Sceurs en Chine, cette
lointaine terre, au nom de laquelle se malent des souvenirs
de cruauti et de sang.
4 I1 y eut aussi grande affluence a la Vallie. Les supdrieurs de la province avaient eu I'heureuse idde de faire de
notre triduum le couronnement de la retraite annuelle,
donnie par M. le directeur lui-meme. Parmi les quatrevingts Sceurs, qui suivirent les exercices de la retraite,
se trouvaient cinquante Soeurs supdrieures des divers h6pitaux et crphelinats des Etats-Unis : le Nord, 1'Est, le Sud,
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rOuest ensoleilli lui-meme, y 6taient reprdsent&s. Toutes
devaient participer aux trois jours de cette solenniti A
laquelle son caractere de fite de famille ajoutait un intdert
special. Y compris la communauti, le seminaire, le pensionnat ou lacademie, les invites et les visiteurs, les dignitaires de PEglise et leur clerge, plus de quatre cents personnes assisterent A la fete. Tous regarderent cela comme
une faveur et furent vivement impressionnes de la beautd
des cdermonies.
a La veille, M. le directeur fit sur la charitd une confirence o& il nous exhorta i la pratique d'une vertu si essentielle pour nous, et si remarquable dans la vie de notre
cher Martyr que nous devons nous efforcer d'imiter; il
nous pressa d'implorer son intercession pour les besoins
de la double famille, pour tous les enfants de notre bienheureux Pere.
a Au souper, chacune des SOeurs trouva A sa place un
programme qui nous mit & laise en nous familiarisant
avec les ivinements qui allaient avoir lieu. Le lendemain,
au dijeuner, chacune recut un exemplaire de la brochure
Vie du bienheureux Francois-RigisClet, traduite en anglais, et, le second jour, pendant le diner, Pon distribua des
vers en son honneur.
,< Voici le programme:
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AMERIQUE DU NORD
ETATS-UNIS. -

MARYLAND

ACADEMIE SAINT-JOSEPH
14,

LE

15,

16 OCTOBRE 1900

TRIDUUM SOLENNEL
EN L'HONNEUR DU BIENHEUREUX MARTYR

FRANQOIS-RIGIS

CLET

PlETRE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

Ne a Grenoble (France), leIg

ao4it 1748.
Martyrise en Chine, le 8 fivrier 182o.
Biatifid par Sa Saintete Leon XIII, le 27 mai 9goo.
DIXANCHE
GRAND'MESSE PONTIFICALE A 8 HEURES
OFFICIANT.

.

.

.

..

..

PatRE ASSISTANT....
DIACRES D'HONNEUR.

. .

DIACRE. . .

. ..

. ...

Sous-DIACRE . .
PaDICATEUR..

. .

..

. . .

.

S. Exc. Mgr Sebastien MARTINELLI, delegud
apostolique.
Le tris Rdv. J. Me Gill, Visiteur, C. M.
Le Rev. D. Brown; le Rev. J. S. Me Govern.
Le R6v. J. Devine.
M. E. F. Jonkins.
Le Riv. E. F. Me Sweeny, S.T. D.
Le Rev. M. J. Me Guirk; M. M. E. Fogarty.

MAITRES DE CE

MONIES.

Entree. ...
Messe ..

. . . . Cli enarrant gloriam Dei. .
.. .. .. .
. . . . . . . .. ..
. .
. Regna Terr.
. . . . . . .
. . ..
Gaudeamus.. . . . . . . . .

MUSIQUE
.
.
Offertoire .. .
Sortie . . .. .

VEPRES
Magnificat...
...............
0 Salutaris (trio). . . . . .
Laudate......
. .. .. .
Tantum ergo.. . . .
. . .

Haydn.
Dielman.
Curto.
Diabelli.

PONTIFICALES
. ....
. . . . . . . . .....
.. .. ..
..
.
. .......

LUNDI
GRAND'MESSE PONTIFICALE
OFICIANT . . . . .
. Mgr
A. Van de Vyver, D.D.
PaTREE ASSISTANT.. . .
Le tres Rev. W. L. O'Hara.

Giorza.
Rossini.
Vogler.
Goeb.
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Le Rdv. D. A. Flynn; le Rev. B. J. Bradley.
Le Rev. D. F. Hogan.
Sous-DAcE. . . . . . M. J. L. O'Donnell.
. Le Rev.. JJ. Tierney, D.D.
PRiDICATEUR. . . ...
MAITRES DE CiERMONIES.
Le Rev. J. F. Devine; M. E. F. Curran.
DIACRaS D'HONNEUR.

DIACRtE. ....

. .

.. .. .

MUSIQUE
Entree. .
Messe du
Offertoire
Sortie. .

. . . .
Jubil.
. . . .
. . . .

. ..
. . .
.. .
. . .

Laudate Patrem....
La
t dilecta..
L udate.
. .. ... . ....
0 quam dilecta!....

. . . Gounod.
. . . Peters.
. ..
Zingarelli.
. . . Lambillotte.

VfIPRES PONTIFICALES
0 Salutaris (duo).. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lambillotte.
. Choulet.
Super flumina .......
......
...
Tantum ergo.
MARDI
GRAND'MESSE PONTIFICALE A 8 HEURES
. . . . . ..
sITAsur.. . .
0 'ONNEUR.
. .

S. Em. le cardinal Gibbons.
Le tres Rev. A. L. Magnien, S.S. D.D.
DIACRES
Le Rev. E. F. Me Sweeny, S.T. D.; le Rev.
J.J. Tierney, D.D.
DIACRE. . . . . . . ..
Le Rdv. J. A. M Goldrick.
Sous-DIAC RE. . . .
. M.J. Dunn.
PRMDICAT
. . . . . . Le Rev. Denis J. Flynn, L.L. D.
MArIRES D E CEiaMONIES. Le Rev. M. J. Enright; M. J. J. Gill.
OFFICIANT

Paitra As

MUSIQUE
Entre .......
. ....
...........
. Haydn.
Kyrie, Gloria, Agus Dei . . . . . . . . ..
Farmer.
. . . .
Dielman.
Credo..........
...............
Gounod.
Sanctus, Benedictus. . .
Messe solennelle .....
Ofertoire . . . . . . . . LaudaSion.. . . . . . . Lambillotte.
Sortie . . . . . . . .
. . Ecce quam bonum.. .
. Lambillotte.
VIPRES PONTIFICALES
. .Baumbach.
......
0 Salutaris .............
.. . Lambillotte.
Te Deum. ...................
S.. Lambillotte.
Tantum ergo . . . . . . . . . . . . . . . . .

SC'itait la seconde visite seulement que nous faisait
S. Exc. le Dei4gu Apostolique Mgr. Martinelli, qui voulut bien accepter 1'invitation d'assister & une seance donnie
par les jeunes filles de I'Academie, le dimanche, 14, a
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7 heures du soir. Le but de la fete 6tait d'honorer saint Vincent de Paul en glorifiant ses enfants. On y prisenta des
vues stdreoscopiques des bienheureux Francois Clet et
Jean-Gabriel Perboyre, de soeur Apolline et de soeur Labour6; on termina par un hommage rendu a la Medaille
miraculeuse. Au cours de la seance, plusieurs excellents
morceaux de musique procurerent une agrdable diversion.
D'anciennes dleves de l'Academie, en grand nombre, se
firent un bonheur d'assister a cette s6ance aussi bien qu'aux
exercices religieux du triduum.
r La simplicit6, unie A un gout exquis, avait prdside a
1'ornementation de l'glise. Des candelabres, des fleurs
naturelles a profusion et des palmes emblematiques formaient la parure de l'autel. Le tr6ne, les ornements et tous
les dicors, aux couleurs du martyr, faisaient un heureux
contraste avec le marbre blanc des degres et le tapis imeraude du sanctuaire. Le troisieme jour, la pourpre du Cardinal archeveque ajouta un nouvel dclat a ce coup d'oeil
magnifique. A l'office du matin, une cer6monie solennelle,
et qui fit impression, fut la grande procession des Prelats
et du clerg6, que saluaient dans le corridor les eleves de
l'Acadimie en robes blanches et en longs voiles.
AAu-dessus de l'autel, un grand tableau peint A Fhuile
mesurant 2 m, 15 sur i",3o, attirait tous les regards. Au pied
de la croix, notre Bienheureux martyr est a genoux,
offrant a Dieu sa derniere priere. II est revdtu de Phabit
chinois, dont le rouge et le bleuiclatants tranchent sur le
blanc pAle des manches de la tunique. Dans le lointain se
dessine la ville en une magnifique perspective. Du sein des
nuages entr'ouverts des anges descendent portant la palme
et la couronne; et des rayons lumineux, s'echappant du
ciel, 6clairent la croix de leur douce lumiere. Le Martyr
tient les mains jointes et live les yeux au ciel, tandis qu'une
aureole de gloire entoure sa tete. Suspendue au-dessus du
cadre, une lampe en cristal projette une vive lumiere sur
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son visage recueilli, dont elle rehausse encore l'expression
siraphique. Ce tableau, di au pinceau d'une des Saeurs,
respire la pited qui a donni a 'artiste son inspiration;
enfin, de riches tentures de soie et de velours cramoisi
relevies de cordons et de glands d'or achbvent d'en faire
ressortir la beauti.
a Sur la frise qui court autour de PIdifice sacri, de
nombreuses lampes electriques contribuent aux fetes de
notre Bienheureux martyr par leur 6clat enchanteur.
" La Congregation de la Mission 6tait reprisente -par
le R. P. directeur M. Lennon, et par MM. Hayden, Sullivan, Hartnett, Mac Hale, O' Donoghue, Mac Cormick et
Mac Nelis. Aussi, pendant les trois jours, il y eut de nombreuses messes : privilege toujours bien appr6cie a la Maison Saint-Joseph.
SII y a dix ans, S. Gr. Mgr. Elder, archeveque de Cincinnati, prononqa le pandgyrique du bienheureux Perboyre :
cette fois encore, au dernier jour du triduum, sa presence
inespiree a l'office du soir, donna a notre joie un nouvel
accroissement. - Les cdremonies se termianrent par la vdndration des reliques de notre Bienheureux martyr.
SII y eut trois panegyriques. Le premier jour, le predicateur, le R. Mac Sweeny, fit connaitre a le theatre
oi le grand hdros avait joue son r61e j, - faisant partout
ressortir la vie de souffrance et de privation qui est I'apanage du missionnaire martyr. II fit un chaleureux appel
en faveur de I'Euvre de la Propagation de la Foi, a source
a de revenus pour la divine Providence, - banque oi les
iAmes gdndreuses placent les aum6nes qui rachetent et
a qui sauvent. s
a Le second jour, I'orateur emprunta son texte au Livre
de la Sagesse (chap. v, x-5). « Je ne vous raconterai pas,
a dit le R. P. Tierney, la vie du bienheureux Francois;
" car qui peut raconter la vie d'un saint ? qui peut parler
c des visions du ciel qui out dclaird cette ame c6leste? Ce
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" sont la des secrets qu'il ne nous est pas donne de pin&" trer. a II insista sur 1'union itroite de notre Bienheureux
avec Dieu, sur son inviolable conformiti a la volonti divine pendant toute la durde de sa longue carriere. II dit :
c S'il est une nation sur la terre qui a portd la perfect tion les relations sociales, qui a enseigne aux hommes
r toutes les delicatesses de la vie du monde, cette nation,
" c'est bien la France. Et notre Bienheureux martyr, qui
" pouvait briller dans les milieux mondains de la France,
c le voila, pour l'amour de Jesus-Christ, r6duit a un tel tat
" de dendment et de misere, que les prisons memes de la
" Chine se refuserent a le recevoir, lui, A la fois la gloire
" de la France, la gloire de la famille de saint Vincent,
" la gloire de l'Eglise, et, pourrait-on dire, la gloire de
" l'humanit6 entiere. SS'adressant alors A la Communautd : LQuelle magni£ fique vie, s'ecria-t-il, que la vie d'une Fille de la Charite!
a Mais quel malheur, si cette vie ne devait servir en rien i
£ son propre salut! Oh! quand, a l'oreille de 'humanitd
• souffrante, vous murmurez des paroles de consolation,
* que ces paroles soient animees de l'esprit de Jesus-Christ,
* de l'esprit de saint Vincent de Paul. Rappelez-vous Paver* tissement de saint Bernard au pape Eug6ne (il songeait
• alors sans doute aux paroles de l'Evangile) : a En ce
" jour, beaucoup diront: • Seigneur, Seigneur, ne vous
a avons-nous pas servi? » Et ii rdpondra : • En viritd, je
" ne vous connais pas.
a II exhorta ensuite les Sceurs du Seminaire a appricier
a sa juste valeur la sublime vocation a laquelle Dieu les
avait appelees. a Ne vous effrayez point, dit-il, des asperi" tds de ce long chemin : il n'existe point de voie de tra" verse qui conduise au ciel! Vous aurez A accomplir de
a nombreux devoirs, mais accomplissez-les un A un, et
£ votre fiddlit6 journalibre a correspondre aux graces de
• Dieu, vous assurera la persdverance finale. a
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a Dieu veuille, dit-il en terminant, qu'en marchant sur
a les traces de notre Bienheureux martyr, dans sa fiddliti &
a son devoir, A son Eglise et a son Dieu, nous meritions
a tous d'etre associds A la gloire dont il jouit maintenant
a dans le ciel. a
a Ce fut le R. P. Flynn qui prdcha le sermon de la cl6ture. Nous regrettons que le manque d'espace ne nous
permette d'en donner qu'un court extrait. Voici le texte :
a Si quelqu'un veut venir apres moi, qu'il prenne ma
t croix et qu'il me suive (Matt., xvi, 14). -

Les solennites

a d'aujourd'hui achevent cette magnifique fete en l'hona neur du bienheureux martyr Frangois-Regis Clet. Cette
a fdte, oi les rites sacres parlent un langage eloquent, a
a un caractere particulierement officiel. C'est, en effet, la
a manifestation de la joie et de la reconnaissance qui rema plissent I'Eglise, l'Plevation d'un de ses enfants aux
• honneurs des autels. L'Eglise peut etre assimilee a une
a galerie de tableaux renfermant tous les chefs-d'oeuvre de
Sla grice de Dieu; et c'est 1i que nous devons tous
Sles jours venir chercher nos modeles et nos encouraa gements. ,
a L'orateur rappelle ensuite qu'A la fin de la fete officielle nous devons continuer en nos vies le panegyrique
du saint, et que le premier objet de ces solennites est de
procurer l'imitation de notre Bienheureux martyr. Apr6s
avoir, dans un langage eloquent, cdldbrd le bienheureux
Francois Clet comme le digne fils d'une digne mere,
1'Eglise de Dieu, le prddicateur montra dans le martyre
une des preuves les plus irrdfragables de la divinitd de
notre foi. Et, continuant:
a Nous devons aussi, dit-il, prendre journellement notre
a croix et suivre Jesus-Christ, non seulement au Thabor,
a mais encore au Calvaire. En d'autres termes, nous devons
a aimer et disirer toutes les croix, 6preuves et privations
f qui nous arrivent. Le bienheureux Frangois Clet s'etait
a formd a un complet detachement de lui-meme, particu-
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" lierement par son merveilleux esprit d'obdissance. Pre" nez-le pour votre modele; suppliez-le de vous obtenir,
" par son intercession, la grace d'apprdcier vdritablement
" votre saint dtat et de faire journellement de continuels
" progres dans le detachement de vous-memes. Vivant
" ainsi d'une vie crucifide, vous mourrez en adorant la
" croix que vous aurez portee jusqu'A la mor, consolds et
i soutenus par a pensde, que ceux qui souffrent et meurent
a pour 1'amour de Notre-Seigneur, auront part a sa glo" rieuse resurrection. a
c S. Exc. Mgr. le Dl66gud Apostolique, LeursGrandeurs
Nosseigneurs les 6veques de Cincinnati et de Richmond et
S. Em. le cardinal Gibbons, archeveque de Baltimore, en
visitant la maison, accorderent une paternelle et spiciale
benediction a chaque membre de la famille. Par leurs cordiales paroles de felicitations, ils augmentirent encore la
joie et I'enthousiasme de la fete; et, avec de consolantes
paroles d'encouragement, ils nous exhorterent toutes,
comme les enfants de saint Vincent, a imiter les vertus de
ses glorieux fils martyrs, les bienheureux Clet et Perboyre.
a Le mois de saint Joseph fut le temoin des fetes de notre
Jubiled; et le mois d'octobre, consacrd aux Anges gardiens
et a Notre-Dame du Rosaire, voit le triduum de notre
reconnaissance pour la bdatification d'un second martyr,
fils de notre bienheureux Pere. Pour les enfants de saint
Vincent, 1'annie 19oo a dt6 une annee importante, une annie ficonde, et, en verit6, une annie sainte.
- II nous est impossible d'exprimer toute la reconnaissance dont nos coeurs sont remplis, au souvenir des faveurs
sans nombre qui nous ont ite prodiguies en ces jours de
grace. C'etait une moisson abondante et toute gratuite, ot
chacun pouvait puiser & pleines mains et satisfaire entierement des disirs, dont la ferveur devrait dipasser celle de
ceux qui sont les plus ambitieux des biens de ce monde. o
i. Voir Annales, t. LXV, annee z9oo, page 39o.

CAUSE
DE

LA VIENRABLE LOUISE DE MARILLAC
DECRET
CAUSE DE L'ARCHIDIOCESE DE PARIS
CAUSE DE BEATIFICATION

SERVANTE

ET DE CANONISATION DI

LA VNNERABLE

DE DIEU LOUISE DE MARILLAC, VEUVE LE GRAS, CO-

FONDATRICE DE LA CONGREGATION DES FILLES DE LA CHARITA.

Sur les instances du Revdrendissime D. Raphael-Marie
Virili, prilat romain et postulateur de la presente cause du
diocese de Paris, PEminentissime et Revdrendissime cardinal Gaitan]Aloisi-Masella, rapporteurde la mIme cause,
dans la reunion rotale ordinaire de la S. C. des Rites,
tenue le jour sous-indiqu6 au Vatican, a proposd a la discussion le doute suivant :
• Y a-t-il lieu de constater la validiti et r'exactitude du
Proces apostolique fair sur la reputation de saintete de vie,
des vertus et des miracles en gindral de la vdnerable SerDECRETUM
PARISIEN.

Beatificationis et canonifationis Ven. Servc Dei Ludovicc de Marillac, Vidue Le Gras, confundatricis CongregationisPuellarum
Charitatis.
Instante Revmo D. Raphaele Maria Virili Antistite Urbano atque
hujusce Causm Parisiensis Postulatore, ab Emo et Revmo D. Cardinali Cajetano Aloisi-Masella ejusdem Causae Relatore, in Ordinariis
Sacrorum Rituum Congregationis Comitiis Rotalibus subsigaata die
ad Vaticanum coactis, sequens dubium discutiendum propositum
fuit : An constet de validitate et relevantia ProcessusApostolici super fama sanctitatis vita, virtutum et miraculorum in genere Ven.
Servce Dei Ludovice de Marillac, Vidue Le Gras, constructi, in casu
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vante de Dieu, Louise de Marillac, veuve Le Gras, dans le
cas et Peffet
I
dont ii s'agit ? n
La meme Sacree Congregation, ayant oui, de vive voix
et par dcrit, le R. P. D. Jean- Baptiste Lugari, promoteur
de la Sainte Foi, la chose ayant Wte soigneusement pesee
et discutie, a rdpondu : a affirmativement, c'est-A-dire,
oui, cela est constate a. 4 d6cembre 19oo.

Rapport de cela ayant et6 fait ensuite a notre Saint Pere
le pape Leon XIII par le soussigne cardinal, prdfet de la
S. C. des Rites, Sa Sainteti a daignd ratifier et confirmer la
decision de la Sacree Congregation le dixieme jour des
meme mois et an.
D., card. FERRATA, prefet de la S. C. des Rites.
(Lieu - du sceau.)

D. PArICI, archev. de Laodicee, secrit.
GRACES

ATTRIBUEES A LA VAENRABLE LOUISE DE MARILLAC

(Traduction.)
W. (Pologne), hospice, tI join 1900.

Le 8 mars 1899, une jeune fille, nommee D. S..., 9 eti
envoy&e A notre h6pital par M. le comte Crarnecki de
Sierakwko, pour itre soignee. Elle avait un chancre horrible au nez, et si le traitement ne rdussissait pas, on avait
et ad efectum de quo agitur ? Et Sacra eadem Congregatio, audito
voce et scripto R. P. D. Joanne Baptista Lugari Sancta Fidei Promotore, reque accurate discussa et perpensa respondendum censuit:
Afirmative seu Constare. Die 4 Decembris igoo.
Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni
Papa XIII per infrascriptum Cardinalem Sacra Rituum Congregatioai Praefectum relatione, Sanctitas Sua resolutionem Sacra
ipsius
Congregationis ratam habuit et confirmavit die decima, iisdem
mense et anno.
D. Card. FEaRATA, S.R. C. Prwfectus.
Loco + Sigiili

p··- .

D. PANICI, Archiep. Laodic., S. R.C. Secretarius.
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I'intention de I'envoyer A Breslau pour lui faire faire une
operation.

Notre midecin, apr6s I'avoir examinee, reconnut que
c'dtait un chancre (lupus) qui ne pourrait pas etre guiri.
Toutefois, il voulait faire un essai et la laissa un certain
temps A I'h6pital. II commenqa par lui briler le nez avec
la pierre infernale; mais le mal empirait i chaque pansement; et la malade en avait beaucoup de peine, ainsi que
ses parents.
Nous arrivimes A I'anniversairede la mortdenotre vinirable Mere; je lui donnai une medaille et de la toile qui
avait touchi aux reliques de notre bonne Mere, en lui recommandant de faire une neuvaine, et de mettre, pendant
ce temps, la toile sur son nez cancereux.
Des les premiers jours, I'amelioration fut visible; j'ai
recommand6 A la malade de ne pas cesser de prier noire
veneree Mere. A la fin du mois elle est retournee chez ses
parents, ou elle n'employait plus aucun mddicament;
elle fit une seconde neuvaine, et, a sa grande joie ainsi
qu'h celle de ses parents, elle est revenue, dix jours apr6s,
pour nous faire voir son nez tout A fait gueri. Elle est restie
encore quelques jours, sans faire aucun traitement; le
20 avril elle est pantie pour tout de bon a la maison, et

depuis ce temps elle va toujours bien. II y a trois ans (car
elle souffrait depuis longtemps), un autre medecin Pavait
soignee et guerie en apparence; mais, peu apres, le mal
s'etait renouvel. Voilk pourquoi elle-m&me, ses parents et
nous toutes, attribuons cette guirison A Pintercession de
notre vnedrable Mere et lui en offrons notre profonde
reconnaissance.
La jeune fille signe ce rdcit de sa main.

-

170 -

Lettre de M. C. d M. FIAT, Superieur gineral.
(L'original de cette lettre est a la maison des Filles de la Charitd,
rue du Bac, a Paris.)
R.-M., 3 ddcembre 19po.

MONSIEUR LE SUPIRIEUR GENgRAL,

Par suite de mes nombreuses occupations pendant Ia
belle saison, je n'ai pu, jusqu'a ce jour, vous faire part
d'une guerison obtenue par Pintercession de la venirable
Mere Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la
Charitd.
Ma fille Agnes, agee de quatre ans et demi, fut atteinte,
le 21 mai dernier, d'une fluxion de poitrine, guerie par le
docteur; mais avant la guirison complete, ce dernier reconnut les indices d'une fievre typhoide et d'une mwningite, le
23 mai. Le 24, consultation par deux docteurs qui declarerent son itat grave. Le 26, apres une consultation par
trois docteurs, ma fille fut declarie perdue.
Ma tame, saeur Louise, Fille de la Charitd a RieuzMinervois, vint le 26, vers onze heures du matin, soit une
heure apres la consultation des docteurs et nous conseilla
de faire une neuvaine a la vendrable Mere Louise de Marillac; elle apportait une medaille, que ma femme mit aussit6t sur la poitrine de notre enfant. Nous comimenaimes
immediatement la neuvaine; une demi-heure, au plus tard,
apres, notre fillette qui delirait depuis au moins deux jours,
commenca A reposer; le ddlire disparut, la fi6vre tomba, et
le dimanche 27 mai, lorsque le docteur vint, par acquit
de conscience, il fut tres etonne de voir notre petite malade
en bonne voie de guerison.
Bien entendu la neuvaine avait lieu matin et soir en presence de la malade et, huit joursapres, soit le 3 juin, notre
enfant etait entikrement convalescente, pour ne pas dire
completement guerie.
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Veuillez bien excuser la longueur de ma relation, mais
j'ai tenu, quoique un pen tard, a montrer combien nous
sommes redevables de la guerison de notre filleute la venerable Mere Louise de Marillac.
Veuillez agreer, monsieur le Superieur gendral, rassurance de ma parfaite consideration.
ERNEST C...

INSTITUTION
DIT

TRIBUNAL ARCHIEPISCOPAL DE CAMBRAI
EN LA CAUSE DES FILLES DE LA CHARITI

DE LA MAISON D'ARRAS
MISES A MORT POUR LA FOI A CAMBRAI, LE 26 JUIN

17944

Le 15 novembre dernier, dans la matinee, eut lieu dans
la chapelle des Filles de la Charite de la rue de la Barre, 16,
a Lille, une cerdmonie qui intdresse plusieurs dioceses de
France, mais plus particulierement les dioceses de Cambrai
et d'Arras.
Mgr 1'Archeveque de Cambrai, assist6 de Mgr IEveque
d'Arras et de Mgr 'Evdque de Lydda, prisidait la premiere
seance du Procks informatif de l'Ordinaire sur le Martyre
et la cause du Martyre des quatre Filles de la Chariti
d'Arras, guillotinees sur la Grande Place de Cambrai, le
26 juin 1794.
Ces quatre Filles de la Charit eitaient : i" Soeur MarieMadeleine Fontaine, supdrieure; nee b Etrepagny (Eure),
elle avait ert baptisee le 22 avril 1723. Apres avoir fait son
postulat a Hibecourt, elle etait entree chez les Filles de la
Charite le 9 juillet 1748, et avait itd placee A Rebetz, puis
a Arras;
i. Ce compte rendu est extrait de I'Emancipateurde Cambrai, du
ia novembre 19oo,
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2z Soeur Marie-Franjoise Pilagie Lanel, de la ville d'Eu
(Seine-Inferieure); elle fut baptisie le 25 acut 1745, fit son
postulat, A Eu, entra en communautd le 1o avril 1764, et
fut placde t Senlis, a Saint-Lazare, A Cambrai, oi elle fit
les saints vceux, et enfin A Arras;
3* Sceur Therese-Madeleine Fantou; elle etait nee a Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine), oii elle fut baptisde le
29 juillet 1747; elle postula A Plouers, fut admise chez les
Filles de la Charitd le 28 novembre 1771, et passa par les
maisons de Ham, Chaunay, Cambrai et Arras;
4° Soeur Jeanne Gdrard, nee A Cumieres (Meuse), et
baptisee le 23 octobre 1752; apres avoir postuld AVerdun,
elle entra chez les Filies de la Charitd le 17 septembre 1776,
et fut envoyie A Arras, oil elle fit les saints vceux.
C'est dans cette premiere sdance publique que devait etre
constitud le Tribunal eccl6siastique charge par Mgr 'Archevdque d'instruire ce proces.
Dans le choeur avaient pris place, outre MM. les membres
du Tribunal, M. le chanoine Massart, vicaire gdneral,
faisant fonction de notaire ecclisiastique pour cette premiere
seance; M. Lejeune, vicaire gineral d'Arras; M. Villette,
prutre de la Mission, superieur du Grand Seminaire de
Cambrai; M. Cornu, prdtre de la Mission, supdrieur du
Seminaire academique de Lille; M. 'abb- Dauchy, doyen
de Sainte-Catherine de Lille; M. l'abbd Mollet, superieur
de 'FEcole Jeanne-d'Arc; M. Misermont, pretre de la
Mission, directeur au Grand Seminaire de Cambrai, VicePostulateur de la cause', et plusieurs pretres de Lille.
Les membres du Tribunal, qui devaient prdter serment
dans le cours de la seance, sont: M. le chanoine Didiot,

i. En vue de preparer l'introduction de !a Cause, M. Misermont a
fait paraitre une brochure tres interessante et tris documentee, qui
a pour titre : les Filles de la Charite d'Arras, dermikres ictimes de
Joseph Lebon a Cambrai. In-8, chez Deligne, a Cambrai.
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docteur en theologie, professeur de morale aux Facultes
catholiques, president; M. Fabbe Pannier, docteur en
thdologie, professeur d'ecriture sainte aux Facultis catholiques et M. labbe Bernot, docteur en droit canon, inspecteur desecoles catholiques du diocese, juges assesseurs ;
M. I'abbd Louis Bethleem, vicaire de Sainte-Catherine de
Lille, Notaire; et M.1'abbe Joseph Denimal, huissier eccldsiastique. M. le chanoine Salembier, docteur en thdologie,
et secretaire general des Facultis catholiques, remplira
aupres du Tribunal les delicates fonctions de Promoteur
fiscal, charge d'office de surveiller les operations du Tribunal et de faire ressortir toutes les parties de la Cause qui
peuvent donner lieu a des difficultes.
On sait que M. le chanoine Didiot, ses deux assesseurs,
et M. le chanoine Salembier ont rempli les mimes fonctions
dans le Procds informatif sur le Martyre des Ursulines de
Valenciennes, termind il y a quelques mois a peine; et
ceux qui out vu A l'ceuvre ces vaillants ont admire sans
reserve avec quelle remarquable competence ils ont mend
a bonne fin cette ceuvre si delicate, qui exige, avec une
science pen commune, tant de sagesse et de discernement.
De nombreuses Filles de la Chariti, venues d'Arras, de
Cambrai, de Tourcoing, de Loos, des differentes maisons
de Lille, s'etaient jointes aux Sceurs de la rue de la Barre,
pour cette fete toute de famille. On remarquait en outre,
dans la chapelle, un certain nombre de personnes pieuses,
bienfaitrices de la maison et des oeuvres importantes de
chariti dont elle est le siege.
Apres le chant du Veni Creator,M. le chanoine Massart
donne lecture de la demande par laquelle M. Misermont,
Vice-Postulateur, prie Mgr 'Archevaque de vouloir bien,
de sa pleine autoriti, constituer le Tribunal. Puis M. le
Superieur du Grand Seminaire, parlant au nom de M. le
Supirieur gdenral de la Congregation de la Mission et de
la Compagnie des Filles de la Charite, adresse A Nossei-
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gneurs les Eveques Pallocution suivante, qu'cn ecoute
avec la plus religieuse attention :

a Monseigneur l'Archevique,
%Monseigneur l'Evque d'Arras,
- Monseigneur de Lydda,
SII y a un peu plus d'un si&cle, c'itait le 26 juin 1794,
aux plus mauvais jours de la Revolution, quatre Filles
de la Charit6, les Soeurs Madeleine Fontaine, Marie Lanel,
Thirese Fantou, Jeanne Gerard, etaient amendes pricipitamment d'Arras a Cambrai, sur l'ordre du tribunal revolutionnaire auquel presidait le trop fameux Joseph Lebon.
A Arras, elles avaient, malgre les difficultds les plus graves
et les plus ddlicates, rempli leur mission de Servantes des
pauvres avec un courage et une force d'ame que rien n'avait
pu diconcerter; puis on les avait arre•ies et ditenues dans
une dure prison pendant de longs mois', pour avoir refusd
un serment que leur conscience ne leur permettait pas de
prater. Des leur arrivee i Cambrai, les humbles Filles de
saint Vincent furent amenees devant les Juges qui sikgeaient
dans une salle du Grand Seminaire actuel; elles y main-.
tinrent, avec l'invincible inergie de leur foi, la noble attitude qu'elles avaient gardee constamment & Arras;
condamnees a mort, elles furent a l'heure meme conduites
a l'chafaud, et ces vaillantes Servantes des pauvres eurent
le bonheur de repandre leur sang virginal pour la sainte
cause de Jesus-Christ et leur attachement inviolable a notre
Mere la sainte Itglise. Leur martyre fut pour le peuple de
Cambrai comme une vision du ciel, qui fit renaitre dans
les cceurs la plus douce esperance.
I. Elles furent arretees le 14 frrrier 1794 et enfermnes successivement dans trois prisons diff6rentes. Dans la nuit du 25 juin de 1a
meme annee, elles furent transferdes d'Arras & Cambrai, oi elles
furent jugees, condamnees et execut6es le jour mime de leur arrivec
dans la matinee, 26 juin 1794.
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SMonseigneur VArcheveque, il y a quelques mois,
j'avais la joie d'assister a la solennelle et si idifiante seance
de cl6ture du Proces informatif des pieuses Servantes de
Dieu, les Ursulines de Valenciennes, immolees elles aussi
en haine de notre foi. Vous aviez cru que lheure etait
e nfin venue de mettre en honneur aux regards des fiddles
ces saintes filles, qui, apres une vie tout entiere consacree
aux durs labeurs de Pinstruction de la jeunesse, etaient
montees au ciel avec la palme du martyre cueillie sur
Pl'chafaud.
, Aujourd'hui, au nom de M. le Supirieur general de
la Congregation de la Mission et de la Compagnie des
Filles de la Chariti, j'ai Pinsigne honneur de prier Votre
Grandeur de vouloir bien constituer un Tribunal ecclisiastique, APeffet d'instruire le Proces informatif de I'Ordinaire sur le Martyre et la cause du Martyre des quatre
Servantes de Dieu et des pauvres, Madeleine Fontaine,
Marie Lanel, Therise Fantou et Jeanne Gerard. J'ai aussi
le devoir sacre de vous dire bien haut toute notre reconnaissance pour les pricieux encouragements que nous
avons regus de Votre Grandeur, dans le cours des travaux
que nous avions entrepris au Grand Sdminaire, pour preparer Pintroduction de cette Cause, qui vous paraissait des
plus belles : il nous appartenait bien du reste, a nous
enfants de saint Vincent et directeurs du Grand Seminaire
de Cambrai, de travailler a la glorification de ces Saeurs
bien-aimies, qui avaient &t6 jugies et condamnies a mor
dans notre cher Siminaire.
c Et vous aussi, Monseigneur Plveque d'Arras, daignez
agrier P'hommage de toute notre gratitude : vous avez en
la grande delicatesse de nous dire quel bienveillant iniirat
vous portez a notre cause et combien il vous serait agreable
de nous aider a la mener a bonne fin. Nos saintes martyres
relevent sans doute, b raison du lieu de la consommation
de leur sacrifice, de Monseigneur PArcheveque; mais elles
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sont v6tres, Monseigneur, de par saint Vincent de Paul
lui-mime, qui avait confid ses filles a la sollicitude de
l'rEvque d'Arras; elles sont v6tres par la Maison de Chariti
oi elles se sont sanctifides par la pratique des plus hautes
vertus; elles sont v6tres par les oeuvres de zele et de chariti
auxquelles elles se sont ddvoudes avec tant de gendrositi
dans votre bonne ville d'Arras; elles sont v6tres enfin par
ce long et douloureux chemin de croix qu'elles ont parcouru de cachot en cachot jusqu'au jour de leur immolation
sur 1'dchafaud.
« Merci, Monseigneur de Lydda, qui nous faites le
grand honneur d'assister a cette pieuse cdremonie et d'unir
vos encouragements i ceux de Monseigneur rArcheveque
et de Monseigneur lEveque d'Arras : vous savez combien
nous sommes sensibles i l'affection que vous voulez bien
nous temoigner et a laquelle nous attachons Ie plus grand
prix.
c J'ai le devoir encore, Monseigneur I'Archevdque, de
vous offrir les remerciements les plus sinc&res pour le
choix qu'i notre demande, vous avez bien voulu faire des
membres du Tribunal que vous allez constituer. Les Filles
de saint Vincent sont aussi priviligiees que leurs pieuses
imules, les Filles de sainte Ursule; leur Cause ne pouvait
tre confide A des juges d'une science plus iminente, d'une
autoriti plus incontestee, d'un devouement plus absolu;
et, j'en ai la confiance, la haute comp6tence de M. le Promoteur fiscal ne fera que mettre en plus grande lumiere
leurs admirables vertus et leur mort glorieuse. Que Messieurs les membres du Tribunal veuillent bien agrier les
remerciements de la famille de saint Vincent; ces remerciements, je les offre, en leur personne, A notre grande
Universite catholique, dont ils sont les illustres repriseni. La Cause, pour ccs motifs, porte le double titre de a Cambrai
et Arras s, Cameracen. seu Atrebaten.
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tants. On s'est hautement felicite, dans ces dernieres annees,
de ce qu'on a si bien appele l'extension universitaire,qui
permet aux principalcs villes des deux dioceses de Cambrai
et d'Arras de beneficier de la science si appricide des professeurs de nos Facultes catholiques : ii y a ici, comme a
Saint-Saulve, une extension universitaire d'un genre nouveau, dont beneficie l'Eglise du ciel, en mime temps que
1'Eglise de la terre. a
M. le chanoine Massart, apres avoir donne lecture de
la demande officielle du Vice-Postulateur, promulgue
ensuite, au nom de Mgr 'Archevdque, le dicret 6piscopal
d'institution du Tribunal; et MM. les Juges, Promoteur
fiscal, Notaire et Huissier, ayant accepte les fonctions que
leur confie Mgr 1'Archeveque, viennent successivement
prdter a genoux, en face de I'autel, la main droite sur le
saint Evangile, les serments indiquis par les regles de
'Eglise.
Conformement au cidrmonial usite, M. le Vice-Postulateur demande alors que jour et lieu soient indiques pour
la prochaine seance et celles qui suivront. Les seances se
liendront habituellement dans la chapelle de la rue de la
Barre, et pour l'audition des temoins Ag6s ou infirmes, le
Tribunal se transportera a Arras, a Cambrai et autres lieux,
autant que cela sera necessaire.
Le Tribunal ainsi constitud, M. le President prend la
parole. On nous saura gre, nous n'en doutons pas, de
reproduire ici ce discours, o6 les pensies les plus elevdes
sonr dites avec la simpliciti la plus noble et la delicatesse
la plus touchante.
a Monseigneur 1'Archeveque,
a Au mois d'avril dernier, dans la seance de cl6ture du
Proces informatif sur la captivit6 et sur le Martyre des
onze religieuses Ursulines de Valenciennes mises & mort
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en 1794, Votre Grandeur daignait dire et redire au Tribunal chagie de leur Cause, qu'il venait, non pas de rendre
une sentence reservie au seul Souverain Pontife, mais
d'acccomplir une procedure de la plus reelle utilit6, de la
plus haute edification, pour votre diocese de Cambrai. Et
vous, Monseigneur de Lydda, vous vouliez bien avec votre
paternitd si cordiale, vous associer a ces paroles de votre
Archeveque et du n6tre.
e Aujourd'hui, ce Tribunal ecclesiastique est reconstitue
pour examiner la vie et la mort de quatre Filles de la
Charitd, vos suieues, Monseigneur I'Evdque d'Arras, quant
a leur sainte vie, vos clientes, Monseigneur PArchevdque
de Cambrai, quant a leur sainte mort; car, de leur maison
et de leur premiere prison d'Arras, elles passerent, pour y
itre condamnees au Grand Seminaire actuel de Cambrai;
et elles furent cruellement exkcutees a quelques pas de
Ia, au centre de votre ville archiepiscopale. C'tait aussi en
17 94. Leur Proces canonique ne sera ni moins utile, ni
moins edifiant que celui des Ursulines; et nous espirons
qu'en nous procurant, grace a vous, Monseigneur 1'Archeveque, le meme mdrite, il nous vaudra de votre part la
mime approbation paternelle. Nous vous en remercions
done filialement, d6s la premiere seance de notre nouvelle
judicature, bien plus fiers d'itre encore une fois a votre
service que d'etre A 'honneur redouble de votre ddldgation
pour 'exercice d'une des plus graves fonctions de votre
juridiction pastorale.
a Fonction delicate assurdment, et fort laborieuse,
puisqu'il s'agit, apres plus d'un siecle, de discerner les
motifs et d'appricier les circonstances d'un emprisonnement, d'un supplice, dont les tdmoins ont disparu depuis
longtemps deja, et dont le vrai caractere n'a pas cessi d'etre
controverse, en deux sens tres opposes, par les historiens
de la Revolution franqaise. Les traditions et les documents
qui seront prisentis Anotre barre y seront minutieusement
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examines, suivant les regles de la critique historique la
plus rigoureuse, du droit canonique et de la thdologie
les plus exacts, de la conscience sacerdotale la plus
scrupuleuse.
a Car nous savons au nom de qui et pour quoi nous
entreprenons ce long travail : c'est en votre nom vinerd,
Monseigneur, et c'est pour preparer, s'il plait a Dieu, un
solennel et difinitif jugement du Vicaire mmre de JesusChrist, du Maitre de la croyance et de la priere dans l'Eglise
universelle.
a Notre tAche A tous, Juges, Promoteur et Postulateur,
Notaire et Huissier ecclisiastiques, ne manquera pas de
precieuses consolations. Vous n'avez pas oublid, mes chers
Messieurs, vous qui fites mes collaborateurs au procks de
Saint-Saulve, la joie intime d'un labeur poursuivi dans la
piete, dans la simpliciti, dans la parfaite unanimiti si
convenables A un Tribunal comme le n6tre, dont le titre
pourrait etre, en style romain des catacombes, Collegium
cultorum Martyrum . Nous aurons en plus, cette fois,
le bonheur de glorifier, dans nos quatre justiciables, qui
furent pour lui de si dignes filles, le Saint francais par
excellence, I'incomparable Vincent de Paul; le bonheur
d'exalter en elles I'heroisme de la chariti chritienne, aprks
avoir exaltd l'heroisme de l'iducation chritienne dans les
Ursulines de Valenciennes; le bonheur de contribuer au
maintien et au d6veloppement de.la pidte traditionnelle du
Grand Sdminaire de Cambrai, ot le souvenir de ces pauvres
Seurs, innocentes et invincibles victimes d'un affreux
apostat, ne doit cesser jamais de susciter les plus nobles
devouements et les plus energiques reparations; le bonheur
d'associer dans notre procedure, comme dans la realiti des
choses, le diocese d'Arras a celui de Cambrai; peut-etre
enfin le bonheur de preparer, pour ces deux dioceses et
i.

a

Commission pour le culte des Martyrs.

a
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pour l'Universit6 catholique de Lille, leur commune
pupille, une quadruple intercession nouvelle dans les cieux,
une quadruple nouvelle gloire ici-bas.
a Monseigneur, oserai-je, en terminant, signaler A Votre
Grandeur et a ce religieux auditoire, un detail qui m'est
personnel, et qui m'a vivement touchi au debut mime de
cette Cause ? La derniere de nos clientes, la plus jeunc, et
sous le rapport du sacrifice supreme la plus meritante, non
seulement appartint au meme diocese que moi, non seulement fit son postulat en cette ville de Verdun oh je suis
entr6 aux etudes et aux ordres ecclesiastiques, mais fut
baptisde et vdcut ses premieres annees dans une paroisse
immddiatement contigue a celle de ma famille.
< Ma parente a tres certainement connu la sienne, et Ia
probablement connue elle-mdme avant son depart pour
Paris, pour Arras, pour Cambrai, pour le ciel. II y a
quelques jours, j'ai salud son village, PIglise de sa premiere communion, sa maison qu'on parviendra sans doute
i reconnaitre; et en quittant avec attendrissement la terre
qui eut ses premiers regards et ses premiers sourires, je
songeais, Monseigneur lArcheveque, a celle qui fut
detrempde de son sang pres de votre cathedrale; et je me
disais que Votre Grandeur aurait bien le droit de m'imposer
d'office le soin d'informer sur la vie et la mort de cette
humble fille, si ddji mon coeur n'eut pour ainsi dire pressenti que j'allais me trouver en face d'une de mes plus
admirables et de mes plus saintes compatriotes; et s'il n'efit
rdpite avec I'Imitation de Jesus-Christ : a Quand on aime,
a on ne sent plus la peine; ou bien, si on la ressent, on
SPaime. Aut si laboratur,labor amatur. o
L'auditoire 6tait vraiment sous le charme. Monseigneur
lArcheveque, apr6s avoir icout6 avec une jouissance
visible M. le President, lui adressa de vifs remerciements
pour le devouement qu'il avait apporti dans la Cause des
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Ursulines et 1'empressement avec lequel ii a bien voulu se
charger de ce nouveau Proces. Les Filles de la Chariti,
victimes de Joseph Lebon, ajoute Monseigneur, ne mdritent pas moins que leurs pieuses compagnes de SaintSaulve d'etre mises en honneur aupres des fiddles. L'heure
est venue de glorifier nos martyrs de la Revolution; car,
si apres tant de ruines accumuldes aux dernieres annies du
dix-huitiime sicle, la Religion catholique a pu se relever
en notre pays, s'il lui est donna d'offrir en ce moment le
spectacle si beau de toutes ses grandes oeuvres, c'est bien A
nos martyrs que nous en sommes redevables. Aussi Monseigneur 1'Archeveque se rejouit-il grandement de ce que
le diocese de Cambrai s'est mis a la tete d'un mouvement
que l'on commence a suivre en d'autres dioceses, et qui ira
se developpant de plus en plus. Ces grands exemples des
victimes de la Revolution nous sont un soutien et un pieux

encouragement Atous, pritres et fideles.
Cette emouvante cerimonie, qui laissera, dans le coeur de
ceux qui ont eu la jouissance d'y assister, le souvenir le
plus profond, se termina par la bdnddiction donnee a la
pieuse assemblee par Nosseigneurs les Eveques.
Emile VILLETTE.

FRANCE
PARIS
Lettre de M. ANGER, pritre de la Mission.
Voici quelques renseignements sur un ministere un peu
exceptionnel qui m'a eit confi6 par M. le Superieurgeneral,
de concert avec S. Em. le Cardinal archevdque de Paris; il
s'agit de 'evangdlisation des sahimbanques. D'abord, il faut
mentionner l'origine de cette ceavre :
En 1829 naissait, dans le departement du Rh6ne, Eugdnie
Bonnefois, qui est devenue la fondatrice des Ecoles foraines.
Enfant, elle a connu elle-meme la vie des forains, et, par
elle, ondevine quelles belles ames se trouvent parfois dans
cette foule. Cest durant une halte, dans une fete foraine,
qu'elle supplia le bon cure du village de Pinstruire et de la
preparer au grand acre de sa premiere communion, qui
devait deposer dans son Ame une solide pidtd et un devouement peu commun.
Pendant la guerre de 1870, Eugeniese fait ambulanciere;
elle s'enr6le A Paris, au faubourg Saint-Martin, parmi les
« Saeurs de France z, et elle est, sur sa demande, envoyee
aux remparts.
La, on la voit ramasser les blesses, et, sous le feu des
obus, panser leurs plaies en leur parlant de Dieu pour les
preparer a la mort.
La guerre est finie. Mile Bonnefois, sans ressources,
repread sa vie de foraine. Elle loue, grace a la sympathie
qui Pentoure, un vieux panorama qu'elle changera, trois
ans plus tard, en un diorama neuf qui fut inauguri A la
foire au Pain d'epices, place de la Nation, a Paris.
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Voyant autour d'elle une foule d'Ames, vivant sans foi,
sans esperance et sans amour, Euginie risolut de se faire
une famille de ces errants, de ces forains avec lesquels elle
est tous les jours en contact. Dija, en province, AAmiens,
elle a fondd, pour eux, I'(Euvre de la premiere communion.
A Paris, elle veut aussi leur apprendre, avec l'alphabet, la
connaissance de Dieu.
En 1892 s'ouvrit A Paris la premiere ecole foraine, dans
la pauvre roulotte, avec douze enfants des deux sexes.
Bient6t la classe est trop 6troite; alors le diorama devient
ecole. De douze, le nombre des eleves monte a trente-six,
puis a cent dix; aujourd'hui ils depassent deux cents.
Mile Bonnefois a donne une succursale a sa grande dcole
pour les plus petits forains.
Les baraques-ecoles se demontent et se moment a volont;e
elles suivent les forains a travers Paris et les boulevards
exterieurs. L'ecole est catholique; mais tous les cultes y
sont admis.
Maintenant, quel est mon r6le ?
Mile Bonnefois a voulu perfectionner son ceuvre. Elle
s'est adressee au venerable archevdque de Paris, qui l'a envoyee au successeur du charitable saint Vincent de Paul,
M. le Superieur gdndral; et celui-ci m'a nommi directeur
spirituel de I'(Euvre des forains, on pourrait dire curd des
saltimbanques de Paris.
Toutes les semaines, plusieurs fois s'il le faut, je vais de
fetes en fetes, de foires en foires, faire le catdchisme, visiter
les malades dans les baraques et roulottes et y parler de
Dieu. Les petits gargons sont confesses dans la roulotte de
la directrice qui accompagne toujours l'ecole. Les petites
filles, conduites par une institutrice, sont dirigees vers la
paroisse ou vont dans une chapelle de communaute. LA, je
les entends au saint Tribunal. Je ne vais dans les voitures
que la oil je suis demand6 pour mon saint ministere.
Jusqu'ici, je n'ai eu aucune difficultd. Ces pauvres gens
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sont bons. Au prix de beaucoup d'attention et de quelques
sacrifices, le bien se fait.
La retraite de premiere communion et de renovation se
fait toujours dans la chapelle de nos Soeurs d'Enghien, rue
de Picpus, et, a cause de la foire du Pain d'epices et du
Temps pascal, la premiere communion et la confirmation
ont lieu dans 'eglise paroissiale de Saint-Eloi, rue de
Reuilly, A Paris.
Celui qui a bini les travaux de notre bienbeureux Pere
saint Vincent parmi les forcats de Marseille semble vouloir
binir aussi mon petit apostolat parmi les saltimbanques de
Paris. II m'eaverra, je 1'espere, quelques Ames charitables
et devoudes qui m'aideront a faire le bien.
ED. ANGER.

Un ouvrage precieux comme source de renseignements,
et comme instrument de travail, vient de paraitre sous ce
titre :
EXPLICATIONS

SOMMAIRES

DES

RkGLES

COMMUNES

DE

LA

CONGREGATION DE LA MISSION, puisdes dans les Acta apcsto-

lica, les ecrits de saint Vincent, les Decrets des Assemblees
g6ndrales, les Regles des Offices, les Directoires et les Circulaires des Superieurs gendraux. - Un vol. in-8*. Paris,
95, rue de Sevres; 190o.
M. A. Fiat, Supirieur general, a adress a&lauteur de ce
travail, M. Louwyck, la lettre suivante :
* Paris, le z5 janvier igo1.

Les Explications sommaires de nos R6gles communes,
d'aprbs les documents officiels on authentiques de la petite
Compagnie, nous ont semble presenter des avantages tels
que nous avons cru devoir les faire imprimer, pour en
adresser un exemplaire au Sup&rieur de chacune de nos
maisons et aux Directeurs de nos seminaires internes.
a Its y trouveront, avec Pindication de sources tres sfres,
a
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des materiaux abondants, pour instruire d'une maniere
solide les membres de leur famille sur nos devoirs d'etat et
sur l'esprit qui doit nous animer.
( II restera pourtant encore le travail d'appropriation et
de meditation n6cessaire pour donner A leur parole cette
chaleur onctueuse qui, seule, pent avoir action sur les
coeurs, » etc.
L'auteur indique, dans une note detaillie, les ouvrages
qui sont enumeres dans le texte de l'ouvrage et auxquels il
renvoie au cours de son Commentaire sur les Regles.
I. Acta apostolicain gratiam CongregationisMissionis.
Un vol. in-40. Paris, 1876.- La Collectio Privilegiorum
est la troisitme edition imprimee en 19oo. Un vol. in-8o.
II. ECRITS DE SAINT VINCENT.-

10 Ses lettres. Ilenreste

environ trois mille, publiees en quatre volumes in-8*; Paris,
188o, avec 'orthographe moderne pour les rendre plus
intelligibles a tous.
2" Ses confirences et avis spirituels aux Missionnaires.
Un vol. in-8". Paris, 1881. La conservation de ces conferences et avis est due au frere Ducourneau, qui, des
1'an 1645, devint l'inseparable compagnon de saint Vincent,
icrivant partout sous sa dict4e et prenant on faisant prendre
Ason insu tout ce qu'il disait A la Communautd.
3* Ses conferences aux Filles de la Chariti. Elles furent recueillies par quelques Sceurs presentes. Publiees par
M. Grappin, directeur de la Communaute des Sceurs en
1849, elles furent reedities en 188i; le texte fut revu, et, a
l'ordre des matieres adoptd par M. Grappin, on substitua
l'ordre chronologique. 2 vol. in-8'.
III. ASSEMBLUES GgNEBALES. -

Trois collections sont en

usage: La Collectio selecta Decretorum,in- 4 ° , imprim6e en
1862 et suiv. et qui suit l'ordrechronologique; la Collectio
completa Decretorum, qui est un choix de d6crets, suivant
I'ordre alphabitique des matieres. Cette idition succede a
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un travail analogue imprime en 1837 et forme unvol. in-4'.
Paris, 1882. Enfin, la CollectioselectaDecretoruminforma
compendiosa; on y suit aussi l'ordre alphabitique des matieres. C'est un volume in-8*, imprime a Paris en 1896.
IV. RiGLES DES OFFICES. -

Saint Vincent ridigea lui-

m6me les premieres regles des offices qui furent ensuite
completies et approuvies par les Assemblies ginerales.
L'Assemblie de 1668 approuva les regles du Visiteur apres
mdr examen, comme on le voit au n" 326 des ddcrets. L'Assemblee de 1685 refusa de modifier les regles du Visiteur
pour le cas oi la province ne pourrait encore avoir de s6minaire interne (n* 3821. En t697, elle approuva quelques
modifications dans les regles des examinateurs des postulants, du procureur de la Congregation et des assistants du
supirieur general (n" 391, 392). Les Assemblies de 1843
et 1849 s'occuperent des regles des offices, dont une partie
avait peri pendant la Revolution (n" 393 A 404).
Toutes les regles des offices, revues et approuvies par
l'Assemblee de 1849, furent envoydes dans toutes les maisons en i85o. Une nouvelle ddition, revue et approuvee
par l'Assembl6e de 1890, fut imprim6e en i8gr (M. Fiat,
circ. du 20-oct. 28go, p. 323). Elles furent alors idities
aussi en fascicules separis pour chaque office, et reunies
en deux volumes in-8*.
V. DIRECroIREs. -

Ces recueils d'indications sur la ma-

niere dont les ceuvres diverses de la Congrigation doivent
dtre conduites ne sont connus sous le nom de Directoires
que depuis 184q; mais ils ont existe ds I'origine de la
Compagnie. Ces avis, reunis en corps par IAssemblee de
1668, furent compl6ets par l'Assemble de 1673 et transmis
aux Missionnaires par les Supdrieurs gendraux. On y traite
des missions, des paroisses et des seminaires externes.
L'Assemble dee 861 (Ddcr.nO 2or) exprima le desir d'avoir
aussi un directoire pour les petits seminaires. Ce directoire
(un vol. in- z,Paris, 1868) et celui des paroisses qui a dtd
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demande par I'Assemblee de 1878 (un vol. in-i2, Paris,
1889) ont paru depuis, ainsi que le projet de Directoire des
Filles de la Chariti (un vol..in-12, Paris, 1884).
VI. CIRCULAIRES DES SUPRIEURS GENERAUX. -

A

1'aide des

manuscrits originaux on a pu iditer le recueil pricieux
des Circulaires. (3 vol. in-4*. Paris, 1877, 1879 et188o.)
Ces trois volumes, conformement A ce qu'avait rigli rAssemblie de 1874, ne donnent pas le texte complet de toutes
les Circulaires; mais on y trouve tout ce qui pent Etre utile
pour le bon ordre de la Compagnie.

ALLEMAGNE
THEUX (BELGIQUE)
Spa et Theux sont deux petites villes de Belgique pres de
la frontiere allemande, dans la province de Liege. Spa poss.de des eaux ferrugineuses qui attirent tous les ans on
grand nombre d'etrangers de distinction. A Theux est etablie une maison de missionnaires lazaristes, que visita Ian
demier Sa Majest6 la reine de Belgique. Un Missionnaire
de Theux a fait le 4recit de cette visite dans une lettre int&ressante dont nous ditachons quelques traits :
a Depuis quelques annees, Sa Majesti la reine de Belgique sejourne du mois de mai au mois de decembre dans
sa magnifique residence de Spa, A cinq quarts d'heure seulement de Theux. Depuis deux ans deja, un de nos pretres
va dire la sainte messe chaque jour en prisence de Sa Majesti, dans l'oratoire du chateau. Le dimanche, la reine
assiste aux offices de la paroisse. Cest ainsi qu'elle cut connaissance de notre'maison, et elle exprima 'intention de
visiter notre 6tablissement.
19oo, eut lieu cette visite oi Sa
" Le jeudi, 8 novembre
Majeste ful accueillie avec des chants de circonstance et
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avec les honneurs dus a son rang et A la bienveillance
qu'elle daignait nous timoigner, Elle visita en detail
la maison, puis la communautd se rendit A I'dglise, car la
pieuse princesse avait manifest6 le desir d'adorer le Tres
Saint Sacrement. A I'entrie, M. le Supirieur, revdtu des ornements sacres lui presenta I'eau benite. Conduite la place
d'honneur qui lui avait it&preparie dans le choeur, elle assista au salut dans une attitude pleine de pidtd. On se souvenait alors tout naturellement de son illustre ancitre, le
pieux Rodolphe de Habsburg, dont la foi vive et la vineration pour le Saint Sacrement, out ite immortalisdes dans
une ballade de Schiller universellement connue.
a Au parloir, Sa Majest6 accepta avec sa suite un petit
rafraichissement, auquel M. le Superieur et son assistant,
eurent I'honneur de prendre part.
a Le 8 novembre g9oo , aura etd pour notre Collegium
Marianum,un jour heureux dont le souvenir ne pirira pas.
Et nous demanderons A Dieu de binir la noble princesse
dont la grande bienveillance a combli de joie les enfants
de saint Vincent bannis de leur patrie allemande.
SL. T.
A l'occasion de ce recit, nous donnons une vue ginarale
des ivinements qui ont amend les Missionnaires de saint
Vincent de Paul a crier le college de Theux.
RiSUME

HISTORIQUE DE CE QUI CONCERNE LA PROVINCE
D'ALLEMAGNE DEPUIS

1873

En 1873, toutes les huit maisons de notre ancienne province de Prusse (Cologne, Neuss, Mfinstereifel, Malmddy,
Hildesheim, Heiligenstadt, Bedburg et Springborn avec
irente-quatre pretres et plus de soixante frdres) avaient ete
supprimees en consdquence d'une loi contre les Jdsuites;
car une autre loi declara les Lazaristes, Redemptoristes,
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Peres du Saint-Esprit et Dames du Sacr-Coeur leurs a affilids *. L'archevdque de Cologne avait fait des demarches
extraordinaires pour conserver les Missionnaires, au point
de r6clamer a leur insu et d'obtenir du Saint-Siege la dispense du vceu d'obeissance a un Supirieur gienral dtranger. Mais les Missionnaires ne voulurent en rien user de
cette dispense, prdfirant l'exil A la siparation du centre de
la Congregation.
Touiefois la province ne fut pas aneantie entiirement.
Le Visiteur, M. H. Marcus ouvrit immidiatement avec
Papprobation de M. le Supdrieur general dans une contree
de la Belgique, oiu le peuple parle Pallemand, la nouvelle
maison de Martelange. Quatre confreres, avec M. Kreutzer
comme superieur, s'y occupaient soit des besoins de la paroisse, soit des missions dans les alentours.
Tous les autres confreres avaient iet mis a la disposition
de M. le Superieur general et disperses dans les differentes
provinces de France, de Portugal, de I'Orient et de 'Amdrique; on se proposait de les rappeler, quand la province
en aurait besoin. M. Marcus prit alors sa residence A la
maison-mere, A Paris, avec M. Kelz, directeur des maisons
des Filles de la Charite en Allemagne.
Un seul confrere tres Age resta en Allemagne, a CologneNippes *, comme aum6nier de la maison centrale des
Soeurs. L'ancienne maison centrale des Missionnaires A
Cologne (Stolkgasse, 6), cedde a des locataires, ainsi que
I'dglise furentgardees par un frere coadjuteur. Dans 1'dglise,
le service religieux n'a iti jamais interrompu entierement;
il a toujours it6 fait ou par un prdtre seculier ou par un
missionnaire.
Jusqu'au 25 janvier 1878, Martelange resta ainsi lunique
maison de la province. Ce jour-la, M. Marcus commenqa dans
i. Nippes, A deux kilomrtres au nord de Cologne; on pourrait
dire dans la banlieue de Cologne.
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la petite ville de Theux, prbs Spa, dans une maison cidee
par Mgr I'evique de Liege, un college ou petit siminaire
pour des jeunes gens allemands, surtout pour ceux qui ddsiraient devenir pretres.
Les l~ves venus de 1'Allemagne itaient assez nombreux,
et M. Marcus, Visiteur et Suprieur, dut rappeler d6s lors
quelques-uns des anciens Missionnaires, pretres et freres.
Au cours de 'annie, le personnel se complita; il se composait de huit pretres et neuf freres coadjuteurs.
La maison de Martelange, dut etre abandonnie Pannde
suivante, A cause des tracasseries du gouvernement liberal
belgede ce temps-lA, et le college de Theux fut transfiri A Andrimont, pr6s Verviers, o6 M.Vogelsfut nommd supdrieur.
Mais, deja, avantla fin de i880, on se vit obligd de le transferer encore une fois, savoir a Theux-Marchi, tout pres du
premier itablissement. La Providence y permit racquisitiond'une magnifique propriedi qui devint et est restde jusqu'aujourd'hui la maison centrale de la nouvelle province.
L'affluence d'eleves allemands allait toujours en augmentant; it fallut agrandir successivement les bAtimehts.
En 1885, on put buvrir a Theux un seminaire interne,
sous la direction de M. Schreiber.
En 1887, aprs la mort du bon M. Marcus, M. Vogels,
fut nomm6 Visiteur et directeur des Filles de la Charitd,
et M. Schreiber, supdrieur. Alors les missionnaires purent
aller d'une maniire r6gulire en Allemagne donner des
missions, comme avant le Culturkampf.
En 1891, sur la demande de la Societ catholique de Palestine en Allemagne, deux Missionnaires de Theux partirent en pilerinage pour Jdrusalem ; ils allaient examiner
Pceuvre qui devait leur etre confie.
Depuis longtemps, un membre de la Congrdgation,
Mgr Thiel, 6vaque de Costarica, r6clamait des confreres
pour la direction de son,seminaire.
En 1898, la maison de Theux, envoya cinq pr4tres, deux,
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freres itudiants et neuf freres coadjuteurs, pour constituer
cette seconde maison de la Province.
En 1894, apres la mort de M. Vogels, M. Kreutzer fut
nommi Visiteur; mais ii ne quitta pas sa residence ordinaire de Sainte-Rosalie a Paris. Cette meme annie, la Province adopta la designation de Province d'Allemagne.
Une troisieme maison fut fondie en 1895, A PuertoLimon de Costarica, encore sur la demande de Mgr Thiel.
Les Missionnaires qui y furent envoyds devaient s'occuper
de cette paroisse extrdmement vaste et d'une population
tres mdele, parlant I'espagnol, I'anglais et Ie francais. En
outre, ils furent bient6t charges de l'vangelisation des Indiens indig6nes du district de Talamanca avec une station
fixe a Sipurio, o& se trouvent maintenant deux Missionnaires pretres et deux freres. Du c6t6 oppose des Cordillres, sur l'Ocian pacifique, une autre station, parmi les
Indiens, a eti occupee provisoirement sur les instances de
Mgr Thiel, par un confrere et un frere coadjuteur A Terraba.
L'accumulation d'euvres differentes, comme college,
seminaire interne, etudes et missions, dans une meme
maison, a Theux, avait des inconvenients.
En t896, on put ouvrir une maison, la quatrieme, pour
les Missionnaires ( missionnants v, plus pres de la frontiere
allemande, A Welkenraedt, bient6t transferee a Ruyft ou
Josefs-Thal, ancien chAteau de cette meme commune.
(Voyez Annales, t. LXV, p. 25.)
Enfin le developpement des differentes oeuvres de SainteRosalie a Paris, reclama un itablissement distinct, ce qui
amena en 1897, la fondation de la cinquieme maison de
la province, I'Euvre des Allemands de Sainte-Elisabeth,
avenue de Choisy, 9 t ; et M. le Visiteur fixa sa risidence i
Theux meme.
Ainsi malgre des difficultes de tout genre, par la benediction de Dieu, la Province d'Allemagfe n'est guere aujour-

-

192 -

d'hui moins florissante qu'au moment de sa suppression
violente en 1873, et son personnel actuel est mime beaucoup plus nombreux.

AUTRICHE
LA CONGREGATION DE LA MISSION EN AUTRICHE
SON INTRODUCTION EN CE PAYS
ORIGINE DE CHACUNE DES MAISONS DE LA PROVINCE
AUSTRO-HONGROISE

Preface.
SPar la grace de Dieu, je suis ce que je suis a; tel 6tait
le temoignage que se rendait I'Ap6tre saint Paul, rempli
d'admiration pour sa vocation a l'apostolat des nations.
Ces paroles ne s'appliquent pas seulement au saint Ap6tre,
elles conviennent aussi a tout homme, et en particulier A
chaque ordre, congr6gation ou institut religieux, qui existe
dans l'Eglise et qui 6vangelise. Nous pouvons done les dire
avec raison de notre Compagnie; et partout oL elle est
etablie, I'efficacitd de la grace de Dieu n'est pas difficile a
constater.
II sera tres utile de raconter brikvement son origine et
ses developpements dans la province austi'-hongroise;
nous le ferons d'autant plus volontiers que nous cdldbrons
le jubild sacerdotal de M. Guillaume Mtngersdorf, visiteur de cette province. N'est-ce pas, en effet, une grande
grace de Dieu de faire parvenir un Missionnaire, au cinquanti~me anniversaire de sa vocation religieuse, de lui
confier la direction d'une province et de repandre sur lui
pendant ces longues annees de travail ses abondantes benedictions? Personne n'oserait contester ce fait. Ces quelques
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lignes auront pour but de louer Dieu et de lui rendre des
actions de graces pour l'etablissement de la Congregation
en Autriche, et aussi pour la conservation providentielle du
chef de cette province.
ORIGINE DE LA CONGREGATION DE

LA MISSION EN AUTRICHE.

(Ao~t 1852.)

Longtemps avant l'introduction proprement dite de notre
Congregation en Autriche, ce pays fut pour les fils de saint
Vincent, le theatre de leurs travaux, et cela, cinq annees
durant, de 1760 a 1765. A cette 6poque, l'Eminentissime
cardinal Migazzi appela des Missionnaires de Pologne
pour diriger les siminaires de thdologie de Vienne (Autriche), de Vatzen et de Tyrnaw (Hongrie).
Mais peu aprs, le vent destructeur de la politique souffla
sur les monasteres, et les Missionnaires quitterent bient6t
1'Autriche pour y rentrer un sikcle plus tard.
La divine Providence fit entrer les Filles de la Cbarite,
avant les Missionnaires; car en lannde 1841, Mgr Zangerle, 6v que de Seckau (Gratz), les appela au monastere de
Gratz. Dix ans plus tard, du consentement de son successeur, Mgr Rauscher, qui devint dans la suite cardinal et
archevdque de Vienne, elles furent unies aux Filles de la
Charite de la maison-mere de Paris.
A la meme epoque, le Seigneur mit au coeur de plusieurs
hommes distingu6s le disir d'dtablir des missions en Autriche; c'est cette pensee, qui, dans la suite, fut la cause de
lintroduction de notre Congregation en ce pays. Ces
hommes, quoiqu'ils n'appartiennent pas a notre famille
religieuse, mdritent d'etre nommes; ils etaient six: Charles,
comte d'Avernas; Clement, comte de Brandis; Ferdinand,
comte de Brandis; Marc Glaser, cure; M. Louis Schlor,
maitre de spiritualit6; enfin Mgr Antoine Slomsch, eveque
de Lavant.
Ces hommes ont itd nommes selon l'ordre chronologique
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de leur participation a l'oeuvre de Dieu. Les trois comtes,
cites plus haut, desiraient uniquement procurer des
missions en Autriche; et, sans avoir fait choix d'une congregation, ils allirent demander au curi Marc Glaser, dija
nomme, des pretres pour cet emploi. Les recherches de ce
dernier avaient etd vaines, quand M. Jean Klaischer, alors
sous-directeur au grand seminaire de Gratz, lui conseilla
d'appeler des Lazaristes, a la condition que des pretres autrichiens iraient a Paris pour entrer dans la Congregation
et reviendraient chez eux apris leur seminaire interne ou
noviciat. M. Klaischer s'offrit pour cette oeuvre; et a rautomne de 185 I, en compagnie de deux autres pritres Jacques Horvat et Antoine Zohar, il panit pour Paris, oui il
prit l'habit de la Compagnie, le 12 novembre 1851.
Mais, avant ces ievnements, un autre personnage illustre,
fit, a Gratz, tous ses efforts pour dtablir la Congregation en
Autriche; ce fut le chanoine Schlor d6ja mentionne. Non
content de prier et de demander des prieres, mais voulant
avoir une part active A cet etablissement, il alia chez
Mgr Rauscher, iveque de Seccaw, pour le determiner a ouvrir son diocese aux Missionnaires. L'eveque, pour des
raisons politiques s'y opposa; mais, dans la suite, il obtint
du gouvernement 1'entree des Missionnaires en Autriche,
les soutint de son vivant de ses propres deniers, et a
une 6poque plus tranquille les appela A Vienne. Ce fut
Mgr Slomsch, eveque de Lavant, qui donna 1'hospitaliti
aux enfants de saint Vincent avec la promesse d'une eglise
et d'une maison.
La route etant ouverte, les Missionnaires dont nous
avons donne les norns se dirigerent sur Gratz, quand
M. Klaischer eut recu du Supirieur general sa nomination
de Directeur des Filles de la Charite. A leur passage a Cologne, ils s'adjoignirent M. Hir, missionnaire de grande
experience, pour les aider dans la fondation et arriverent
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au mois d'aodt 1852 a Gratz, oti les Filles de la Charit6
leur donnerent I'hospitaliti.
Le 7 septembre, les Missionnaires dirent adieu A Gratz,
pour aller prendre possession de l'glise de Cilli, promise
par Mgr Slomsch :ce qui leur arriva sera rapporid plus loin
dans 1'histoire de cette maison. Telle fut I'entrie des fils de
saint Vincent en Autriche; ces faits et ceux qui suivent
nous font espdrer que a celui qui a commence P'euvre
l'achevera ».
ORIGINE DE LA MAISON

PROVINCIALE DE

GRATZ

(i853)

Comme on l'a rapport6 plus haut, la premiere maison
dans la province d'Autriche fut celle de Cilli; toutefois,
la deference due a la maison provinciale, demande que son
origine soit racontde en premier lieu.
Depuis un an dejA, la maison de Cilli florissait, quand
M. ltienne, supirieur gendral, visita FAutriche, en 1853,
accompagne de M. Schlick; ii ddcida que la province
serait drigee A Gratz et en nomma M. Schlick visiteur. Cet
homme remarquable, natif de Nancy, joignait Pesprit de
gouvernement A la pidtd; la providence de Dieu le plaqa
dans cette charge, et a peine arrivi a Gratz, il fixa sa
demeure dans une petite maison voisine de celle des Filles
de la Charit ; son compagnon fut M. Touvre. Au ddbut,
les deux pritres bornerent leur zele aux Filles de la Charitd;
ils entendirent leurs confessions, traduisirent ou composerent les livres dont elles avaient besoin dans leur vocation, et leur donnerent des confdrences. Mais M. Schlick,
tenant d'une main les rdoes de la direction des Filles de la
Charite, jeta de l'autre les fondements de nouvelles maisons affectees aux Missionnaires, A Gratz et a Vienne,
comme nous le verrons plus loin.
Aprbs Fachevement de l'dglise de l'Immaculde-Conception pour les Filles de la Charite, le 19 octobre 1857,
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M. Schlick mit la main a la construction d'une iglise pour
les Missionnaires. II choisit pour architecte Frideric
Schmidt (devenu ensuite tres celbre par la construction
de la maison curiale de Vienne). L'eglise, commencde
le 2 juillet I86o, fut achevie en 1863, et, le 18 juillet de
la mdme annie, Mgr Ottocaro Maria, comte de Attems,
la consacrait en Phonneur de Marie, Mere des douleurs.
Cette 6glise est petite et n'a qu'une nef, mais son architecture et son ornementation intdrieure sont remarquables,
et les fideles paraissent y venir volontiers adorer Dieu.
Aussit6t apres sa consdcration, ils vinrent en foule, friquenterent les confessionaux, ecouterent avec joie la parole de
Dieu et donn6rent leur concours a ldrection de quelques
confrdries (celles de la Sainte-Agonie de Notre-Seigneur,
des Ames du purgatoire et recemment celle de rAdoration
du Tres-Saint-Sacrement qui se fait tres solennellement
chaque mois pendant la nuit). Apres 'irection de Peglise,
les Missionnaires se donnerent avec zele aux travaux de la
vigne du Seigneur que dirigeait sagement M. Schlick,
enleve bient6t par la mort.
En 1865, en effet, M. Schlick, pris d'une terrible maladie
(anthrax), sentit sa fin approcher; ii indiqua celui qu'il
estimait pouvoir utilement lui succeder, M. Mingersdorf,
rejut les sacrements, et rendit pieusement son ame a Dieu
le 16 mai 1865. Mgr Spaccapietra, archevaque de Smyrne
et son ancien ami, qu'il avait providentiellement appeld, lui
suggdrait souvent Pinvocation du saint nom de Jisus.
A sa place, le i juin i865, M. Jean-Baptiste Etienne,
superieur general, nomma comme visiteur M. Guillaume
Mtngersdorf, jusqu'alors visiteur de Cologne et que la
divine Providence choisit pour etablir solidement ce que
son priddcesseur avait rapidement elevi. Actuellement, les
travaux exterieurs se sont encore itendus pour les Missionnaires; ils ont entrepris avec zele les missions, les exercices
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pres des religieuses, dans les sminaires et pour les contreries, ainsi que les catichismes.
La meme annie, i865, un seminaire interne fut fondi i
Gratz, et pen apres devint conforme A celui de Paris.
Les Filles de la Charite, voisines des Missionnaires,
elevbrent une 6cole pour les jeunes filles en 1866, et un
orphelinat en 1873; aussi, les etablissements de saint Vincent de Paul occupent une grande partie de la rue appele
a rue de Marie a (Mariengasse)a cause de l'eglise. Et, chose
admirable, il ne fallut pas pour tout cela plusieurs sicles,
mais presque en quarante ans ces ceuvres sortirent comme
de terre.
Les Supirieurs gindraux visitirent souvent cette maison
provinciale afin d'examiner la floraison de ce rameau de
l'arbre de saint Vincent. M. Etienne vint cinq fois a Gratz,
MM. Bord et A. Fiat chacun une fois, le premier en I877, le
second en 1883; les Missionnaires les recurent toujours
avec respect et alligresse, ne disirant qu'une chose: que le
successeur de saint Vincent y trouve on y apporte pour
toujours l'esprit de saint Vincent.
(A suivre.)

GRANDE-BRETAGNE.-ANGLETERRE
LONDRES
INAUGURATION

DE L'ASSOCIATION

DES DAMES DE LA CHARIT9

Une cdrimonie tres imposante marqua Pinauguration de
l'association des Dames de la Charite qui eut lieu dans
l'apris-midi de samedi dernier, 8 ddcembre. A quatre
i. Traduit du Tablet, de Londres, 15 decembre 9oo.
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heures environ, cent trente Dames qui avaient envoyi
leur adhdsion, se reunirent dans la grande salle de I'Orphe.
linat Saint-Vincent, Carlisle place. Le R. P. Walsh, directeur gineral de la branche anglaise des Dames de la Charite, assiste du R. P. Poyer, sous-directeur et du P. Pownail, recteur de la mission de Warwick Street, presidait
et prononqa le discours d'ouverture.
Apres avoir retrace en quelques mots tles circonstances
dans lesquelles saint Vincent de Paul fonda la premiere
association, le P. Walsh declara que le but principal de
l'oeuvre des Dames de la Charite n'itait pas tant de promouvoir de nouvelles entreprises charitables que d'organiser
les ceuvres de charitd dija existantes. Saint Vincent avait
trouve des personnes donnant tris genereusement aux pauvres, mais faisant la charit6 sans aucune mithode : tant6t
donnant trop; tant6t, faute de but bien determind, ndgligeant de donner la oi le besoin se faisait le plus impHrieusement sentir. Aussi sa premiere intention fut-elle de mettre
dans son association cet ordre et cette m6thode qui devaient
etre pour les pauvres assistis la source du plus grand bien
possible.
Aujourd'hui rAssociation compte cinquante-sept mille
membres, et leur zele, au temoignage des Annales desDames
de la Charitd,a donn6, en France et ailleurs, de magnifiques
risultats pour le bien spirituel et temporel des indigents.
En Angleterre, l'euvre a faire dans le diocese de Westminster est immense; et 'orateur se plait a voir dans cette
nombreuse assemblee une preuve manifeste de la bonne
volontd des dames qui vont s'y engager.
La seule ragle essentielle qui s'impose & toutes dans
lexercice de leur z6le est la pratique de la vertu de charite : la charitd fleur et fruit de toute vertu, I'amour de
Dieu et Pamour du panvre A rexemple de Notre Seigneur
J sus-Christ.
Apres avoir parld des avantages pricieux qui rdsultent
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de la mithode dans le travail, et des nombreus-s indulgences accordees &l'Association, le P. Walsh expliqua le fonctionnement pratique des associations paroissiales des
Dames de la Charitd. Dans chaque paroisse, les Dames travaillent sous l'obdissance de M. le cure, qui est naturellement leur directeur local. Selon la regle de saint Vincent,
on ne peut organiser aucune oeuvre paroissiale sans le
consentement et l'initiative du curd. Les membres sont
honoraires ou actifs : les premiers contribuent par leurs
prieres et par leurs aum6nes, et participent aux indulgences;
les autres se chargent des visites ou des divers travaux qui
leur sont assignes.
Les membres actifs sont pries de tenir compte de tout ce
qu'ils feront et d'en donner, aux reunions mensuelles des
assemblees locales, le compte rendu (sans signature), qui
sera envoye a la secretaire gendrale. Celle-ci enverra a son
tour le resumd total pour le faire enregistrer dans les
Annales des Dames de la Charite, publiees a Paris.
Le Reverend Prre termine son discours en citant les paroles prononcees par S. Em. le cardinal Vaughan dans la
reunion priliminaire : a L'esprit de saint Vincent ne cause
aucun prejudice a la regle d'aucune autre confrdrie on
association; il consiste seulement dans une charite universelle, pouvant les embrasser toutes dans sa sphere
d'action. ,
Le R. P. Poyer au nom de tous ceux qui itaient presents,
remercia le P. Walsh d'avoir accepte la charge dediriger
le zele d'un si grand nombre de Dames; ilcontinua d'dclaircir
plusieurs points pratiques de 'ceuvre.
Les comitds paroissiaux n'ont pas encore ete forms :
ceci est l'oeuvre de MM. les curds, qui ne pourront agir
avant d'avoir ite pourvus du materiel ndcessaire. Quand
toutes les Dames de la Charitd auront te6 enr6lees, on
consultera alors les directeurs locaux qui organiseront leurs
comitds de la manitre qu'ils jugeront la plus favorable.
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Quant aux Dames, qui ddji de leur propre mouvement
et sans etre agrigdes A une association, visitent les pauvres
et les malades, et qui desireraient, en qualitd de Dames de
la Chariti, se servir des formulaires de comptes rendus en
usage dans 1'association de Paris, elles peuvent se procurer
ces formulaires en s'adressant soit A Lady Edmond Talbot,
soit au R. P. Poyer lui-mdme. Celles qui se servent de ces
comptes rendus sont prides de les envoyer chaque mois A
Lady Edmond Talbot, sans y ajouter aucun nom. A la
fin de I'annee,'ces comptes rendus seront envoyds a Paris,
pour y figurer au registre du travail accompli par les Damet
de la Charitd dans le monde entier.
SToute 1'Assemblie se rendit alors A la chapelle qui avait
et&ornde avec goQt pour la circonstance. Des que chacun
fut a sa place, S. Em. le cardinal Vaughan, assistd des
RR. PP. Walsh, Poyer et Pownall, entra dans le choeur et
fit une courte allocution. Apres quelques mots d'encouragement et de conseils, dans lesquels il donna pour regle a
la societe la loi de la compassion, Son Eminence fit au zele
et au divouement de l'auditoire un touchant appel personneL
a Mes chers enfants, au moment oh, en union avec moimdme
met
avec mon clergd, vous allez entreprendre cette
oeuvre de charite, je ne vous cacherai pas ma profonde sollicitude et ma grande douleur; je reconnais la terrible responsabiliti qui m'incombe a moi surtout pour le salut des
ames qui ont et6 confices a mes soins. Pasteur du troupeau,
j'ai perdu de nombreuses brebis. Nous sommes en prdsence
du fait qu'en ce seul diocese, il y a cent mille Ames qui
devraient etre catholiques et dont nous ne pouvons ni
rendre compte, ni mdme trouver la trace. Et sachant cela,
notre vie est comme assombrie par un nuage et notre coeur
est continuellement rongd de douleur. Nous savons qu'il
nous reste A faire un travail immense, et nous devons en
m~me temps reconnaitre notre absolue impuissance.
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Nous sommes trop peu nombreux. Les pretres sont en
trop petit nombre, les ouvriers font difaut. Nous ne pouvons suivre nos brebis. Elles se sont egaries dans mille
taillis, elles ont quitt le grand chemin pour d'innombrables
sentiers de traverse : elles sont perdues dans l'isolement du
desert et nous ne pouvons les retrouver. Certes, le Pasteur
s'afflige a bon droit. Et, cependant, ilsemble que la rdponse
A de nombreuses prieres va peut-etre nous etre accordie
aujourd'hui. En pareil jour, saint Vincent assembla sa
premiie petite reunion des Dames de la Chariti. Lui aussi
avait a accomplir une ceuvre grande et difficile, une oeuvre
qui a pu lui sembler presque impossible. Cependant il
contribua beaucoup a son accomplissement, et la petite
assemblee, qui se riunit ce jour-la dans une chambre,
compte aujourd'hui pros de soixante mille membres. Cest
ainsi que du sein de ce sombre nuage vient un rayon de
lumiere qui ranime notre foi en la bont de Dieu. Vous,
mes chers enfants, vous etes la cause de ce rayon d'esp6rance, et je rends grace ANotre-Dame pour ce temoignage
de sa protection.
SVousaussi, vous allez commencerpetitement,maisvous
avez la ferme intention de poursuivre, autant qu'il est en
vous 'oeuvre de saint Vincent. Vous avez le d6sir d'etre les
m6res et les soeurs de ceux qui souffrent, des malades, des
pauvres, des ignorants.
aJe recommande a saint Vincent ceux qui se sont perdus.
A lui qui rigne aujourd'hui, glorieux et triomphant, sur
son tr6ne celeste, je recommande la misere spirituelle de
Londres. 11 ne cherche pas la richesse ni les pompes : il
demande seulement que chacun de ceux qui marchent sur
ses traces, pense, agisse et vive de telle sorte que les Ames
egardes soient ramendes au bercail. Et ainsi, plein d'espoir
et de conhance, je vous remets entre les mains de la bienheureuse Vierge et de saint Vincent. »
Apres lallocution de Son Eminence, toutes les Dames
x
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s'approchirent de la table de communion, oi, apres avoir
rdpondu aux questions contenues dans le formulaire de
reception, elles recurent toutes des mains du cardinal le
crucifix specialement indulgencid des Dames de la Charitd.
Son Eminence donna ensuite le salut du Saint Sacrement,
et la cirdmonie se termina par la distribution des dipl6mes,
remis A chaque dame par le cardinal lui-meme.

ITALIE
ROME
Pendant I'annee du Jubili ou Annde Sainte, A Rome, de
tres nombreux pelerinages sont accourus dans la Ville
Eternelle. La plupart ont &t6 logis en partie A la maison
de Sainte-Marthe du Vatican, et ont pris leurs repas - prdsid6s souvent par d'dminents personnages, des cardinaux dans la vaste salle dite du Belvedere.
A Sainte-Marthe et au Belv6dere, ce sont les Filles de la
Charitd qui ont le soin des divers offices. Elles s'y sont
devoudes, avec le concours de leurs compagnes de Rome et
des nombreuses Soeurs que I'administration de Paris avait
envoyees pour les aider durant I'annde 19oo.
Comme timoignage de sa satisfaction, le Saint-Pere a
bien voulu les recevoir en audience particuliere. C'est le
27 decembre que leur a dtd accordde cette faveur: IJe
veux vous exprimer toute ma reconnaissance, a daigne leur
dire le Saint-Pere. Je sais que vous vous etes ddvoudes tout
entieres. Vous avez travailld pour lEglise, pour le Christ,
pour ihoi; car, voyez-vous, A l'appel du pape, toutes les
nations sont accourues : un demi-million de pelerins sont
venus. A combien n'avons-nous pas offert Phospitalitd? et
par IA nous leur avons procurd la possibilitd de venir a

-

204 -

Rome. Mais a tout ce peuple il fallait des anges gardiens;
et c'est vous qui lavez te6. Tous les pelerins sont partis
heureux d'avoir etd requs par vous; oui, heureux d'avoir
recu vos soins. *

A ce haut tdmoignage de satisfaction, le Saint-Pere a
joint 1'aimable attention d'avoir pour chacune des Sceurs
prisentes une parole particuliere et personnelle : il leur
remit aussi a chacune un pricieux souvenir et leur donna
sa benddiction.
Lettre de la sceur THIRESE, supdrieure de I'h6pital SainteMarthe, i Rome, i M. A. FIAT, Supdrieur gdefral.
Rome, Sainte-Marthe, 8 janvier z9o0.

MONSIEUR ET TRES HONORt PiRE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
Dimanche, jour de l'Epiphanie, nous avons eu une fdte
magnifique, un diner de mille pauvres : c'itait charmant.
Ah! mon tres honore Pere, comme une Fille de la Charite
se sent bien dans son element au milieu des pauvres! Nous

jouissions veritablement, en distribuant les aliments. Ces
pauvres gens arrivaient affames; car il est incroyable combien la misere est grande ici, et nous etions heureuses en
voyant qu'ils pouvaient satisfaire leur appetit.
II y avait une table d'honneur, presidee par deux bonnes
femmes anciennes qui avaient chacune plus de cent ans.
S. Em. le cardinal Parocchi assista au repas et semblait
tout heureux, en se promenant au milieu des rangs, d'adresser la parole ici et Ia. Tous les prelats de la commission et
de grands personnages s'etaient fait un devoir de venir.
Pendant le repas, il y avait la musique des Suisses. Enfin,
de la part du Saint-Pere, on distribua a chacun des invites
un chapelet et une image semblable a celle que je joins a
cette lettre.
La fete eut pour couronnement une audience & Saint-
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Pierre. Sa Saintete y descendit vers les cinq heures; elle
avait choisi cette heure afin de pouvoir en meme temps
jouir de la beaut6 de 'illumination qui rdellement itait
magnifique; de la hauteur des voites de limmense basilique, d'dnormes rosaces de lumiere electrique laissaient
tomber a flots leurs blanches lueurs; les statues et les
marbres semblaient comme 6tonnes de cette nouveautd, et
paraissaient encore plus beaux sous cette splendeur myst6rieuse. Au-dessus de la Confession de Saint-Pierre, des
lettres, immenses et gracieuses en meme temps, formaient
igalement en lumiere le nom de Ldon XIII, pontife glorieusement rignant; puis, au fond de Pabside, l'embleme
du Saint-Esprit etait parfaitement encadri par des lustres de
lumieres. Comment depeindre la joie, les applaudissements
de la foule, en voyant apparaitre le Souverain Pontife, qui
semblait encore plus jeune que de coutume? Le Saint-PNre,
etant arrive A la chaire de Saint-Pierre, adora li le Saint
Sacrement qu'on avait expose. On chanta les litanies du
Sacr,-Caeur, le Tantum ergo, le Te Deum. Oh! mon trds
honord Prre, rien n'dtait touchant comme la vue du sanctuaire en ce moment-li; toute grandeur humaine disparaissait; meme les nombreux cardinaux, aux longues traines
rouges de leur cappa, dtaient simplement agenouilles sui
les dalles, tout comme les petits sdminaristes, semblant
nous dire, par leur respectueux andantissement, combien
toute grandeur palit ici.
Aujourd'hui, 8 janvier, les Anglais out eu une audience
particuliere, au Vatican, dans la chapelle Sixtine. Que de
vivats pendant trois quarts d'heure que cela a durd! Le
Saint-Pere semblait jouir. II y eut la lecture d'une longue
adresse, et le Saint-Pere fit repondre en son nom. La
reponse dtait en francais, vu sans doute que c'est la langue
diplomatique. Mais le Saint-P6re suivait si bien le cours et
la tournure des phrases qu'A un moment donnd, Pinterpr6te ayant sans doute change ou oublid quelque expres-
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sion, le Saint-Pere, sans plus de cer6monie, dit d'une voix
forte et tres claire, qui s'entendit tres bien de l'autre bout
de la chapelle, que ce n'etait point tout a fait comme cela;
et, tout simplement, ii rafraichit la mimoire de rhumble
interprete, lequel reprit sa phrase tout en modifiant rexpression, et continua comme si rien n'en avait etd.
Soyez certain que c'est toujours avec un bonheur nouveau que j'aime ici a demander les binidictions du Seigneur pour vous.
Daignez agrier, etc.

Saur Ta.ERSE.

NOTES HISTORIQUES
SUR LES

ETABLISSEMENTS DES FILLES DE LA CHARITE
EN ITALIE.-

PIEMONT

C'est de 1788 que date l'existence des Filles de la Charite
de saint Vincent de Paul en Pidmont. En 18oo, la Revolution d6truisit 'oeuvre, qui grandissait; elle se reforma en
i833, et elle est aujourd'hui florissante. C'est ce que nous
allons exposer avec quelques details.
I. -

NAISSANCE DE LA COMMUNAUTi DES FILLES DE LA CHARITI
DANS LE PIEMONT

Deux jeunes filles, encouragies par le cur6 de leur pays,
etaient venues s'itablir pres de Montanaro pour y faire
P•cole aux pauvres filles du lieu. En 1778, elles se riunirent
A plusieurs filles pieuses, et se mirent sous la conduite
d'un missionnaire; elles formerent ainsi, AMontanaro, une
petite communaut6, avec le consentement de I'abbd de San
Benigno. Elles adopterent la regle de saint Vincent de Paul,
se costumerent a peu pres comme elles avaient pu supposer,
d'apr6s quelques renseignements, qu'dtaient habilles les
Filles de la Chariti en France; elles en prirent le nom, et
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se consacrerent a l'assistance des pauvres du pays. Elles
visitaient ces pauvres dans leurs maladies, les secourant
dans leurs besoins temporels et spirituels; elles faisaient
l'Ccole aux petites filles pauvres, fonctions dont elles s'acquitterent avec un zele et une chariti dignes d'eloges. Leur
itablissement fut approuve par une lettre patente de Victor
Amedde III, datie du 7 ao~t 1779.
En 1788, M. Sicardi, missionnaire originaire d'talie,
alors directeur des Filles de la Chariti en France, donna aux
superieursde Paris des temoignages si avantageux sur la pieti
et les vertus des soeurs de Montanaro, qu'il leur obtint la
faveur d'etre incorporees Ala Communaute des Filles de la
Charite de France. En effet, la soeur Rende Dubois, alors
superieure de la Communaute, leur en donna avis par une
lettre datee de Paris, le 12 novembre 1788; et, le 20 du
meme mois, M. Cayla, superieur gendral de la Congrigation de la Mission et de la Compagnie des Filles de la Charite, Ccrivait A la superieure de Montanaro :
Paris, 2o novembre 1788.
4 MA TRES caIRE S(EUR,

a La grdce de Notre-Seigneur soit toujours avec nous!
M. Sicardi, autrefois votre superieur et A present mon
M
trbs cher assistant, me vient d'exposer les pieuses instances
que vous nous faites, ma tres chore soeur, de vouloir agreger
votre communaute au corps de la Congregation des Filles de
la Chariti, qui sont en bon nombre dans toutes les provinces de la France, en Pologne, en Prusse et en Russie,
et presentement en Allemagne par le soin de Sa Majesti
imperiale. Nous,comme chef ordinaire de la Congregation
de ces Filles, qui selon leur Institut s'occupent infatigablement et avec reputation A servir les pauvres malades des
h6pitaux et des paroisses o6 elles sont etablies, et a y faire
lecole pour 'education de la Jeunesse de leur sexe.
a Ayant serieusement reflechi sur la nature de vos prires,
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de bonne volonti nous vous accordons la grace que vous
nous demandez avec rant d'instance. Vous vous habillez de
la meme facon des Filles de la Charitd de France, comme
vous le marquez dans votre lettre a M. Sicardi. Vous professez les mimes Regles; vous faites les memes exercices de
charitd envers les pauvres malades et envers les filles de la
paroisse. Votre conduite est fort reguliere, ainsi que nous
lapprend M. Sicardi; vous etes etablies avec tout Fagrement de votre prelat et de M. votre cure, et avec la permission du tris pieux roi de Sardaigne, qui vous a donne pour
cela ses letres palentes.
a Ce sont ces motifs, ma tres chere fille, qui nous engagent a associer au corps des Filles de la Chariti de France
(comme le vient de faire leur sup6rieure generale, notre
trrs honoree sceur Renee Dubois) et vous et toutes les Soeurs
de votre communautd, presentes et futures; de sorte qu'i
'avenir il n'y ait qu'un seul corps des Filles de la Charit6
qui sont en France, en Pologne, en Prusse, en Russie, en
Allemagne et en Piemont.
Ces lettres arriv6rent a Turin le 19 decembre 1788.
M. Bertoldi, supirieur des Missionnaires en cette ville,
fut chargi des soins spirituels a donner A la nouvelle
branche de la famille de saint Vincent. Le 2z d6cembre,
la sceur Marguerite Bertolotti, superieure de Montanaro,
ecrivit a M. Cayla, a Paris, une lettre de filiale reconnaissance, signee d'elle et de ses compagnes.
Depuis P'epoque of les Filles de la Charit6 de Montanaro
furent unies A celles de France, jusqu'aux jours de la
Revolution de 1792, la Communauti de Paris leur a fait
parvenir, et les circulaires du premier de Pan, et celles des
vceux.

Ces Filles, etant extrdmement pauvres, s'elaient trouvEes
dans ]a necessiti de recevoir dans leurs classes des enfants
payants, et mime des pensionnaires auxquelles elles don-
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naient une education chretienne; elles y furent mime autorisies dans la suite par les Supdrieurs de Paris. Mais en
1820, M. Borsareli, missionnaire, et M. Frola, prdtre siculier, 'un et l'autre d'un mirite distingue, donnerent aux
Soeurs de la Charite une maison et un autre immeuble, ce
qui les mit en dtat de pouvoir se suffire sans le secours
que leur procuraient les pensionnaires : alors elles cess&rent
d'en recevoir.
La Revolution qui eut lieu dans le Pidmont, en 18oo,
ayant amen6 la dispersion des Missionnaires de ce pays,
les Filles de la Chariti se mirent sous la conduite de 1'ievque du diocese, qui les placa sous la direction du cure de
Montanaro.
II. -

RECONSTITUTION

GRADUELLE

DE L'(EUVRE: LES S(EURS

DE RIVAROLO CANAVESE

(PIUMONT)

En 1822, les Sceurs apprirent que M. Giordano itait A
Turin pour y rdtablir les Missionnaires; elles demanderent
d'etre de nouveau mises sous leur conduite comme elles y
avaient &ti avant la Revolution. M. Giordano acquiesca a
leurs instances, et put dans le courant de la meme annie
leur donner les exercices spirituels, et il continua de les diriger dans la suite, ainsi que M. Durando, son successeur.
En .828, cinq filles de Rivarolo et des environs se reunirent en ce lieu, formerent une communaut6 qu'elles mirent
sous la protection de saint Vincent de Paul, demanderent
aux Missionnaires de les vouloir bien accepter sous leur direction. Elles prirent le nom, les Regles et Phabit des Filles
de la Chariti.
Deux Sceurs de Montanaro furent dilkgudes par M. Giordano pour se rendre A Rivarolo et se reunir aux nouvelles
Soeurs que la Providence venait leur associer. Elles les habillerent de la meme faqon qu'elles I'etaient elles-memes, les
mirent A peu pros au courant de leurs usages. II s'ouvrit a
Rivarolo une icole pour les filles pauvres, et les indigents
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furent aussi visitis et secourus. Cet etablissement fut approuve par une lettre patente du roi Charles-Filix, date du
7 mars de la meme annee.
En 183 , elles etablirent un noviciat par le moyen duquel on a pu donner desSoeurs aux petits h6pitaux de Rivarolo, d'Ivrea, de San Benigno et de Sommariva.
Ces maisons neanmoins n'avaient pas de lien ni de communication directe entre elles, de sorte que, si les Sceurs de
la premiere maison i Montanaro avaient, grice a M. Bertarelli, de quoi vivre commodement, it est certain que d'autres etaient dans une grande gene. Nous en avons pour
preuve le temoignage de la sceur Faustine Mattacheo, qui
vecut des premieres A Rivarolo. Voila ce qu'elle en dit :
" D6s les premiers jours oii je me trouvai 1A (a Rivarolo),
deux Soeurs y prirent lhabit: de l'une on fit une cuisiniere,
I'autre cultivait le jardin et soignait une vache pour les besoins de la maison. Cette maison itaittres pauvre; on mangeait du pain de seigle, dur et fort mal pitri. Nous n'avions
pas de chaises; quand nous etions fatiguies de travailler,
on s'asseyait un peu comme on pouvait, sur le rebord des
lits, qui consistaient dans une simple paillasse, deux bancs
et quatre planches. Nous avions dans une chambre une
petite statue de la sainte Vierge, en plitre, avec les bras
casses; cette chambre nous servait d'oratoire... Le P. Giordano venait tous les mois; il nous confessait, nous donnait
la conference et, une fois par an, les saints exercices de la
retraite. Nous travaillions par amour pour Dieu et en parfait accord, et nous vivions contentes comme des reines.
Cependant, comme on l'a dit, il y avait une grande diversite entre les maisons, et M. Durando, qui avait succide a
M. Giordano, le voyait avec peine. Ce qui le peinait surtout, c'etait la diversite d'esprit; car, dans l'obligation oil
'on etait de confier la direction de ces Soeurs & des pretres
seculiers, I'uniformite d'esprit et de rggle faisait ndcessairement defaut. 11 ett bien desire les amener A cette unifor-
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mite; mais outre la difficulit
de Pentreprise, il 6tait surmene par ses nombreuses occupations. Aussi la pens6e lui
vint de remettre les Saeurs a leurs propres iviques et de
s'en dicharger enti6rement. La Supirieure de Rivarolo, la
sceur Martinolo, dont le frere, un fervent Missionnaire, est
mort depuis a Turin en odeur de saintet6, eut vent de la
chose; elle courut eplorde a la mission, demanda M. Durando, et se Jetant a ses pieds : %Pere, lui dit-elle tout en
larmes et avec un accent de disolation; Pere,ne nous abandonnez pas! Je ne me leverai d'ici que lorsque vous m'aurez
promis de ne pas nous abandonner et de continuer a etre
pour nous un pere. x M. Durando se sentit 6mu, attendri;
il lui sembla voir dans cette d6marche et dans ces ardentes
paroles un signe, une manifestation de la divine volontd;
il renonja a la pens&e d'abandonner ces pauvres filles.
Disormais, ii se mit a chercher le meilleur moyen de les
amener a ce syst&me d'uniformiti, de rigulariti et de vie
religieuse, que lui-meme entrevoyait deja dans son idde. II
lui sembla que le moyen vraiment efficace atait de les
incorporer le plus t6t possible a la Communauti-mere de
Paris, et puis d'etablir en consequence, a Turin, une maison
centrale avec noviciat. II communiqua son projet au Visiteur, M. Castagna, qui l'approuva pleinement. Celui-ci se
prisenta avec M. Durando an roi Charles-Albert auquel
ils exposerent 1'6tat et les besoins de PInstitut naissant, et
le projet qu'ils avaient forme. * Si j'avais sous la main un
local convenable, dit le roi, je Ie mettrais tout de suite a
votre disposition pour Ie consacrer A une oeuvre si utile.
J'y penserai; mais en attendant, ne tardez pas k rdaliser
un si beau projet. Oui, cherchez au besoin une maison
de louage, je paierai ce qu'il faudra; en outre, j'accorde
des aujourd'hui une rente de trois mille francs pour 'entretien des Soeurs. *
M. Durando, a qui le Visiteur avait laisse le soin de
mener l'affaire A bonne fin, se mit en quite, et trouva une
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maison avec cour et jardin. C'tait une certaine maison
Vinai, sur le boulevard du Roi, aujourd'hui le coursVictorEmmanuel. Mais, afin de mieux rdussir dans son projet, ii
crut necessaire de puiseri la source de I'esprit primitif; ii
demanda et, A forces d'instances et de pritres, ii obtint des
Supirieurs de Paris la promesse que quatre Sceurs frangaises seraient envoyees ATurin pour l'accomplissement de
son dessein.
En attendant, il avait essayd de commencer par rendre
uniforme I'habit, mais 'essai n'avait pas rdussi. L'explication de cet insucces se trouve dans le ricit que fait tout
bonnement la sceur Mattacheo, au sujet de son transfert de
l'icole de Rivarolo a l'h6pital de Sommariva:
a Arrivies A Turin avec notre vindr6 Pare, il nous conduisit le lendemain a Sommariva del Bosco pour y ouvrir
'h6pital. Nous etions au nombre de quatre : soeur
Verguiano, sceur Euphrasie, sceur Blesille et moi. Le Pere
avait appornd une boite contenant les cornettes et lescollets
en usage chez les Soeurs de France, et le soir, quand nous
fiames ASommariva, ii nous dit: a Demain, vous revitirez
le costume des Sceurs francaises, de sorte que le matin,
quand M. le marquis viendra avec son dpouse entendre la
messe, - il voulait ddsigner les marquis de Sommariva,
fondateurs de I'h6pital, - ils vous verront aller a la sainte
table avec le nouvel habit, ce qui leur causera une agrdable
surprise. n Toutes joyeuses et empressdes, nous primes la
boite et, Payant ouverte, nous nous exercAmes de plusieurs
manieres. Apras quelques essais, on rdussit a mettre le
toquois, mais la piece de toile empesee qui devait former
la ccrnette, tourne par ci, tourne par 11; nous y restimes
jusqu'A onze heures sonndes sans pouvoir reussir, en sorne
que le lendemain, toutes mortifides, nous allimes a la sainte
table avec le voile accoutumd.
SA la fin de la messe, le Pere nous demanda : a D'o&
a vient, mes filles, que vous n'avez pas mis la cornette ?
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Nous lui dimes notre insuccas occasionnd par la longue
piece de toile. a Est-ce possible? s'icria-t-il, apportez-moi
a la boite, voyons un pen ! s
a Nous la remimes avec satisfaction, mais lui aussi, le
bon PNre, quand ii en fut a litoffe qui devait former la
cornette, tourne et retourne; it ne sut comment s'en tirer;
il remit chaque objet a sa place en disant: a Patientons un
a peu; attendons l'arrivie des Soeurs franqaises, elles nous
Senseigneront le procide..
ARRIVEK

DES S(EURS

FRANCAISES -

ITABLISSEMENT

DE LA

MAISON CENTRALE ET DU SEMINAIRE A TURIN.

Le 16 mai 1833, arrivaient de France la sceur Langlois,
en qualitd de Visitatrice pourtoutes les Filles de la Chariti
itablies dans le Pidmont, et la Sceur Lafont en qualit6
d'Assistante. Le mois d'aoit suivant, arriverent deux
autres Seurs, dont I'une, la Sceur Sordet, dtait destinde
pour la conduite du SUminaire. Sous la conduite de ces
Soeurs franqaises, on en groupa plusieurs, venues de Rivarolo et de Montanaro, et ainsi, entre I'annee 1833 et
lannee 1834, commencerent la Maison et le Noviciat, oui
pass6rent toutes les autres Sceurs qui 6taient au nombre de
trente-trois rdpandues dans les six maisons dont on a
parli plus haut. On les appelait successivement au nombre de cinq ou six A la fois, afin que sous la direction
de la sceur Sordet et la vigilance de la mere Langlois,
toutes prissent un esprit uniforme et, pour ainsi dire, la
mdme empreinte. Toutes cependant ne voulurent pas venir se mettre sous la discipline des Sceurs franqaises, en
particulier celles de la maison de Montanaro, qui, vivant
plus A1aise que les autres, prifArerent former une Communautd Apart,sous l'obdissance et la protection de l'evque
d'lvrea. Toutes les autres, au nombre de trente-trois,
comme on l'a dejA marque, accepterent l'habit et la regle,
s'incorporarent A la Communautd et furent ainsi greffies
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sur Ie grand arbre planti par la main de saint Vincent de
Paul.
Le I5 octobre 1833, M. Dominique Salhorgne, Sup6rieur
gendral de la Congr6gation de la Mission et de la Compagnie des Filles de la Chariti, adressa & M. Marc-Antoine
Durando une lenre patente, par laquelle ille nomma
Directeur des Filles de la Chariti dtablies dans le Pi6mont.
Apres Parrivie des Sceurs frangaises A Turin, plusieurs
jeunes personnes solliciterent la faveur d'etre admises aa
nombre des Novices venues de Rivarolo; il se forma done
un petit essaim auquel le bon Dieu a donn6 sa benediction
et qui depuis n'a cessi de se multiplier.
Le roi de Sardaigne, par une lettre du Garde des Sceaux
datie du 18 mars 1833, avait approuv6 P7tablissement des
Filles de la Charit6 dans ses Etats et leur avait accorde une
somme de 3 5oo francs payable par semestre, pour le loyer
de la maison qu'elles occupaient, en attendant qu'elles en
aient une a elles. Par une autre lettre du 9 octobre de la
meme annee, Sa Majesti leur fixa une pension sur PEconomat, de 4 ooo francs, et voulut que son h6pital divisionnaire de Turin fut desservi par elles. Douze Filles de la
Chariti furent done tablies dans cet h6pital le i" aoit i833,
et le i" avril 1837 il y fut fait une augmentation de deux
Soeurs afin qu'elles pussent se charger de la pharmacie, qui
jusqu'a cette dpoque avait etd tenu par des siculiers. Mais
ayant reconnu que le nombre de deux Sceurs etait insuffisant pour la tenue de cette pharmacie, qui est considerable,
une troisieme fut demandde et accordde au 1-janvier i839.
BIENFAITS DE LA PROVIDENCE BNVERS LA COIMUNAUTi
DU PIkKONT.

Des leur arrrivee de France, les Filles de la Charit6
avaient, comme ilest dit plus~haut, requ plusieurs marques
de bienveillance de S. M. Charles-Albert, Ce religieux
monarque dont tous les jours sont comptes par quelques
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bienfaits, ne voulut pas qu'elles fussent privies de Pavantage dont jouissaient diji beaucoup de Communautis, auxquelles sa munificence avait procurd des maisons convenables &leur ordre. Le convent de Saint-Sauveur, Turin,
lui parut propre i une maison de noviciat. II procura aux
religieux (les Peres Servites) qui Phabitaient, une maison
dans le centre de Turin, et fixa l'epoque a laquelle il voulait que ce couvent fut donnd aux Soeurs de la Charite.
Prdvoyant que ces bons religieux mettraient peut-itre
trop de lenteur dans l'execution de ses ordres, ie roi luimeme se rendit i Saint-Sauveur le 27 septembre, jour
o6 I'on cilkbre la mort de saint Vincent de Paul, et fit
remettre i ses Filles les clefs de la maison. Quelques mois
apres, I'auguste monarque leur fit donner une somme de
16 ooo francs pour subvenir aux frais des reparations
necessaires A ladite maison. Cette somme considerable fut
encore insuffisante, car les frais en question se sont portes
A plus de 23 ooo francs; mais, dans cete circonstance
comme dans tant d'autres, la divine Providence ne fit pas
dUfaut. Le roi continua pendant des anunes a accorder de
gendreux subsides; et toujours, tant qu'il vecut, les Filles
de la Charite jouirent de ses faveurs et de sa bienveillance.
Aussi, reconnaissantes de ces bienfaits, les Soeurs erigerent
dans le vestibule de la Maison centrale de Saint-Sauveur,
un buste du roi que lon y voit encore, avec cette br6ve
.inscription:
A LIA BIENVEILLANCE PATERNELLE
DU ROI CHARLES-ALBERT
LES FILLES DE LA CHARITE

RECONNAISSANTES.

Qui pourrait croire qu'une communauti, commencde
sans aucun fonds, n'ayant d'abord qu'une maison de louage,
un mobilier dont la plus grande partie etait d'emprunt, ait
pu dans lespace de cinq ans faire front & une depense de
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113 ooo francs. Sur cette somme, 55 ooo lui sent venus de
la munificence du Roi. II est vrai que si la Communauti
naissante n'avait d'autres fonds que ceux de la Providence,
elle a bien experimenti qu'il n'en est pas d'aussi strs,
d'aussi grands. Le tout ne lui est-il pas venu de ses
tresors ?
MII.-

DEVELOPPERENT DES (EUVRES.

Apres 1'h6pital militaire, le premier grand 6tablissement
de Turin qui demanda les Sceurs et les obtint, fut le grand
h6pital civil de Saint-Jean; ensuite, grace aux soins du
marquis Alfieri, 'oeuvre pie de la Maternite; peu de temps
apres, ce fut l'oeuvre de la Misericorde, que M. Durando,
Missionnaire, fonda avec le concours de nobles et pieuses
dames qu'il avait reunies en Confrerie de la Charit6. Au
premier rang de ces dernieres, nous trouvons la comtesse
Louise Favria, qui fut la fondatrice de la Socitti; sa scear,
la marquise Constance d'Azeglio, toutes deux de la maison
Alfieri, et leur belle-soeur, Louise Alfieri, nie della Trinita.
A celles-la s'adjoignit, quelques temps apres, la comtese
Carrti, de sorte que l'aeuvre fut fondee par les families
Alfieri et Carri, dont elle prit le double nom, et, en raison
du lieu o6 elle itait placde, on Pappela la Misericorde delle
Cascine, sur la paroisse de Saint-Philippe.
L'oeuvre commenqa par des visites a domicile aux pauvres malades et par un petit h6pital de quelques femmes
Agees : elle devint pea a peu, grace a la grande generosite des deux families que nous venons de nommer, un
orphelinat de pauvres filles, un ouvroir pour les externes, une icole maternelle, un pensionnat pour les jeunes
maitresses, en un mot, un groupe d'ceuvres charitables qui
durent et prosplrent toujours. Cest pricisiment IA, aux
Cascine, que plus lard aimaient A se trouver de temps en
temps, ces deux anges de bienfaisance, les filles du roi
Victor-Emmanuel II, Marie-Clotilde, qui devint l'pouse
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du prince Napoleon, et Maria-Pia, qui epousa le roi de
Portugal. C'diait pour elles un vrai bonheur de pouvoir se
dirober aux splendeurs et au faste de la cour, pour aller
s'unir un instant aux Filles de la Chariti, qu'elles aimaient
comme des scours, et servir parfois en personne les pauvres
jeunes filles.

un souvenir particulier
Une Soeur ancienne nous a laissn
de cette fondation qui s'itendit plus tard dans les diverses
paroisses de Turin. Ceue Scur raconte que le3 janvier 1836,
on tint la premiere r6union avec le concours de beaucoup
de dames des plus nobles maisons de Turin et quatre
Sceurs destinees a commencer 'oeuvre. M. Durando, supirieur des Missionnaires, arriva l'heure indiquee et, des
Pexorde de son discours, rappelant le souvenir de saint
Jdrome au milieu des dames romaines et celui de saint
Vincent de Paul parmi celles de Paris, il ndumera les fruits
merveilleux de charitd obtenus par ces nobles femmes sons
I'impulsion de ces deux saints, puis s'ecria: a Miserable
que je suis ! je n'ai pas meme l'ombre de leur saintett, ni
de la charitd de saint Vincent dont je porte indignement la
livrie; je ne suis bon qu'a gAter par mes pdchds l'oeuvre de
Dieu. a
De fait, le zel Missionnaire lagita si pen que les pieuses
dames, embras.es d'une sainte ferveur, contribuerent largement a Pl'euvre de la Misericorde, au point qu'elle derint
en pen d'annees, une des plus florissantes de Turin.
Dans l'espace de neuf ans, c'est-A-dire depuis 'itablissement de la Maison centrale de Turin, les Filles de la
Charite d'Italie firent vingt fondations: cinq A Turin, deux
a Genes et une dans chacune des villes suivantes: Plaisance,
Sijnne, Savone, Oneglia, Racconigi, Grugliasco, Nice,
Ivree, Castellamonte, Saint-Benigne, Acqui, Carignan t
Sommariva.
Les departements qui, pour les Filles de la Charitd,
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ddpendent de la province du Piemont, sont: le Piemont,
la Lombardie, la Ligurie, 'Emilie, la Venitie, la Suisse
italienne, la Sardaigne.
(A suivre.)

POLOGNE
LE TROIS CENTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORDINATION DE S. VINCENT
FETE DU BIENHEUREUX FRANCOIS CLET
Cracovie, octobre 19oo.

Le trois centieme anniversaire de l'ordination sacerdotale de saint Vincent de Paul ne fut pas cdlebri seulement
en France; l'ccho de la solennite du Pere des pauvres se fit
aussi entendre en Pologne.
Aucun saint n'est ici plus populaire que lui, il n'y a point
de cceur polonais qui ne le cherisse comme son pare. Cest
pour cela que des membres nombreux de diff6rentes societs
charitables, qui Pont pris pour leur protecteur, sont venus
nous demander de cdldbrer une fdte, avec la plus grande
solennite possible, lorsque l'on a appris par la presse que
la France allait honorer lanniversaire de Pordination de
saint Vincent de Paul. Pour repondre A ces pieux desirs,
nous avons fait tout notre possible; mais notre iglise, bien
petite, etait, de plus, en reparation et encombr6e d'dchafaudages. La seconde famille de saint Vincent vint a notre
secours, en ouvrant les portes de sa vaste et belle dglise i
la piedt des serviteurs de notre saint; et ce jour-li nenceinte de lPglise des Filles de la Chariti se trouva
trop
Ctroite. Mgr Puzina, prince-6veque de Cracovie, ett voula
celbrer pontificalement la grand'messe; mais empeche,
il
ne dit qu'une messe basse a sept heures. A la grand'messe
fuAprononcd un panegyrique de saint Vincent par le Visi.teur, M. Kiedrowski; et un autre pandgyrique fut encore
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prononc le soir, apres les vepres. La musique, excutde par
les etudiants de notre Congregation, a aussi beaucoup contribue a la beautd de la fete. II etait touchant de voir du
haut de nos tribunes cette foule, composde de personnes de
toute condition, remplissant FIglise et adressant a saint Vincent ses gimissements et ses prieres.
Apres les solennitds en Phonneur du Pere ont eu lieu les
fetes en Fhonneur d'un de ses fils, je veux parler du triduum en rhonneur du bienheureux Francois-Rigis Clet.
II nous fallut ajourner les fdtes jusqu'apres la restauration de r'eglise, dont j'ai ddja fait mention, et qui ne fut
achevie qu'a la fin du mois d'octobre. La polychromie,
dont notre iglise s'est revetue, est d"un fort bon effet. Cette
oeuvre importante est d'une belle et religieuse inspiration;
elle est due au pinceau d'un tres distingue peintre,
M. Matejko. II a rendu cette petite iglise I'une des plus
belles de notre ville.
Nous avons commencd le 27 notre triduum. Le grand
tableau du Bienheureux, peint a l'huile, suspendu au-dessus de 'autel et surmonti d'une belle couronne dorde, faisait naitre dans nos Ames de saintes pensies; et chaque fois
que nous entrions dans notre iglise rajeunie, nous nous
rappelions qu'avec notre nouveau Bienheureux ce n'est pas
seulement le temple matdriel qui doit se renouveler, mais
que c'est par-dessus tout, en nos Ames, que le renouvellement complet se doit produire. Des parvis de notre dglise
s'elevait comme une voix mystdrieuse, nous avertissant
d'etre de dignes frtres de celui qui y recevait tant d'honneurs et dont la gloire retentissait si Cloquemment dans
cette enceinte.
Le triduum a etC inaugurd par les vepres que celebra
M. le Visiteur, et par une allocution adressde A la foule des
fideles pour l'exhorter a profiter de toutes les graces et,des
benedictions de Dieu, qui allaient dtre rdpandues sur
chaque Ame par l'intervention du martyr. Chacun des trois
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jours ont eu lieu : une messe chantie a cinq beures et demie;
puis a huit heures, messe votive; A dix heures, la grand'messe, A quatre heures, le soir, dtaient chantdes les vepres.
Mgr le prince-dvique de Cracovie nous fit lhonorable
promesse de celibrer une fois la messe pontificale, mais
il ne put faccomplir, ayant det oblige de partir pour
Leopol. Nianmoins, nous eumes pour officiant, le premier
jour, Mgr le chanoine Spis, professeur de PUniversiti de
Cracovie; le dernicr, Mgr Nowak, suffragant nomme de
Cracovie. Les dernieres vepres ont 6t6 cilibries par Mgr le
vicaire gdenral Gawronski. Chaque jour, deux panegyriques ont etd prononcas en l'honneur du Bienheureux.
Tous les offices ont 6t, chantes par les itudiants de la Congregation, et Pon fut tres satisfait de l'execution de la musique. Plusieurs de nos Missionnaires de la province sont
venus a maison de Cracovie pour prendre part a cette soienniti. Les fidiles s'associerent Anotre fete avec un grand
empressement et une profonde veneration envers le Bienheureux.
Ces sentiments furent excites en particulier par lexcellent predicateur, M. Chromecki qui, apres avoir mentionni
les tristes temps o6 se trouvait la France, au moment du
depart du Bienheureux pour la Chine, ne tarda point i
rappeler le cilbre : Gesta Dei per Francos;et apris avoir
indique ce que la France avait fait en bien des cas pour
servir la cause de Dieu, il concluait qu'aujourd'hui encore
la parole Gesta Dei per Francosse r6alise, et que les nouveaux martyrs en donnent une preuve tr6s honorable.
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TURQUIE D'EUROPE
MACIDOINE
Lettre de M. E. CAZOT, prdtre de la Mission,
A M. A. FIAT, supdrieur gindral.
Zeitenlik, Ie z5 mai qoo.

--

MONSIEUR Er TRES HONORt PiRE,

Votre benediction, s'il vous plait!
C'est le mardi soir, t" mai, que S. Gr. Mgr Bonetti, delIgu6 apostolique & Constantinople, se rendant i Rome,
arrivait parmi nous; il etait accompagne de M. le Visiteur,
de M. Jarosch, superieur de notre maison de SaintGeorges, et de M. Droitecourt. A la gare se trouvaient,
a son arrivie, M. le consul de France, le representant du
Vali, Mgr Epiphane, Eveque des Bulgares-unis, les superieurs de la plupart de nos maisons de la province, les
Missionnaires de Salonique et de Zeitenlik, ainsi que les
Cl0ves du S.minaire bulgare.
a Ce fut un vrai triomphe, dit un journal de Constantinople, que cene entree de S. Gr. Mgr Bonetti dans la ville
de Salonique; une foule nombreuse se pressait autour de
sa voiture, et les maisons de la rue Franque 6taient brillamment illumindes..
Mgr Bonetti devait passer dix jours & Salonique, et ce
devait dtre dix jours bien remplis. Arrivee le mardi &
9 heures du soir, Sa Grandeur administrait, des le lendemain A 8 heures du matin, le sacrement de confirmation i
de nombreux enfants, et, le soir, elle rendait visite an
gouverneur general. Sa Grandeur, accompagnee du consul
de France et du personnel du consulat, de M. le Visiteur et
de M. Heudre, se rendit chez le Vali dans les voitures que
celui-ci avait mises A sa disposition, et y fut recue avec les
plus grands honneurs.
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Le jeudi eut lieu la consecration de 1'eglise, et ce fat
une belle ciremonie o• toute la population de Salonique
accourut avec empressement. Des 7 heures du matin, les
abords de Peglise sont remplis de monde; mais l'entree en
est interdite aux fideles, car 1'eglise doit etre vide quand le
prelat en consacre le vaisseau. Ce fur vers to heures, quand
l'archevique eut benit et consacrd tour i tour le pave et les
murs exterieurs et interieurs, que le peuple put entrer a
Feglise et assister a la consecration si belle et si touchante
de l'autel et des croix qui ont ete peintes sur les piliers. La
cirdmonie ne se termina qu'apres a heures. Neanmoins
Mgr Bonetti voulut dire la messe lui-mime et adresser la
parole aux fideles, malgrd les fatigues d'une cirdmonie si
longue.
La paroisse de Salonique conservera longtemps le souvenir de cette consecration qui est le magnifique couronnement de cette grande oeuvre entreprise par son cure au
prix de tant de peines et de tant de fatigues, et c'est a juste
titre que Monseigneur a adresse a M. Heudre les plus chaleureuses felicitations pour le bel edifice qu'il avait construit pour les catholiques de Salonique, et le courage,
renergie et la force de volont6 avec lesquels il avait su
triompher de tous les obstacles; et jamais eloges ne furent
mieux merites.
Le dimanche suivant, Sa Grandeur cldebra l'office pontifical auquel assist&rent le consul de France et la plupart
des consuls des autres nations, et on evalue A trois mille le
nombre des personnes qui emplissaient.l'Pglise trop petite
en ce jour-la.
Ce fut une consolation bien grande pour Mgr Bonetti
que la consecration de cette eglise qu'il avait desiree depuis
si longtemps pour la paroisse de Salonique, et les belles
ceremonies qu'il put y accomplir. Ce fut une consolation
non moins grande pour lui de constater le developpement
des oeuvres dont il lui restait A faire la visite.

-

223 -

En effet, les oeuvres des Filles de la Charite, & Salonique, ont pris une grande extension. Dans la ville meme,
Monseigneur put voir 'h6pital parfaitement installd, le
dispensaire toujours friquentd par de nombreux malades,
les classes regorgeant d'enfants qui lui firent une jolie fete,
rassociation florissante des Dames de la Charitd, dont ii
voulut bien prisider la reunion gdenrale, rasile des pauvres, a Cavakia, qui sert de refuge i une douzaine de families a qui sa visite apporta un rayon de joie, enfin la
belle et vaste maison que les Filles de la Charite viennent
de bitir pour remplacer celle qu'un ouragan leur avait demolie, et o4 toutes les oeuvres pourront se divelopper
encore. On n'avait pu terminer entiarement cette nouvelle
maison pour la visite de Sa Grandeur. Elle put du moins
en benir la chapelle.
En dehors de la ville est l'h6pital italien, oa le consul
d'Italie, I'administration de l'h6pital et le corps medical
firent a Monseigneur une cordiale r6ception. Nulle part
les Filles de la Charite ne sont entourees de plus d'egards
et de consideration, et leur h6pital est tr6s frequente. A
c6te de lh6pital, elles ont ouvert une classe pour les jeunes
filles catholiques du quartier qui sont assez nombreuses.
Enfin, lorphelinat de Calamari, installe dans une propriet6 achet6e par Mgr Bonetti. L'orphelinat de Camalari
s'est bien developpd ces dernieres annies; on y a biti une
chapelle, qui sert d'annexe pour les catholiques de la campagne, et de vastes classes qui comptent en ce moment pres
d'une centaine d'6elves. Monseigneur fut heureux de constater ces beaux d6veloppements et de voir les nombreuses
enfants qui, d'ailleurs, lui firent une fete charmante.
Le dimanche soir, Mgr Bonetti vint au siminaire de
Zeitenlik. Sa Grandeur a longtemps travaille a Pceuvre
bulgare et a laisse un souvenir vivant en Macedoine. Aussi
sa visite fut l'occasion d'une grande joie au Sdminaire, et
nos seminaristes s'y etaient prepards avec le plus beI
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entrain. Ce fut done une consolation pour son coeur
de voir d'heureux resultats s'annoncer. Nous pouvions, en
effet, lui presenter deux jeunes prdtres nouvellement ordon-

nes, et trois seminaristes qui se prdparent au sacerdoce
pour I'annee prochaine; d'autres vocations s'annoncent
nombreuses; enfin, Sa Grandeur fut heureuse de nos tra-

vaux dans ies villages et des resuhats consolants que nous
y avions obtenus.
Mgr Bonetti devait rester AZeitenlik jusqu'au mardi matin. C'est q4'en effet, le lundi, on devait celibrer la cinquantaine de vocation de la soeur Morel, supirieure de l'orphelinat de Saint-Vincent de Macidoine, a Zeitenlik. En voici'
le compte rendu d'aprts un journal: a Aujourd'hui on a
cielbre, dans la campagne de Zeitenlik, les noces d'or de
sour Louise de Morel, Fille de la Chariti et superieure de
I'orphelinat de Zeitenlik.
t Sceur Louise de Morel est arriv6e ASalonique en 1857;
nommie superieure de la maison de Salonique en 1858,
elle fonda successivement rh6pital franqais de notre ville,
P'euvre des Enfants trouv6s, Porphelinat et les differentes
oeuvres de charite qui se sont si bien ddveloppses depuis.
En 1862, elle fit construire une maison pour les orphelins
dans la campagne de Zeitenlik, et, en t865, elle quitta
Salonique pour venir s'etablir a Zeitenlik, o& elle est encore,
porant allegrement le poids de ses soixante-dix-neuf ans
et de ses cinquante ans de vocation dont on c6lebre la fete.
a S. Gr. Mgr Bonetti, M. Steeg, consul de France, M. Lobry, visiteur des Lazaristes, et un nombre considerable
de personnes de notre ville avaient tenu A honneur d'assister A cette fete qui a pris les proportions d'une manifestation enthousiaste en Phonneur de cette vdenrable soeur
qui a tant aim les pauvres et les orphelins de notre ville,
et a cred pour eux de si belles oeuvres. ,
Tout contribua en effet A donner A cette fete un iclat
inaccoutumi: la venue de Mgr Bonetti, que sceur Morel
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avait recu lorsqu'il arriva a Salonique, en 1859; la presence de M. le Visiteur et des superieurs de la province, et
1entrain que les BlCves du siminaire apporterent a feter
celle qu'on a appelie a juste titre Ala Mere des Bulgares n,
et qui mdritait bien cette belle fete.
En quittant Zeitenlik, le mardi matin, Sa Grandeur se
rendit A I1'cole des Frares des Ecoles chrdtiennes o& elle
fut heureuse de voir les classes remplies de nombreux
enfants.
Monseigneur a iti content de son sijour A Salonique
et de l'accueil qu'il y requt de la part de ses anciens paroissiens; mais aussi son passage aura 6td fructueux et aura
imprimd a toutes les oeuvres une nouvelle impulsion.
Veuillez agrier, etc.
E. Coor.

ASIE
CHINE
Nous donnons ici quelques details sur les evenements
qui ont suivi la prise de Pekin et la delivrance des legations et de la residence du Pe-tang par les troupes allides.
Faute d'espace, nous sommes obligi d'ajourner, au moins
momentanement, le Journal de la soeur Jaurias; d'ailleurs,
il n'est qu'un recit plus abregedes evenements racontes par
Mgr Favier dans son Journal publid dans le dernier numero des Annales.
Des nouvelles de ces derniers mois ont fait connaitre
encore des massacres dans la region de la Mandchourie,
notamment A Moukden, oii l'dvque a det massacr6 dans
le chaeur de la cathddrale et o6 plusieurs autres Missionnaires et beaucoup de chritiens ont aussi eti mis a mort.
4*

Le journal l'Univers a publik sous ce titre : LA CRISE
CHINOISE, une sdrie d'articles appuyes sur des renseignements tres stirs et qui sont une prdcieuse source d'informations. Voici ce qui se rapporte aux evenements qui ont immediatement suivi la ddlivrance du PC-tang (numdro du
4 janvier i9oi).
APRIS LA DELIVRANCE
E Lorsque les troupes allides entrerent dans PNkin, les
trois quarts de la population avaient fui.
a Aussi bien dans la ville chinoise que dans la ville tartare, les Boxeurs avaient rase et ditruit tout ce qui sentait
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l'Ptranger, en particulier les eglises de Toun-tang, de Sitang, de Nan-tang, avec leurs orphelinats, leurs dispensaires, leurs dcoles, Ih6pital general, le college francochinois; toutes les maisons des Chinois chretiens, etrangers
de seconde categorie, avaient ite bralees, A 'exception
d'une seule, probablement oubliee.
c Seule des etablissements europdens, une partie des
Legations avait etd sauvde. Le PN-tang restait debout dans
la ville imperiale, les murailles en 6taient perc6es comme
un crible. Dans la ville tartare, on avait pu conserver le
quart des Legations; les Ldgations de Belgique, Italie, Hollande, France, Autriche ne montraient plus que des pans
de murs calcines. La, comme au PN-tang, sur un cercle de
plus de 5oo metres, une ceinture de maisons ruinees et
incendikes indiquait &elle seule la fureur de l'attaque.
a Cette ville n'avait plus de gouvernement : le prince
Tuan, apres sa defaite, avait entraind rempereur, 'imp6ratrice mere et la cour dans sa retraite precipitee.
a Non seulement le palais imperial ou ville violette, tous
les batiments publics, les propriidts des princesde la famille
imperiale, etaient deserts; mais une foule de boutiques et
de maisons appartenant a des paiens avaient et4 abandonnees par leurs propridtaires. La rage des Boxeurs ne s'itait
pas arrdtee, en effet, aux demeures des chretiens. Ils avaient
pille et bruld 2 ooo boutiques, 24 banques appartenant

aux paiens eux-mames. Aussi, tous les habitants qui avaient
eu le temps ou les moyens de fuir avaient quiltt Pekin. Un
petit nombre seulement etaient encore li : c'etaient des
fournisseurs que les Boxeurs avaient arrates, et qu'ils
avaient mis a rdquisition durant les deux mois du siege.
* Pkin ayant ite pris d'assaut, il y eut encore des engagements dans les rues. II n'est pas possible de se faire une
idee de l'acharnement de ses derniers d6fenseurs. Plus de
quinze jours apr6s 1'entree des troupes, des postes francais
eurent encore i essuyer des coups de feu.
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a Ilest bien possible que dans les premieres heures de la
prise de Pekin, comme en tous les faits deguerre du meme
genre, quelques innocents aient it6 confondus avec les
coupables. C'est d'autant plus possible qu'il n'y avait plus
moyen de distinguer les gens inoffensifs des Boxeurs et des
soldats plusou moins reguliers. Ceux-ci s'itaient empresses
de jeter leurs casaques et tous leurs insignes.
a Mais on a grossi demesurdment le nombre et le caractere de ces violences; en tout cas, les troupes de toutes les
nationalites ont plus ou moins pris part a ces repr6sailles.
a Sans les excuser, on peut expliquer ces violences par la
rage du combat, l'ivresse de la victoire, les preuves de
cruauti inoue que les troupes rencontraient a chaque pas,
la nicessite de se defendre contre des ennemis parout embusques.
a Dans ces circonstances, la conduite des Missionnaires
fut ce qu'elle devait etre. Une foule de paiens accoururent
se rifugier au Pe-tang. De crainte d'etre pris pour des
Boxeurs et d'etre fusilles par les allies, beaucoup de ces
braves gens vinrent demander I'hospitalit6 a P1evque.
Mgr Favier les requt, les protegea aussi bien que ses chretiens, les aida plus tard i rouvrir leurs boutiques. Parmi
eux, il y avait, par exemple, un tres riche marchand de
grains du voisinage, le fournisseur de la mission depuis
plus de trente ans. Les Boxeurs I'avaient contraint de rester
et de leur livrer du grain; puis ce furent les allies qui menaCaient de le fusiller. Mgr Favier le rebut an Pc-tang avec
vingt-huit membres de sa famille.
Disons tout de suite que c'est chez ce fournisseur,
B
qu'apres la delivrance la mission fit ses premieres provisions. Par la suite, le marchand ne voulut rien recevoir de
la mission qui lui avait sauv' la vie. Celle-ci lui paya
cependant tous ses achats.
a Naturellement, la reconnaissance des paiens sauvis de la
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sorte se manifesta tres vive. Pendant tout un mois, ce fut
au PN-tang un defild de ces braves gens, auxquels se joignaient les membres de leurs families revenus a Pekin. Ils
apportaient i la mission des cadeaux selon la mode chinoise,
des provisions rares, comme du vin chinois, des lgumeset
des fruits. A sept reprises, Mgr Favier requt la visite de
groupes chinois, venant lui remettre des parasols d'honneur.
a La mission dilivrde se trouvait en face de nicessitds
urgentes.
SToutes les provisions, on le sait, avaient edtC puisees
durant le siege. Alors qu'on avait assure aux trente dMfenseurs survivants des vivres en quantite et en qualiti suffisantes, les chritiens et leurs prdtres n'avaient plus, depuis
plus d'une semaine, pour toute ration, que deux onces de
nourriture par jour. Aussi parmi eux la faim avait exerc6
ses ravages plus encore que le feu de rennemi. Quatre cents
etaient morts de faim et de misere; ceux qui restaient se
trainaient extinues comme des cadavres sous les verandas.
* Le supplice de la faim devait etre d'autant plus cruel
qu'ils apercevaient autour du Pd-tang des provisions abondantes. A quelques centaines de m6tres, plusieurs barricades avaient dtd construites avec des sacs de riz.
a Mais les souffrances etaient finies! Les Chinois assidgis
n'attendirent pas qu'on le leur edt dit pour courir au plus
presse. II ne fallut leur donner aucune indication, aucun
mot d'ordre pour trouver en un rien de temps la nourriture
urgente. Ils se contenterent, dans les premiers jours, de
prendre ce qui etait absolument nicessaire; puis, voyant
qu'ils outrepassaient leurs droits, Mgr Favier leur adressa
le mandement suivant :
Par la grace du Souverain Pontife, le grand Pape de la grande
Rome, moi, Favier, 6veque de Pekin, vous fais savoir ce qui suit:
Pendant le siege qui vient de se terminer, rentres au Pc-tang avec

nous, vous vous 6tes tres bien conduits et vous avez pri6 Dieu, la
Vierge, les saints, jour et nuit, pour obtenir la ddlivrance. Nous
avons tous ete delivr6s miraculeusement par la puissance de Dieu
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et les armies allies. Et maintenant, il faut remercier Dieu, et que la
joie de la delivrance ne nuise pas i votre rdgularite et a votre reconnaissance... Or, il y en a parmi vous qui courent les maisons brildes
ou abandonnees pour y chercher de Is nourriture, du chauffage, des
objets et mime de 'argent qu'ils s'approprient. Ceci est tout a fait
contraire a la justice, et ne doit pas continuer : les troupes allides
prennent tout ce dont elles ont besoin: ceci est 'affaire des gen6raux
et des riglements militaires,et neme concerne pas. 11 ne faut pas oublier qu'elles oat verst leur sang pour ddfendre P6kin; elles oat des
droits qui n'appartiennent i personne autre.
Moi, ici, au Pc-tang, j'ai repu I'autorisation du ministre de France
de faire toutes les provisions necessaires pour la nourriture, le vetement, ie chauffage, J'entretien de vous tons qui etes malheureux et
avez tout perdu. J'ai pose moi-meme la condition que le ministre
retrancherait sur 1'indemnit6 la valeur de tout ce que nous aurions
pris par necessit6 en ce moment-ci. Mais vous qui n'appartenez pas i
I'armde et qui n'avez pas d'autorisation et qui etes du peuple chinois,
vous n'avez aucun droit de faire des provisions, de prendre des objets
ou de 'argent meme dans les maisons tout a fait abandonnies et brilies, pour votre usage personnel.Tout doit etre versd a la masse commune pour etre distribu6 dquitablement aux chretiens et les emp-.
cher ainsi de mourir de froid ou de faim.Pour ces raisons, j'ordonne
ce qui suit :
i* Les families qui dans les huit premiers jours apres le siege ont
pris du grain, du charbon ou autre chose pour une somme n'excedant
pas So taels (175 francs) pour toute la famille, peuvent se regarder
comme non tenues i restitution parce que c'etait la necessite absolue;
2* Les families ou individus qui, dans ce laps de temps, ont pris
pour plus de 5o taels,doivent se regarder comme obligees i restitution et s'entendre avec leur propre pretre pour rapporter a la masse
le surplus;
3" Les individus qui auraient, soit en objets, soit en argent, pris
une somme considerable a partir de 5oo tadls (i 750 francs),doivent
savoir qu'aucun pretre ne peut les absoudre et que leur confession
est rdserv6e aux 6veques et au vicaire g6nrali seuls. Nous veillerons
de notre c6t6 a ce que nos chretiens recoivent equitablement sur la
masse de provisions, vetements, etc., d6pos6s chcz nous, ce dont its
ont absolument besoin pour vivre. Et ainsi aucun ne sera privilegii,
et nous esperons avec la grice de Dieu pouvoir secourir les chrdtiens
de la ville et de l'extdrieur, afin qu'aucun ne meure de faim ou de
froid. Que chacun s'en tienne done & ce reglement, et comme nous
savons que vous etes de bons chrdtiens, nous esp6rons qu'immediatement tout sera vers6 i la masse commune que nous agglomdrons
nous-memes comme une avance qui sera remboursde au gouvernemeat chinois sur I'indemnit6 i recevoir.
Alphonse FAVIEa,

Vicaire apostolique de Pikin.
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Lettre de la seur CHOLAT, fille de la Charite.
Pekin, i5 novembre igoo.

Apres bien des p6ripeties trop longues &vous raconter,
ma seur Labreuil m'a fait quitter le bateau-ambulance de
Notre-Dame-du-Salut pour. m'emmener avec elle & Pekin
aider les sceurs de 1'ambulance militaire. Quant a celle de
Notre-Dame-du-Salut, on parlait de 'envoyer au Japon, a

Nagasaki, od elle aurait pris un certain nombre de malades qu'elle aurait ensuite ramenes en France.
C'est Mgr Favier qui fit installer I'ambulance militaire,
dans les appartements du Siminaire, an Pi-tang, et ce fut
ma soeur Lieutier qui en prit la direction; I'h6pital chinois
du Nan-tang, od elle itait, a •ti brfil, et il n'en reste plus
rien. L'ambulance resta 1l environ un mois, et fut transferee
ensuite au palais Lin, A cinq cents m6tres environ. On ne
s'imagine pas ce qu'itait ce fameux palais. Reprisentezvous une vingtaine de pavilions construits ou plut6t fabriquis de panneaux en bois sculptes et recouverts de papier.
En somme, des pavillons de carton. C'est la que pros de
deux cents malades gisaient itendus sur des rakanu chinois
(bancs de briques servant de lits). Hilas! il n'y avait ni
matelas ni linge!
C'est le 17' regiment d'infanterie de marine qui avait
monte cette ambulance, on peut dire avec rien; et c'est
Mgr Favier qui avait procure les quelques couvertures et
les rares lits qui s'y trouvaient. Pour ma sceur Lieutier,
elle donnait a ces pauvres soldats presque plus qu'elle
n'avait, utilisant des robes de mandarin et quelques pieces
de molleton pour faire des ceintures.
Une nouvelle administration, arrivie de France depuis
un mois, apportant avec elle un h6pital monte de deux
cent cinquante lits, s'occupa de choisir un local plus confortable a cause de l'hiver si dur dans le nord de la Chine.
L'ancien P6-tang (ateliers de tissage de la Maison impi-
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riale) fut choisi. M. David peut vous en faire connaitre et
I'dtendue et les innombrables divisions; pour moi, je m'y
perds encore.
Le lieu choisi, il s'agissait d'installer l'h6pital. Le quartier g6neral occupait ddja les principaux pavilions. Le
gineral Voyron y est installd avec ses officiers. Pour debarrasser l'ancien P6-tang, il fallut du temps; novembre arrivait a grands pas, et, avec lui, les grands froids; nous songions avec tristesse A notre insuffisante installation du
palais Lin.
Enfin, le lundi 12 novembre, cinq salles furent ouvertes
pour recevoir environ cent analades qui restaient; le plus
grand nombre avait tc ev :•.cu ou hospitalis6 a Tien-tsin.
Quel cortege que tous ces pauvres fidvreux, andmies, etc.,
les uns allant a pied et soutenus par des infirmiers, d'autres en char, enfin, les plus malades, en civiere! Les Sceurs
des salles accompagnaient leurs plus grands malades; la
distance etait environ d'un quart d'heure.
En arrivant a l'h6pital, jugez de I'agr6able surprise qui
attendait nos pauvres malades : ils trouv6rent de magnifi.
ques salles chauffdes par des caloriferes chinois, des lits de
fer contenant paillasse, matelas, draps; de plus, chaque
malade avait une belle chemise blanche, deux serviettes,
des chaussettes de laine, un bourgeron et un pantalon de
molleton gris; enfin, avec cela, tous les ustensiles ndcessaires, tels que: assiette, gobelet, quart, etc., le tout en
bel itain. Les malades 6taient fous de joie, et nous, nous
dtions ravies de leur bonheur.
Aujourd'hui, A deux heures, le gendral Voyron fait sa
visite officielle a Ih6pital. II sera accompagn6 de M. Pichon, ministre de France, et de Mal Pichon.
Ma smur Guerlain, de Tcheng-ting-fou, se dispose a rentrer dans sa chere mission, lundi, probablement. Le gendral
Voyron envoie des soldats; ils la protigeront, s'il y a lieu,
pendant le voyage.
Smeur CHOLAT.
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Lettre de M. RAMEAU, prttre de la Mission.
28 novembre tgoo.

A Sbang-hai, tout est calme pour le moment. It est vrai
que nous avons des navires de guerre avec de bons canons
et cinq A six mille soldats.
La cour imperiale est a Si-ngan-fou.
Les troupes allides, dans le nord de la Chine, chitient
les Boxeurs et cherchent &ritablir la paix.
Les Franjais sont allis a Pao-4ing-fou et &Tcheng-tingfou, delivrer les Missionnaires, les ing6nieurs et les chrdtiens qui etaient encore bloques apres la ddlivrance de
Pekin.
A Pao-ting-fou, deux grands mandarins qui itaient chefs
des Boxeurs, ont it6 pris, juges et d&capitis par les allids;
ce qui a produit partout un trAs grand effet et inspire sans
doute des reflexions A crtains autres mandarins qui, jusataient toujours restes impunis aprts avoir
qu'A prisent,
commis toutes sortes de forfaits contre les Ctrangers et les
chritiens.
Six de nos confreres sachant la langue chinoise out etd
envoyds dans Ie nord de la Chine pour tre aum6niers des
troupes francaises; ce sout MM. Barberet, Louat, Schottey,
Legris, Frances et Clerc Renaud.
O. RAMEAUX.

M-R FAVIER A ROME ET EN FRANCE
Mgr Favier, apres les dramatiques 6venements de Pan
dernier, est venu en Europe et s'est rendu d'abord directement a Rome, oi le Souverain Pontife d6sirait entendre de
sa bouche les dmouvants recits que aos lecteurs connaissent, et savoir ce que l'on pouvait augurer de I'avenir
du catholicisme au sortir de la crise que Ion venait de
traverser.
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Sa Saintet6 a accueilli avec une particuliere bienveil-

lance le Vicaire apostolique de Pekin, lui a temoigni tout
I'interet qu'il portait a 1'Eglise de Chine. Le Souverain
Pontife a exprimi a Mgr Favier sa haute satisfaction et,
comme marque, lui a attribue le titre d's Assistant au tr6ne
pontifical a.
A PARIS

Le venerable et vaillant prilat est venu ensuite en France.
II se proposait d'abord de saluer M. le Superieur gindral
et la Communaute.
Inutile de dire avec quelle affectueuse vdndration et
quelle joie il a ete requ, a la maison-mere de la Mission,
par M. le Supirieur general et par tous les confr6res, et A
la maison-mere des Filles de la Charite, par la tres honoree Mere et par les Sceurs anxieuses d'avoir des nouvelles
de leurs compagnes de Chine, de celles qui avaient subi le
siege et de celles qui dtaient parties depuis pour le service
des ambulances.
Mgr Favier a ete reug avec une vive sympathie et avec
interet par M. le President de la Republique francaise et
par M. le ministre des Affaires 6trangeres : tous deux ont
voulu I'avoir A dijeuner et I'entretenir de la situation en
Chine.
Entre les diffirents buts que se proposait le Vicaire apostolique de Pekin, I'un des principaux etait d'accomplir le
voeu fait i sainte Anne d'Auray, par les marins bretons
qui ont sauv6 la residence du Pi-tang, et par leur vaillant
chef; c'tait aussi d'aller saluer la famille de cet heroique
et si chretien Paul Henry.
MGR FAVIER A SAINTE-ANNE

D'AURAY

L'Univers a publi6 le compte rendu qu'on va lire du p6lerinage
de Mgr Favier &Sainte-Anne d'Auray pour accomplir le vocu fait
par les refugies du Pi-tang.

cil

MONSEIGNEUR

FAVIER

LAZARISTE
VICAIRE APOSTOLIQUE DE PiKIN
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« Ce vacu a iet fait dans des circonstances extraordinaires : il fallaitqu'il filt solennellement accompli. Depuis
mon arrivie en Europe, je me suis rendu a Rome, ou j'ai
eu le bonheur d'entretenir longuement le Souverain Pontife; j'ai etd en Bourgogne, mon pays natal, oa m'atendait
ma chere et vinerable m&re. Avant de retourner en Chine,
je visiterai bien des villes et bien des localitds. Si j'avais
et mis dans la cruelle necessiti de choisir, il n'est pas un
seul de ces voyages que je n'eusse volontiers sacrifii au
ptlerinage de Sainte-Anne d'Auray. Au besoin, je les
aurais sacrifi6s tons. Et pourtant, je ne suis pas ici en mon
propre nom : je ne suis que le deldgue de celui qui ne peut
venir. a
Tel a 4t le dibut da r6cit empoignant que Mgr Favier
a fait, le mercredi 23 janvier, dans la basilique de SainteAnne, aux nombreux p6lerins attires par le ddsir de le voir
et surtout de rentendre.
L'eveque de Pikin a dfi tre content I L'accomplissement
du venu a Eit aussi solennel qu'il pouvait le souhaiter; la
cedrmonie d'action de graces a etc aussi belle, aussi triomphante que semblaient le demander les circonstances.
On etait accourn de toutes les paroisses du littoral breton. Il y avait des pelerins d'Arzon, de la Triniti-sur-Mer,
de Quiberon, de Moelan, de Saint-Renan, de Brest, de
Guipavas, de Lesneven, de Perros-Guirec, de Lannion;
tous on presque tous, les parents on les amis des marins
et des soldats qui ont pris part l'expedition de Chine
et
principalement de ceux qui ont combattu APekin. Ce n'itait
pas la population melde et quelque peu bruyante de nos
grands jours de fete, mais des fideles ddjA recueillis
et presque
emus. L'ame de cette foule semblait se mattre d'avance
en
harmonie avec les impressions qu'elle devait bientbt eprouver. CA et l4, dans les rues du village, dans la basilique
ou
sur Fesplanade, des femmes, des jeunes filles,
de jeunes
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garqons en deuil : ce sont les 6pouses, les soeurs on les
enfants des marins qui ne sont pas revenus de 1'horrible
pays jaune, oi ils sont morts en defendant les legations on
le Pi-tang. On se montrait le pere, l'oncle et les deux
jeunes freres, Iun s6minariste, I'autre ilýve de marine, du
hiros Paul Henry, dont le nom itait dans toutes les bouches. Dans differents groupes on apercevait les survivants
de la terrible lutte. Un cong6 bien miritd leur avait permis
d'accepter le rendez-vous qui leur avait eti donni aux pieds
de sainte Anne. Tons, ils ont, a la boutonniere, un ruban
sp6cial, en attendant la medaille. Quelques-uns portent les
marques plus glorieuses encore de blessures i peine fermees.
Ces tout jeunes gens, quelques-uns presque des enfants,
n'ont pas Fair de se douter qu'ils ont fait de grandes choses.
Ils sont tout etonnis et cependant ravis des chaleureases
ovations dont ils sont a chaque moment robjet. L'hdroisme
vrai s'ignore lui-meme. Leur ddmarche n'a mdme rien de
martial, et leur attitude est aussi simple que celle des pelerins qui les admirent. Leur chef surtout, Elias, ce simple
quartier-maitre de mousqueterie, aujourd'hui secondmaitre, qui, A la mort de Penseigne Henry, a eu rhonneur
de commander devant rennemi pendant plus de quinze
jours, Elias a une physionomie tris calme et plut6t milancolique, le parler doux et presque fmninin. Maissous toutes
ces vareuses noires et sons le collet bleu, on devine des
corps agiles et des membres souples, tout prits a bondir.
Dans le visage tranquille, on trouverait, a le bien chercher,
le signe des r6solutions energiques et des enirtements
tenaces. Ces humbles oat disormais leur place dans Phistoire, et longtemps on parlera d'eux, parce.qu'ils etaient a
ce grand siege qui a eu lieu dans les murs de Pekin.
A leur tete on verra se placer tout A lheure un autre
glorieux mutild : le drapeau francais qui, pendant plus de
deux mois, n'a cessi de se dresser sur les fortifications du
Pi-tang, dichirt par pris de cent balles chinoises, noirci
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par la mitraille, ayant perdu plus de la moitii de son itoffe,
et dont une main pieuse a essayi de cicatriser les innombrables blessures. II a t ia la peine : il etait juste qu'il flt
a 'honneur!
Toute la foule avait pris place dans la basilique longtemps avant i'heure marquee pour la ceremonie.
Qu'on se rappelle ou qu'on se reprisente la scene que
nous avons eue sous les yeux : le vaste choeur de l'6glise
tout entier occupe par les prdtres; les trois nefs absolument
remplies par les fideles, les marins et quelques soldats de
l'expidition groupis au pied de la chaire; tout autour
d'eux, les parents en deuil, et, plus loin, sur I'autel de
Sainte-Anne, le drapeau qui representait si bien les deuils
et les grandeurs de la patrie : et tout a coup, apres la messe
solennelle, chant6e en presence des deux ievques de
Vannes et de Pekin, surgissant dans la chaire, se dressant dans sa haute taille, Mgr Favier, dont on avait hAte de
contempler les traits venerables et de recueillir les paroles.
Avant qu'il elft ouvert la bouche, un silence religieux
rignait d'un bout a l'autre de l'rdifice, ou les orateurs les
plus iloquents ne parviennent presque jamais a dominer
entierement le bruit. On 1'ecoutait deja.
Rarement orateur eut un theme aussi dmouvant A divelopper devant un auditoire. Avec une opportuniti parfaite, peut-etre mdme avec un parti pris evident s'alliant a
une habiletd consommre, Mgr Favier a laiss4 les faits parler. Les faits, du reste, parlaient assez d'eux-memes; et on
ne peut Iaccuser d'avoir voulu y ajouter les prestiges de
1'eloquence ou de 'action oratoire. Nulle recherche de
leffet; rVmotion, qui naturellement accompagne un r6cit
tragique, refoulee au fond du coeur; un verbe qui, comme
celui de saint Paul, didaigne les procedes de I'art; les 6vdnements exposes avec une rhetorique nue, rapide, seche,
presque froide; I'homme faisant effort pour s'effacer et ne
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laisser voir que les choses. Mais ces choses dtaient en ellesmemes si belles et si emouvantes que tous les auditeurs en
etalent attendris, meme ceux que leurs fonctions predisposent A devenir bien vite blases sur tous les genres d'emotion. Jamais discours ne fut ecout6 avec plus d'attention.
Cette forme etait la mieux adaptie A la circonstance. Si
Mgr Favier ne s'etait pas gard6 de 1'emotion dont on avait
vu les traces 6videntes sur son visage, quelques heures
auparavant, au moment oil il celebrait la messe a I'autel de
la statue miraculeuse; si sa voix n'avait comprimd le flot
tumulueux de ses sentiments, ses auditeurs auraient bien
vite 6clate en sanglots; et il lui fut devenu impossible
d'achever son recit.
D'apres ce recit, il semble que Mgr Favier ait eu a remplir en Europe une triple mission.
A Rome, il a expose l'etat de son vicariat apostolique. II
a raconti au Pape les causes de la guerre civile Ala fois et
etrangere qui a disole la Chine, les ruines materiellesaccumuldes par la revolution, et les massacres des chretiens,en
plus d'un point semblables aux massacres de 1871, accomplis en Igoo par la Commune de Pekin. II lui a fait part
aussi des grandes esperances qu'a fait naitre dans son coeur
1'heroique fermet6 des Chinois qui ont embrassC I•Evangile.
Le vicariat de Pekin compte encore aujourd'hui 25 ooo
chretiens, qui ne le cedent en rien aux meilleurs chretiens
d'Europe, aux catholiques de France les plus fervents et les
plus energiques. Sur cent chretiens, quatre-vingt-dix-huit
remplissent tres regulierement leur devoir pascal. Y a-t-il,
meme dans les regions les plus attachees a la foi de la catholique Bretagne, beaucoup de paroisses oi I'on puisse rencontrer une proportion aussi consolante? Au cours de la
persecution qui vient d'ensanglanter les rues de Pekin et
les risidences des provinces voisines, o6 les bourreaux,
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dignes en tout de ceux de Rome, brulaient leurs victimes,
on les coupaient en morceaux, ou les empalaient, ou les
faisaient perir dans des tortures inventies par la barbaric la
plus atroce unie A la civilisation la plus raffinde, prolongeant la vie pour prolonger les supplices, ii y a eu environ
six mille chritiens chinois A pIrir pour leur foL
Tres pen ont abjure, deux pour cent suivant les renseignements les plus exacts; encore n'ont-ils pas, a proprement
parler, renonce A leurs croyancesdans le fond deleur coeur;
ils out eu seulement la faiblesse d'accorder les marques
extirieures de l'apostasie. Quant aux autres, ils ont laisse
un magnifique exemple aux chretiens de tous les pays; quelques-uns sont morts avec joie, aucun n'a murmur6 contre
la Providence qui exigeait un courage hiroique sous peine
de forfaire. Des enfants de onze ans coup6s en morceaux
pour refus d'apostasie; de faibles femmes laissant ecraser la
tete de leurs enfants sous leurs yeux plut6t que d'abjurer et
pirissant ensuite elles-mdmes dans les plus affreuses tortures, avec une risignation touchante et un courage invincible; martyrs dignes des Agnes, des Tharcisius et des
Symphorose, et dont on louera le courage avec autant de
droit que celui des martyrs de la primitive Eglise. Les trois
mille chritiens rifugids an Pe-tang avec les religieuses et
les missionnaires, exposes A tomber entre les mains des
Boxeurs, auraient montrd le mdme hdroisme et seraient
morts avec une egale facilitd.
« En apprenant ces massacres, dit Mgr Favier, je ne pouvais me rdsoudre Aprier pour les victimes, et je me surprenais parfois a les invoquer dans mes prieres. Le Saint-Pere
n'a pas bl&md ma faqon de faire, et meme ii m'a charge
d'instituer, A mon retour a Pikin, un proc6s canonique sur
nos martyrs de Chine. a
N'y a-t-il pas Ia, malgrd les tristesses de I'heure presente,
un gage de rdsurrection prochaine, on, pour parler plus
exactement, de vie plus pleine et plus abondante? Ce qui
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a et6 sem6 dans les larmes et dans le sang ne doit-il pas,
suivant la parole qui se rdalise toujourset partout, produire,
a l'heure que la Providence choisira, une belle floraison

de conversions chretiennes!
Jusqu'ici, il faut bien le dire, lesChinois ne connaissaient
pas bien ceux des leurs qui embrassaient le christianisme;

ils s'dtaient habituds A ne voir en eux que des gens qui se
cachaient pour fuir la persecution. Mais depuis que les
chritiens oublient leur timidith native, se montrent au grand
jour et triomphent du sentiment si naturel a leurs compatriotes qui les porte a fuir le danger, ils ont appris aux
autres A les estimer.
Le moment n'est peut-etre pas loin ot, cidant Ad'autres
influences qu'a celles qu'exercent en ce moment les armees
dtrangeres, et d'accord avec 1'opinion devenue plus favorable, le gouvernement imperial accordera aux chretiens, non
plus seulenent sur le papier, mais en fait et sincerement, la
liberte depuis si longtemps attendue, toujours promise et
toujours differee.
Mgr Favier est venu affirmer une fois de plus devant le
pays, etplusparticulierement devant ceux qui legouvernent,
le caract&re nettement patriotique de I'ceuvre des Missionnaires en Chine. Assurement. les Missionnaires, sous peine
de ne pas etre dignes de .l'postolat, sont, avant tout, des
evangilisateurs; mais telle est la nature de la question religieuse en Chine qu'en travaillant, meme uniquement, A
rdpandre la foi, ils favorisent encore d'autres intirdts que
ceux de l'ivangile. II y a dans les faits une ndcessitr plus
forte que les volontis, et tellement ividente qu'elle modifie
radicalement les opinions et les pr6juges de tous' ceux qui
la considerent de pres et sans parti pris.
La revolution qui a dclatd en Chine est beaucoup plus
politique que religieuse. En s'attaquant aux chretiens, elle
ne se proposait pas seulement de faire mourir des Chinois
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devenus infideles a la religion des ancetres; elle voulait
avant tout chatier les partisans etles amis des nations etrangeres. Pour les Boxeurs, les Chinois qui acceptent les
croyances des Missionnaires ne sont plus que des c Europens de la seconde classe, des Franjais de la seconde categorie i. Les catholiques en particulier passent pour epouser
tous les intirets de notre pays.

Enfin, Mgr Favier a voulu dire a la Bretagne l'hdroisme
et la foi de ses enfants. Que nos petits Bretons, nos Morbihannais,nos Cornouaillais,nos Lionards,soient esmeilleurs
soldats, les plus endurants et les mieux disciplines de notre
flotte, tout le monde le sait en France, et encore ailleurs.
Ce qui vient de se passer a Pekin n'estpas fait pour ditruire
cette bonne opinion. Les trente matelots de 1'enseigne
Henry, Breton lui-meme, aides de dix soldats italiens et de
quelques seminaristes chinois non encore dans les ordres
sacris, ont defendu pendant deux mois, sans un moment de
repit, une enceinte de murailles de i 4oo m6tres, contre
des assaillants innombrables, armes de fusils Mauser, de
canons Krupp, et disposant des engins les plus perfectionnes des armees europeennes.
La foi soutenait leur courage. Ces vaillants soldats,
comme celui qui avait 1'honneur de les commander, taient
de solides chrdtiens. Tous, ils s'rtaient armes du scapulaire,
qui ne les empnchait pas de se battre comme des heros.
Tous, ils s'etaient prepares, par la reception des sacrements,
A mourir, s'il le fallait, pour les deux causes sacrees qu'ils
itaient charges de defendre. Paul Henry se confessait et
communiait tres frdquemment; il dtait d'une piete angelique.
Ceux d'entre eux qui ne sont plus, sont morts dans des
sentiments admirables. Jouannic, en particulier, qu'on egt
pu sauver, si le Pe-tang avait eu un medecin, Jouannic
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disait : Je vais mourir, mais je vais au ciel; je laisse une
femme et un enfant. Monseigneur, ce qui me console, c'est
que ma femme est bonne chretienne ; je sais qu'elle ilevera
bien son enfant. Je vous les recommande. Y
Us se souvinrent aussi - comment auraient-ils pu l'oublier? - qu'ils avaient une protectrice toute-puissante, une
mere tres aimable et tr4s aimie, au pays breton, dans le
plus beau temple de la contree, pros d'Auray. L'approche
du 26 juillet, date de la fete de sainte Anne, fit concevoir
les plus vives espirances. L'on se flattait que l'heure de la
delivrance allait enfin sonner. C'itait le dernier jour de la
neuvaine de prieres qu'on avait faite en rhonneur de la
patronne des Bretons. Tous y avaient pris part, les Chinois
aussi bien que les Franqais. II s'dtait meme passe, A cette
occasion, une scene tres touchante. Les malheureux assidgis, menacds de mourir de faim ou de perir dans les
tortures, exposes aux balles, aux jets de petrole enflamme,
aux mines qui eclataient sous leurs pas, dparpillis sur une
grande itendue de terrain, par les ndcessites de la ddfense,
avaient trouvd encore le moyen de s'unir dans une meme
pensde et s'dtaient cotises pour acheter un ex-voto qui serait
ddposd sur I'autel de sainte Anne en Bretagne, si le Ciel
exaucait leurs prieres. Henry s'itait engage a le porter luimeme des qu'il reviendrait au pays. Aux exercices de piete
qui se faisaient i toutes les heures du jour et de la nuit et
dans tous les coins du Pe-tang, on n'oubliait jamais
d'ajouter, soit en francais, soit en chinois: « Sainte Anne,
priez pour nous. v Et le neuvieme jour arriva'; il fut salui
avec bonheur, mais il s'dcoula sans amener la dilivrance.
Quelques jours passerent encore dans l'anxidtd de P'attente.
L'armde de secours n'arriverait done jamais!
LeCiel, tout en icoutant nos vaeux, les rialise souvent
d'une maniere qui diroute les previsions.
a Je crois bien que sainte Anne n'a pasvoulu nous sauver,
disait Paul Henry a Mgr Favier; pourquoi ne nous sauve-
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t-elle pas?...-Je suis persuade aucontraire, repondait P1evque, que sainte Anne veut nous exaucer. Mais cette bonne
mxre prefere la gloire de sa fille i la sienne propre; elle
desire que 'honneur de notre salut soit attribu6 a la sainte
Vierge; nous serons delivrs le I5 aoit. i
Le jeune officier exprimait-il sa pensee tout entire? Dans
ses paroles, il n'y avait ni amertume, ni regret, ni murmure; mais elles devaient renfermer un commencement de
revilation au'il n'achevait pas. II est permis de le penser;
quelques mots, o6 l'evdnement a fait voir urie sorte de
pridiction, autorisent a croire que I'heroique et saint
jeune homme avait fait 'offrande de sa vie pour le salut de
tous. * Si je dois mourir, avait-il dit, je ne disparaitrai que
lorsque vous n'aurez plus besoin de moi. ,
Le 3o juillet, Paul Henry tombait frappe de deux balles,
rune au cou, l'autre au flanc. Vingt minutes aprs, il etait
mort. Le Ciel avait acceptd son sacrifice.
a Jusqu'A ce jour, dit en terminant Mgr Favier, je n'avais
pas verse de larmes; nous avions cependant perdu quelques
Europeens et plusieurs centaines de Chinois; mais, a cause
des survivants, il fallait vaincre son coeur et paraitre impassible. A la mort de notre commandant, la douleur fut la
plus forte, et je pleurai comme tout le monde. J'ai pleurd,
mais je n'ai pu reciter un seul De Profundis pour le repos
de cette Ame. De man cceur et de mes I•vres il ne sortait
que des Te Deum. Paul Henry est tres certainement au
ciel, et il y est entre sans passer par le purgatoire. Cette
conviction chez moi itait si forte que j'invoquais Paul
Henrydans mes prires commesaint Michel et commesaint
Maurice...
t ... La ddlivrance est venue. Le Ciel a bien voulu accepter notre voeu. Paul Henry n'est plus Ii pour en remplir la
promesse. J'ai tenu Ale remplacer moi-meme, et 'est pourquoi je suis aujourd'hui a Sainte-Anne. a
Mgr Favier avait fini de parler, on icoutait encore.
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Aussit6t le magnifique recit termine, une procession
emouvante s'organise A Pinterieur de la basilique. Les ptlerins restent tous a leur place. An milieu de la foule, et tout
le long des nefs laterales, on reussit a frayer une voie ott
s'engage un detild triomphal. En tee, le drapeau du Petang port6 par Michel Henry, en qui son frere semble
revivre en ce moment; derriere, les marinsqui se souviennent d'avoir iet secourus par sainte Anne A l'heure du
danger, et enfin l'veque de Pekin portant P'ex-voto qui
donne un corps aux vives esperances qui animaient la-bas
toute une population chretienne, protegee par les armes et
par la patronne des marins bretons. Avec eux semble marcher le cortege des glorieux souvenirs que I'v.que a
dvoquis tout A I'heure. C'est tout le Pe-tang qui se rend,
drapeau en tate, A I'action de grAces.
Au passage de l'hdroique phalange et du drapeau martyr, la foule fremit d'un frisson religieux et patriotique.
Pendant que le defile s'avance lentement a travers les rangs
serres, de tous les points de la basilique s'6leve le chant
d'un cantique inspire par la circonstance, dont les paroles
6mues et I'air entrainant rendent si bien les sentiments qui
ddbordent de tous les coeurs...
L'dvdque arrive enfin devant I'autel de Sainte-Anne.
C'est pour la seconde fois qu'il s'y arrete. Au moment de
son arrivee, il s'y etait ddja fait conduire. On Iavait vu, le
matin, a genoux devant la statue miraculeuse, le front dans
les mains, dans une attitude de profond recueillement.
Dans cette premiere rencontre avec sainte Anne, ii lui avait
exprime sa joie et sa reconnaissance; il lui avait parlden son
nom, au nom de ses d6fenseurs et de ses chr6tiens, et il etait
heureux de deposer a ses pieds les hommages de tous ceux
qu'elle avait bien voulu secourir et dont il n'dtait que linterprete et le porte-parole. I1y avait ensuite celdbrd la sainte
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messe; avec quels sentiments, on pouvait le deviner a voir
les larmes dont son visage etait inondd. Quel spectacle et
quel souvenir!
Maintenant ce n'est plus la priere recueillie et silencieuse,
c'est une vaste acclamation d'actions de grace qui retentit,
ce sont des milliers de pelerins, c'est tout un peuple s'associant A la voix de l'ievque pour chanter la magnifique
antienne dont chaque invocation trouve ici une application
si precise et si litt6rale :
0 mater patriae, Anna potentissima, - Tuorum Britonum salus esto, -. Servafidem, mores corrobora,- Tribue
pacem sancta intercessione.

Une scene plus imouvante encore peut-etre devait clore
cette magnifique manifestation.
Apres avoir requ la bdnddiction du Saint Sacrement, les
pelerins avaient quittd la basilique et s'dtaient masses sur
Pesplanade; ranges en demi-cercle devant le portail, les
trois cents eleves du petit seminaire contiennent la foule.
Tout A coup, la grande porte de la basilique s'ouvre a deux
battants, et l'on voit paraitre sur les marches le drapeau du
Pe-tang, pricedd des marins et suivi des eveques. A cette
vue, tousles fronts se dicouvrent: les vivats retentissent;
la musique du petit seminaire fait entendre le Salut au
drapeau; les le6ves chantent ensuite un hymne eloquent
qui achive de mettre toutes les Ames a 1'unisson.
e II n'et pas etd Breton, Breton dans son coeur, celui
qui n'ett pas &t6emu, celui qui n'eut pas pleurd I
Une femmeen deuil fend la foule, arrive au premier rang
avec un petit garoon, comme elle, habill6 de noir; faisant
un geste : c Tiens, regarde, dit-elle a son fils, voilA Ie drapeau de ton pere I a C'est la veuve Jouannic. Elle veut
graver profondement dans la mdmoire de son enfant les
souvenirs de cette guerre qui lui a enlevi son pere et lui
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donner en mime temps un magnifique heritage d'honneur a
recueillir...
Cette humble femme qui se souvient, mais n'est pas
desespirde, est l'image d'une autre mere. La France chrdtienne convie tous ses enfants a regarder le mime spectacle
si instructif et si eloquent. Oui! le voili flottant au-dessus
de toutes les tetes, s'epanouissant dans la joie du triomphe,
le drapeau franqais, mutili en Chine, la glorieuse relique,
le haillon sublime, la superbe loque! Saluons en lui, pendant qu'il est sous nos yeux, tout ce qu'il rappelle et tout ce
qu'il incarne: la cause de la religion et la cause de la patrie,
dont il etait le vivant symbole sur leshauts murs de Pekin;
la foi inebranlable et la sublime resignation de ceux qui
s'6taient rifugies ou qui combattaient i son ombre; les
heros morts en le defendant, dont les ames, pour itre dans
le ciel, n'en sont pas moins presentes a la fRte ot on les
glorifie; et les soldats survivants, encore tout illuminds de
la gloire qui rayonne de ses plis decoloris; et l'illustre dvque, I'ime de l'inlassable risistance, qui, la lutte une fois
terminie, a iti le prendre de ses propres mains pour le
remetre a ceux dont il est le pricieux trdsor; et la cath6drale
catholique demeur&e, comme lui, debout, malgr6 la pluie
d'obus qui tombait sur elle, quand de toutes les autres
iglises de Pekin il n'est pas restd pierre sur pierre. Saluons
mime, nous en avons ledroit, les mysterieuses visions dont
il etait le timoin, lorsque, pendant certaines nuits du siege,
les assaillants, grice a un privilege dont ils furent seuls A
beneficier, et qu'ils ont ensuite raconti, sans jamais avoir
entendu parler de la sainteVierge et des anges, apercevaient,
se dressant sur les creneaux de la cathddrale, une dame
blanche, des guerriers vetus de blanc et portant des ailes,
qui semblaient la garde surnaturelle du P6-tang...

Pritres et soldats, la Providence semble avoir pris plaisir

-

248 -

a les rapprocher dans une action commune qui lesgrandit
comme une apotheose.
En Chine, il s'est passd des faits qui ont eti connus du
monde entier et qui meritaient de l'tre. Le siege de Pekin,
dit le timoin le plus illustre de cette guerre, est un fait militaire unique parmi les vdenements de ce sicle, et sans
doue le plus memorable de tous par la violence inouie de
l'attaque et par la tenacite de la defense. Et le ministre de
France a Pikin ajoute en prdcisant davantage : c L'episode
le plus remarquable, le plus itonnant du siege a Cti la
defense du PN-tang. * - Or, que voyons-nous au Pi-tang?
Une poignee de soldats et une poign6e de missionnaires se
donnant la main aupres dudrapeau national. a Les marins,
s'ecrie Mgr Favier, ont fait admirablement leur devoir, je
leur dois ce timoignage. Quelques-uns ont verse leur sang
pour le drapeau; tous ils auraient su mourir. Mais si le
dernier d'entre eux 6tait tombW, le drapean n'edt pas et6
moins vaillamment ddfendu; mes missionnaires auraient
donn6 leur vie jusqu'au dernier plut6t que de le trahir. Les
soldats que j'ai sous les yeux me seront temoins : ils ne me
dimentiront pas. 3
Aucun de ces soldats ne vous dimentira, Monseigneur;
et le pays ne vous ddmentira pas non plus.
En France, A Sainte-Anne d'Auray, a eu lieu une cdrimonie incomparable, A laquelle les evenements, dont elle a
etd la commimoraison, ont donne une celebritd qui la fera
connaltre partout. Nous y retrouvons le missionnaire et le
soldat fraternisant sous les plis du meme drapeau.
Apris les avoir vus unis dans le peril, le pays et le monde
les voient unis dans le triomphe. Dieu fait bien ce qu'il
fait.
Telle a eti la fete de Sainte-Anne d'Auray. Cette ciremonie, ot les deux choses que nous aimons le plus au monde
itaient si glorieusement reprisenties, a etd un des spectacles
les plus beaux et les plus consolants qu'un Fran;ais, qu'un
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chritien puisse contempler, par son caractere de grandeur
et de simplicit6, par le recueillement de ceux qui y out pris
part, par les emotions profondes qu'elle a fait naitre dans
les cours, par les enseignements qui s'en degagent, par
l'illustration des dvinements qu'elle rappelait; elle demeurera unique dans les annales du pilerinage de Sainte-Anne
d'Auray; elle sera inoubliable pour tous ceux qui ont eu le
bonheur d'y assister.- X.
La Semaine religieuse de Vannes (26 janvier g19o) a donne un trts
beau recit de cette touchante reunion; nous en recucillons les details
suivants.

Au pr6ne, le premier chapelain recita les pritres habituelles pour les pelerins, auxquelles la foule ripondit avec
une impressionnante piiti; puis il donna le nom des marins morts vaillamment en d6fendant la legation francaise
et le Pe-tang, cette vaste enceinte, devenue une prison, qui
renfermait la cathidrale de Pikin, la residence de l'ivique
et des missionnaires, la maison des sceurs de Saint-Vincent
de Paul avec plusieurs centaines d'orphelins, et trois mille
chritiens chinois.
Ce fut un moment solennel. En entendant les noms des
braves tombds pour la France et pour la religion, en ces
heures terribles ott tout espoir semblait perdu, I'esprit se
reportait vers le theatre de ces horreurs; et c'est avec une
piiti reconnaissante que l'immense assemblee qui remplissait la basilique recita pour les chers morts les versets du
De Profundis.
Voici les noms des intripides marins qui ont difendu le
Pe-tang.
Ont dt tuds : MM. David, de Saint-Nazaire; Franck;
Jouannic, second-maitre, de Pontivy; Ribour.
Etaient presents A Sainte-Anne :
M. Elias, de Moelan (Finistere), second-maitre de mousqueterie, qui prit le commandement A la mort de M. Paul
17
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Henry; Marrec, de Plouescat; Mingam, quartier-maitre de
timonerie, de Saint-Renan; Peuziat, de Plozdvet; Prigent,
de Saint-Urbain : Queffurus, de Guipavas,tous Bretons du
Finistere.
Les autres etaient:
MM. Callac, de Trigonneau (C6tes-du-Nord); Cambiaggy, de Bastia; Constanzza, d'Ajaccio; Delmas, d'Agen;
Derrien, de Moelan; Fay, de Pleuhiban (Finistere); Guizennec, de Cldden-Cap-Sizun (id.); Lalis, de Louargat
(C6tes-du-Nord); Le Coz, de Lannion; Le Coz, fusilier
brevete, de Languidic; Lehoux, de Biville (Seine-Inferieure); Le Quere, de Plozdvet (F.): Le Sech, de Tregonneau (id.); Louarin, de Primelin (id.); Ruello, fusilier
brevetd, de Languidic; Senichal, de Saint-Jean-Trolimon
(Finistere): Jouve, de Marseille; Urcourt, canonnier breveti, de Brest.
Dans les rapides courses de son sdjour en France, Mgr Favier avait pris des mesures pour rencontrer aussi les
families de ses missionnaires qui ont supporte le siege
avec lui : c'est ce qu'il fit en particulier pour les parents de ceux du diocese de Cambrai qu'il alia visiter ou
qu'il fit prier de venir i Lille, a Roubaix et a Tourcoing.
A Angers surtout, of il alia renettre a la famille du heros
Paul Henry le drapeau mutild du Pi-tang, urr viritable
triomphe 'attendait. A PUniversiti catholique, en trois
mots d'une vibrante dloquence, Mgr l'6vque salua en lui
le religieux, le chef des martyrs, le patriote.
Mgr Favier s'arr8ta i Lyon, le berceau et l'un des
centres de la grande muvre de la Propagation de la Foi. LA
dans l'eglise primatiale, sous la pr6sidence du cardinal archeveque de Lyon, il dut raconter A une foule immense et
.religieuse accourue pour rentendre, les details des 6vdnements dont il avait iet le timoin. Partout oil il passa, au
Mans, A Dijon et ailleurs, les foules chritiennes et les
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eveques lui firent le mdme accueil tout empreint d'une
sainte curiositi et d'une religieuse veneration.
Mgr Favier s'est embarqud a Marseille, le to ftvrier 19ot,
pour retourner en Chine. - Avec lui, se sont embarquds
aussi :
Mgr Geurts, vicaire apostolique du Tche-ly oriental;
MM. Ponzi (Joseph), pretre de la Mission;
id.
Briant (Franjois),
De Vienne (Jean),
id.
Dekkers (Adrien-Corneille), idem.

Lebbe (Frideric), clerc de la Congregation de la
Mission;
Beten (Joseph], frkre coadjuteur de la Mission;
id.
Vidal,

Et deux seminaristes diocisains.
Les Filles de la Charit :
Sceur Patrissey;
Sceur Ducci;
Soeur Deffoux;
Sceur Joannard.
Nous allons donner maintenant quelques renseignements sur la situation faite par les derniers3evnemeuts
a nos autres vicariats apostoliques de Chine.

TCHE-LY OCCIDENTAL
On nous communique, disent les Missios catholiques (18 janvier
1901) cette lettre touchante d'une vaillante religieuse de Saint-Vincent de Paul. Nous nous empressons de la publier a cause des renseignements qu'elle contient sur les evinements du Tch64y sud-ouest.

Lettre de swur JOSEPH, fille de la Charitd.

Les journaux vous ont appris biea des choses depuis
le i5 aodt, jour de la delivrance miraculeuse de Pkia!...
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J'etais alors A Port-Said, sur le bateau Notre-Dame du
Salut, heureuse de retourner en Chine, sans savoir pourtant
si ma Mission de Tcheng-ting-fou (Tchd-ly sud-ouest),
existait encore.
Arrivie a Tien-tsin, je trouvai un billet d'une de nos
soeurs, apportd par un ndophyte qui n'avait pas craint
de s'exposer a la mort pour me faire savoir que la Maison
et ses ceuvres n'avaient pas etd d6truites.
Ce billet etait ainsi conqu :
a Nous protitons du devouement d'un de nos chrdtiens
(artiste peintre), pour vous annoncer que Dieu nous a
gardies. Les menaces ne nous ont pas manque! Nous n'espirions pas un tel miracle. Les details vous seront donnes
quand nous aurons passage libre. Qu'adviendra-t-il plus
tard ?... Ce que le bon Dieu voudra I... On se demande comment on ne meurt pas de frayeur en entendant et en voyant
tout ce qui se passe autour de nous!
a MgrBruguiereestadmirable pendant cetempsd'epreuves
et je ne puis vous dire la profonde veneration que nous lui
portons... Oh! quelle persecution!...
Ce billet avait t icrit le 15 aout; le brave porteur I'avait
cache dans la tresse de ses cheveux; il avait plusieurs fois
requ la bastonnade pendant la route; deux chritiens qui
etaient avec lui avaient eu la the tranchce, et il avait pu
arriver a Pekin apres la delivrance; Ia, montrant son billet,
il etait parvenu a se faire conduire au P6tang.

Jusqu'au 4 novembre, je ne recus plus aucune nou.
velle!...Ce jour-la enfin,une lettre datee du 18 octobre, me
donna l'assurance que ma ch&re Mission etait sauvee...
Nos Soeurs m'dcrivaient de Tcheng-ting-fou:
SNous venons de voir les braves soldats franqais.
* II etait midi lorsque, au nombre de vingt-cinq, ils
sont arrives avec leur chef. Mgr Bruguikre, ainsi que
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MM. les inginieurs du chemin de fer refugies ici, et tons
les mandarins chinois sont allis a leur rencontre. Nous
voilA delivrs ! Le drapeau franqais flotte sur les tours de la
cathddrale qui tant de fois a d eAtre brulie. Vous comprenez sans peine notre joie et nos actions de grAces envers
Dieu. Oh! que de mauvais jours. Nous avons va le martyre de bien pres; notre sacrifice dtait dejA fait. Que de
chritiens disparus!... Que de families ruindes!... Pauvre
Ho-pei (district du vicariat), it n'y reste plus rien; six
cents chretiens sont refugies a Kiao-tchai, ne mangeant que
deux tois par jour, ct bient6t plus qu'une fois, si rargentne
vient pas. Soeur Marguerite m'a donn6 du vieux coton, les
enfants Pepluchent et nous venons de faire des couvertures, des habits et des pantalons ouates que nous envoyons
a tous ces pauvres gens! It ne faut pas les laisser mourirde
froid, n'est-ce pas?
% Vous jouiriez de voir la bonne volonte gendrale, chacune apporte des pieces qu'on ajuste les unes aux autres!
les enfants sont gdenreuses; voyant que le coton manque,
elles voulaient donner la moitid de celui qui est dans leurs
couvertures... Je n'ai pas acceptd, car ihiver elles auraient
froid, elles ont deja tant souffert pendant ces jours d'angoisses; puis il faudra bien se passer de feu, faute decharbon
et d'argent; les provisions s'epuisent. Nous voil a 'Penseigne de la Providence, nous demandant ce que l'avenir
nous reserve...
a Du c6te de You-tong (autre district), les chritiens ont
vaillamment combattu contreles Boxeurs I... et se sont montris hirolques... M. Moulli a beaucoup de martyrs, tous
nouveaux et fervents chritiens; son district est bien Aplaindre, la Sainte-Enfance est dispersee dans des families
chritiennes. a
S26 octobre.

« Vous apprendrez avec bonheur que nos soixante vieillards (trente hommes et trente femmes), n'ont pas voulu
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nous quitter pendant la tourmente. a Nous sommes ddcidis
Sa mourir avec vous a, disaient-ils. Les chritiens et les
chritiennes venaient se rifugier a notre porte pour partager
notre sort.

z*-

novembre.

a Depuis que les troupes sont ici, tout est tranquille; les
mandarins accordent tout ce qu'on leur demande. Hier les
bonzes d6menageaient leurs idoles; is s'attendent a donner
leurs pagodes pour loger les troupes annoncees en grand
nombre. Un bataillon de chasseurs d'Afrique est arrive. Le
capitaine Clouzet, le colonel Drude et le general Bailloud
sont venus nous voir. Ils ont assisti ce matin i la messe de
Monseigneur.
a Je ne vous ai point parlk encore de Tche-Kin. Cette
magnifique cbretient6 a ite saccagie par les Boxeurs, ainsi
que toutes les petites stations qui etaient autour d'elle. La
superbe eglise qui avait coite tant de privations, tant de
sacrifices, tant de sapeques, est detruite!... Les chretiens,
peu iloignis de Pao-ting-fou, ont etc les premiers attaquis
et se sont defendus en hiros, prdfdrant la mort a rapostasie.
SUne ving-aine de bacheliers chritiens sont alles chez
le prefet de la ville, lui demander de protdger 1Pglise, car
on n'a jamais eu, depuis quarante ans qu'elle existe, entre
paiens et chretiens, que de tres bons rapports. Cette d&marche semble avoir reussi; en revanche, le mandarin a
offert un bouton de commandant a on de nos braves employcs a ePglise depuis une quinzaine d'annaes, s'il renoncait A etre chritien et s'il pouvait faire apostasier les autres.
Voici sa reponse : c Tout ce que vous voudrez, mais aposa tasier....., jamais I VoiJA ma tte si vous la voulez. o
a Tel a ete le langage de tous nos vieux chretiens. a
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TCHEI-LY ORIENTAL
11 s'agit du vicariat crt6 r&cemment et dont I'administration a et&
confide i Mgr Geurts.Voici quelques renseignements tires des lettres
de M. Fabr.gues, attache provisoirement i ce vicariat avec M. Capy.
Hoang-boa-kiang, 3a septembre 19oo.

Les Europeens avancent et viennent A notre secours.
D'ailleurs on nous laisse tranquilles, et les paiens, au lieu
de nous nuire, actuellement recherchent notre protection,
car la main des Europdens est terrible.
Les soldats chinois fugitifs passent loin de chez nous;
ils pillent les paiens, mais n'osent venirici, car on nous dit
bien armes et capables de nous defendre contre cinq mille
hommes : cela n'est pas, mais Dieu s'est servi de ce moyen
pour iloigner de nous le danger. Bienm6t, je I'esptre, le
chemin. de fer sera rdtabli, et nous pourrons aller A
Tien-tsin.
Dans le Vicariat de Mgr Geurts, il y a eu environ cent
martyrs.
Hoang-hoa-kang, 8 ocobre rgoo.

Dans le Fong-joung, tout est assez calme; ailleurs, assez
loin d'ici, les paiens persdcutent encore les chrdtiens.
Dans le (Lan-thoo dont s'occupe M. Capy, on vient de
brfler un village de chrdtiens : cela montre que tout n'est
pas fini. - Que font les troupes europ6ennes annoncees?
Chez moi, le sous-prdfet fait son possible pour qu'aucun
trouble n'arrive. II a fait couper la tete A quatre on cinq
chefs de Boxeurs, et me prie en retour de le proteger aupres
des armees europeennes.
T'ang-sban, 38 octobre 1900.

La rigion eat occupie par les troupes russes, et ma r6sidence n'est pas 6loignee de leur camp. Dernierement les
Boxeurs sont venus i Young-ping-fou, - ce sera la r6sidence de Mgr Geurts, - situee i vingt lieues de chez moi
pour y chercher les chritiens. Ceux-ci, ainsi que le pretre
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chinois qui dtait avec eux, se sont sauvds en descendant les
remparts de la ville au moyen d'une corde.
Les soldats europlens itant de retour, les Boxeurs ont
fui, et les chrdtiens sont revenus. - Pauvres chritiens!
voilA I'hiver, et beaucoup n'ont ni maison, ni habits, ni de
quoi manger. Je fais mon possible pour leur procurer le
necessaire, en intervenant aupris des Russes.
Hoang-hoa-kiang, at novembre 19oo.

Du matin au soir, je suis en pourparlers avec les paiens,
et quelquefois avec les mandarins, pour faire donner
aux chrdtiens du pain, des vetements et un abri o6 ils
puissent passer I'hiver. Chez moi, les chrdtiens ont ite
priservis; mais ceux du Ts'oun-hoor et du Young-ping
ont 6td eprouv6s; beaucoup de villages out etd brdOls,
et les chritiens ddpouillds de tout.
M. Capy ayant iet appeld a Tien-tsin, le pretre chinois
de Young-ping m'a prid de I'aider, et j'ai la consolation
d'avoir procure aux chritiens de six on sept villages la
nourriture et les habits necessaires.
Toute la r6gion dtant occupde par les troupes europdennes, une paix relative regne ici. - Mais dans le
Vicariat de Pekin, six Missionnaires out eti massacres, et
le nombre des chritiens tuis est tres grand.
F&naBRGs.
L'aum6nier du transport frangais la Dive ecrivait de
Shang-bai-kouang a M. le Supdrieur general, le 12 decembre g9oo :
MONSIEUR LE SUP•RIEUR GEN&RAL,
M

c Avant de m'embarquer pour lexpedition de Chine, je
vous fus presentd par M. Girard, et vous promis de vous
ecrire d&s que j'aurais vu quelqu'un des v6tres. Pour la
premiere fois depuis le commencement de la campagne,
i'ai rencontri avant-hier deux de vos Missionnaires,
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MM. Capy et Fabregues. Tous deux sont en excellente
santi, et remplis d'une vaillance tout apostolique qui fait
plaisir A voir et riconforte. Us itaient installis dans une
maison plut6t delabrde. J'en ai pris quelques photographies
que je vous enverrai des que je les aurai mises au point.
Aujourd'hui, pensant vous etre agreable, je vous adresse
ce que j'ai dija pu tirer sur papier.
a Daignez agreer, monsieur le Superieur g6ndral, etc.
a J. SUBTIL,
Saumanier de la Marine.

KIANG-SI MERIDIONAL
Rapport de Mgr COQSET, vicaire apostolique.
Shanghai, Ie 4 octobre 1goo.

Apres etre restds chacun A notre poste, tant que nous
avons pu, malgri la tourmente, force nous a etd de quitter
notre mission et de nous rifugier dans un port.
Depuis longtemps, nous 6tions menaces d'incendies et
meme de massacres; les mandarins nous invitaient A
partir; mais comme ils semblaient nous proteger par ordre
du vice-roi, nous restions.
A la fin du mois d'aout, la persecution effective arriva
jusqu'a nous. Pour nous faire partir, les mandarins
lAcherent la bride &la violence populaire.
Le i7ao0t, la residence de Kan-tcheou a dti pillie, et les
Missionnaires se sont refugids au tribunal du taotal qui
les garda pendant deux jours, et les fit ensuite conduire A
Kiou-kiang. Apres le pillage de la maison des Missionnaires, les chritiens de Ia ville et des environs virent les
maisons saccagdes et rasdes; l'dglise neuve de Ping-lou
fut livree aux flammes.
Le 19 aott, les pillards attaquerent les chritiens et la
r6sidence de la prefecture voisine de Nan-ngan; les Missionnaires de ce district furent recueillis par le sous-prdfet
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de Nan-kang, qui se chargea de les faire descendre au
port de Kiou-kiang. Apres leur dipart, tons les villages
chritiens, la chapelle commune ont eti brlids; ii y a eu
des chritiens massacres et brills; on m'a assure qu'il y en
avait environ soixante on soixante-dix.
Le 31 aoitt, Petablissement principal de la mission,
c'est-a-dire la residence du Vicaire apostolique, le seminaire, I'eglise, les orphelinats de la ville de Ki-ngan-fou
ainsi que plusieurs chapelles des environs, un h6pital tout
neuf, encore inhabitd, ont 6te incendids. Les mandarins,
un moment avant le ddsastre, quand la foule entourait
didj nos maisons, sont venus pour nous faire sortir et nous
faire embarquer a la hate sur un jonque militaire. Nous
n'avons pu rien emporter.
J'ai laissd nos cinq prdtres indigenes dans la mission,
parce qu'il leur est plus facile de se. cacher.
En effet, depuis le jour de notre depart, ils soan obligis
de se cacher et de changer de lieu assez souvent. Les chretiens sont partout en fuite, et on force a I'apostasie ceux
qui voudraient revenir dans leurs propres lieux.
J'ai amenE avec moi a Shang-hai les huit plus grands
eleves de notre siminaire, afin de pourvoir A 'oeuvre si
nicessaire, en ces temps-ci, du clergd indigene.
Nous avons tout perdu; nos chretiens sont dans la plus
extreme nicessit6.
A. CoQs, C. M.,
fA.

COQSET, C. M.,
Vie. ap. da Kiang-si mnrid.

KIANG-SI ORIENTAL
Rapport de Mgr Vic, vicaire apostolique.
Shanghai, le 25 d6cembre agoo.

Le Kiang-si, sans avoir eu i deplorer la perte de Missionnaires, a eu sa part douloureuse de persecution, moins
violente que dans le Nord, mais peut-etre plus calculde et
plus raffinde qu'ailleurs.
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Par suite de soulevements locaux discritement excites,
plus ostensiblement encourages par les autoritis provinciales, mon Vicariat avait subi, en 1899, la destruction des
etablissements de tout un vaste dipanement. Les Missionnaires n'etaient pas encore ritablis dans cette prefecture
qu'on publiait partout lea edits de mort venus de P6kin
contre les etrangers.
On pressa de se retirer les Missionnaires qui ne pouvaient se resoudre a quitter leurs etablissements, encore
moins A abandonner A des mains menacantes un nombreux
personnel d'enfants innocentes et sans defense. Aussi
presque tous virent leur risidence flamber sous leurs yeux,
et leur vie fut sdrieusement exposee. Mon Provicaire fut
grievement blessi dans ie trajet de sa residence an Pretoire,
oh il se refugiait. Deux de nos pretres indigenes d'un certain Age furent traques et poursuivis plusieurs jours dans
les montagnes. Leur tete dtait mise A prix. L'un d'eux
contracta dans la route des infirmites presque incurables.
Heureusement, des soins empressis leur furent prodigues
A l'h6pital des leur arrivie A Shang-hai.
L'influence et l'action intelligente et ddvoude de nos
consuls sur les mandarins permettent maintenant de rentrer pen A pen. Je reste encore ici, a Sang-hai, quelque
temps pour suivre et hiter les negociations et le reglement
de nos affaires.
Nos chrdtiens ont eu beaucoup i souffrir. Une quinzaine
sont morts ou brilds par les flammes des incendies, ou
massacres, ou rou6s de coups par les payens. Et combien
devront maintenant succomber de misere et de froid! Car
un grand nombre ont tout perdu et n'ont pu conserver que
des entrailles pour gdmir et des yeux pour pleurer!
Nous avons plusieurs centaines de families dont les habitations ont eti pillies, detruites. Ces pauvres gens ne
peuvent mdme pas mendier; leurs meilleurs amis et leurs
propres parents les rejettent, de crainte de se compromettre.
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A mesure que les Missionnaires rentreront dans I'interieur, la situation des chretiens s'ameliorera.
Notre avenir depend des conditions encore incertaines
de la paix entre la Chine et les puissances. Nous avons
contiance que la Providence menagera des evenements favorables a la liberti et a l'expansion du catholicisme dans
ce vaste empire.
Presque tous les Missionnaires ayant tout perdu, meme
leur breviaire, il ne nous est pas possible de reconstituer
exactement le tableau des fruits spirituels de I'exercice 189919oo. Mais il se rapproche de celui de lexercice precedent.
Sauf le d6partement o6 nos itablissements avaient etd detruits en 1899, dans le reste du vicariat les chretientis ont
dti visitres, et toutes les oeuvres ont continue comme d'habitude jusqu'en juillet dernier.
f- CAS. Vec, C. M.,
Vicaire apostolique du Kiang-si oriental.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. COULBKEAUX, pr&tre de la Mission,
& Mgr MOREL, directeur des Missions catholiques.
16 octobre 9oo0.

Des vexations proches de la persicution ont menac6
presque de ruines nos stations de Gouala et May-Brazio.
Les auteurs de ces violences sont les chefs rigionaux du
Tigri, et en particulier de l'Agamie.
E•tonnie, opinion en France s'exclamera peut-atre:
a L'empereur Minelik n'est done pas bienveillant pour
vous? * S'il est exagir6 d'affirmer que le Nigus nous
laisse entikre liberti, il le serait igalement de dire qu'il ne
nous accorde pas toute sa protection dans la localit6 ofi il
nous a autorisds de reprendre nos anciennes stations et nos
ceuvres.
Les vexations dont nous avons etd Pobjet d&s notre
rentrie (1897), et qui sdvissent encore sur nous A prisent,
ne sont pas imputables A l'empereur. Au contraire, des
lettres ont dtd envoyees A plusieurs reprises aux chefs rdgionaux pour leur ordonner de nous defendre contre les
complots des moines schismatiques, nos ennemis-nds, au
lieu de se mettre de connivence avec eux contre nous.
Du c6t6 de la cour impdriale, c'est impuissance, et
non mauvais vouloir. II en est de la vassalit6 des ras abyssins, vis-a-vis de leur suzerain, comme des mandarins de
Chine vis-a-vis de la cour de Pekin. La distance et la
grande difficultd des communications qui s6parent de la
capitale les diverses provinces de I'empire, permettent aux
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seigneurs et aux prdfets dloignes une independance presque
absolue, et assurent l'impunitd aux infractions des ordres
du souverain. Quand on sait qu'il faut des mois aux courriers impiriaux pour parvenir a destination, ii est facile de
conclure : Ou bien les ordonnances sont censees avoir iti
perdues en route, ou elles seront arrivies assez tard apres
les mefaits accomplis pour preter a excuse plausible. Ainsi
la suzerainetd du a roi des rois * est souvent plus nominale que vraiment effective.
Ces notions de domaine historique etaient ndcessaires
avant l'exposi des details inquidtants qui vont suivre :
En juin dernier, le ras Ouolid, frere de l'impratrice
Taitou, venait succider au ras Makonnen dans le gouvernement du Tigre, vice-royautd septentrionale de FAbyssinie. Nous savions ce nouveau vice-roi particulierement
hostile aux c Frenghis m.Son fanatisme, egalement connu,
nous inspirait encore plus de crainte, a nous catholiques.
Le 20 juillet, M. Picard dcrivait : a Ds I'arrivie du
ras Ouolie dans le Tigre, les archimandrites et prieurs
des grands couvents ont intrigue aupres de lui pour nous
faire chasser de Gouala et de May -Brazio. Ils y ont
reussi. x - Dans l'impossibilit4 de nous bannir de partout,
le ras, ipiloguant sur le texte des lettres imperiales qui
nous autorisent a reprendre nos anciens postes, nous fit
donner l'ordre de nous retirer de ces deux stations plus
avancees sur le plateau agamden.
Le prefet de 1'Agami6, dedjaz Hagos, aurait pu, comme
il nous 'avait promis, esquiver cet ordre. Mais, essentiellement opportuniste, ii nous a lcha 9.
II s'etait montrd favorablement dispose envers nous et
ravait prouvi par divers actes. Si le ras Ouolid s'etait ddclard moins hostile, peut-Etre f-t-il demeuri notre ami,
alors que nous en aurions eu moins besoin.
Aux injonctions du ras, le dedjaz en ajouta encore
d'autres de son chef. Voici le texte de son ordonnance :
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SLettre du dedjazmatch Hagos, parvienne a Abba Picard. Comment vous portez-vous? Moi, grace a Dieu, je
vais bien. Atin d'etablir sur des bases fixes nos relations
amicales, voici les rgglements que j'ai ordonnds et que je
vous communique : Difense A tout Irob et Debra-Mdla
d'etre employe chez vous a aucun travail, de servir Aaucun
message ou a toute autre charge.
s Fait le 23 hamlid de Pan de grAce 1892 (3i juillet 19oo).

a

LA-dessus, M.. Picard se rendit a Addigrat, pres de ce
chef, afin de lui demander explication, et, au cas ou il
maintiendrait son dicret draconien, I'avertir qu'il en appelait au ras Ouolie. En effet, les Irob et les Debra-Mila
formant la population. d'Alitidna, la defense qui leur est
faite de s'employer aux travaux de la mission n'avait
d'autre but que d'empdcher le service indispensable de
cette station. Elle equivalait A une expulsion d'Alitiena
meme.
Le dedjaz Hagos ripondit A cette demarche de M. Picard par de nouvelles menaces : a Vous irez voir le
ras Ouolie quand je vous le dirai... Je vais aller ditruire
votre iglise e votre maison d'Aiga... - Mais, r6pliqua M. Picard, c'est vous-mame qui nous avez autorisis
a les batir !... Y
Le chef laissa alors deviner le but de ses menaces. II
voulait extorquer de Pargent. L'on fit comprendre qu'un
don d'une somme de thalers obtiendrait le retrait de ces
ordonnances et meme la faculti de demeurer AGouala et A
May-Brazio, malgre les defenses du ras Ouolie.
L'expidient de cene cupidit6 ne reussit pas.
A la t&te de ses troupes, le dedjaz se rendit a Alitidna,oi il exerga des r6quisitions et des concussions sans nom
sur les pauvres Irob. Mais ii n'executa rien de ses menaces
contre la mission. II s'en retourna en rongeant son frein.
Quelque temps apres, le 21 aodt, MM. Picard et Forst-
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mann, mandis par le dedjaz Hagos se rendent avec lui,
pres du ras Ouolie, a M&ktle. - a En route, il nous invita & un entretien, icrivent mes confreres, et, sans autre
preambule : a Le chef de l'Agamid, c'est moi. A ce titre,
a c'est moi qui suis votre introducteur aupr6s du ras OuoSlie. L'an passe, je me suis mis contre Abba Johannes'
a parce qu'il se presentait en dehors de moi au ras Makona nan. Je veux votre bien. Soyez strs que je vous aiderai
" en tout et pour tout. Mais, pour mieux reussir, je devrai
" offrir un cadeau au ras Ouolid. Je vais, en votre nom,
c emprunter cinq cents thalers, afin de les lui donner. a
L'entente se fit, mais avec excuse de ne pouvoir souscrire a l'emprunt.
* Nous avons cru a ses promesses, continue M. Picard.
Mais il a passe devant nous, et nous fait tout le mal possible aupres du ras Ouolid. * - Celui-ci nous reooit A
notre tour, accueille notre present, une chemise de sole,
et nous invite A lui exposer nos requtues. DWs que les
noms de Gouala et de May-Brazio. sont tombes des
e1vres, le dedjaz Hagos et un autre ennemi, le choumagamie Rdmha, de protester : a Ces pr&tres europienssont
en Abyssinie pour preparer la conquete de notre pays.
II faudrait les en chasser, s'ils n'avaient pas I'autorisation
de S. M. l'Empereur. Au moins, sequestrez-les i. Alitiena.
Ils attirent A leur foi tous nos paysans; 1'Agamid, en masse,
s'en va vers eux, x etc... - On a beau repondre que les
Missionnaires sont demeurdsdans les limites fixees par Mdnelik, puisqu'il avait ordonn6 de nous laisser libres dans
les stations occupies sous l'empereur Johannes par nos
pretres, qu'ils eussent ete des blancs ou qu'ils eussent et6
des ngres. - Le ras Ouolie, conseille par ces deux chefs,
avait pris sa resolution. II congedia nos confreres en maintenant ses premieres defenses.
I. M. Coulbeaux.
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De retour en Agamid, le dedjaz Hagos revint A son
vieux double jeu. II avait discriditi les Missionnaires aupres du ras Ouolid et l'avait aliden contre eux dans le
dessein secret de les tenir sous sa propre dipendance et son
bon plaisir. De cette sorte, ils ne pouvaient plus essayer de
se plaindre de lui auprds du vice-roi. Bon grd, mal gre, its
n'avaient plus de recours qu'a lui seul; or, ces recours ne
se font gu6re sans quelque cadeau. Son ambition et sa
cupidite y trouvaient egalement leur compte.
Quand mes confreres prirent conge de lui, il leur dit:
a Je vous en prie, ne me maudissez pas. Je vous laisse la
liberti de placer A Gouala et a May-Brazio des pretres indigenes, mais non des pretres blancs, parce que mes
ennemis m'accuseraient aupres du ras Ouolid... •
Finalement, aux menaces, aux anxietes -durant trois
longs mois, succida une accalmie qui laissa la mission
dans son premier etat, c'est-A-dire Pinstable, vu les incessantes intrigues de nos ennemis et les caprices rapaces du
chef agameen. Sans assurance du lendemain, M. Forstmann continue a desservir Gouala, et les autres postes sont
encore occup6s on visitis comme auparavant.
Mais, par le fait que nous sommes, pieds et mains lids,
livrds A la merci des chefs regionaux, que nous sommes
sans recours possible auprds du ras dont I'esprit nous est
aliend, et, d'autre part, trop eloigdes de la cour impiriale
pour qu'elle puisse nous proteger eflicacement, ce district,
aux extrdmites nord du Vicariat, ne peut pas offrir la sdcurite durable, nicessaire pour I'avenir, c'est-A-dire pour le
developpement des oeuvres indispensables A toute mission,
itablissement de charite, seminaire, 6coles professionnelles, etc.; car Pavenir depend, ici comme partout, des
oeuvres de bienfaisance pour gagner la sympathie des populations, et de 1'education des enfants dans la vraie foi et
les moeurs chrtiennes.
II nous faut done chercher A fonder une station A
z8
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l'ombre de la climence directe da boa roi MWnelik. L
tendent tous mes efforts depuis trois ans, et j'espre y reussir enfin.
Voici le bilan de notre situation actuelle et de nos pro-

chaines espirances. Notre plus grande confiance est fondoe
sur les prikres des imes qui crient tous les jours vers le
tr6ne des misdricordes : Advemiat regaum tuum, et, par
leur interm6diaire, sur les graces du divin Redempteur.
Ob! oui, qu'il jette sur ce coin de sa vigne, dispute par
de tels adversaires, un regard de miscricorde
E. CoUn.LAux.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
PERRYVILLE
SEMINAIRE SAINTE-MARIE DES BARRENS

La vue ci-dessous (p. 269) reprdsente dans son etat actuel
la fa4ade du seminaire Sainte-Marie du Barrens, A Perryville, Etat du Missouri.
Le seminaire et la paroisse qui y est attachde furent dablisea 1818 par les dveques Mgr Rosati et Mgr Dubourg
au Barrens, a une distance d'environ quatre-vingts milles' de
Saint-Louis. Le fondateur, M. Filix de Andreis, tout ea
residant A Saint-Louis, ne put cependant jamais visiter Je
Barrens, A cause de ses multiples fonctions de vicaire general, de curd de Saint-Louis, de superieur de la Coommunaut6 et de directeur des novices. Mais, a sa mort, arriv6e
en 1820, les restes de ce venere Missionnaire furent transportes ici, ou ils reposent encore dans l'dglise paroissiae.
Des ses debuts, le seminaire dot lutter contre de graves
difficultds, y compris celle de la plus extrme panuretd.
Mais, avec la grace de Dieu, jointe aux efforts hlroiques et
A la patience A toute epreuve de ses fondateurs et de leurs
successeurs, i prosp6ra pen i pen. Bon nombre de saints et
z6ds iveques, et de prtres selon le coeur de Dieu, soot sortis de son sein, ainsi que de nombreux laiques distingues
dont la science religieuse et la conduite exemplaire furean
d'un grand poids dans la propagation de la religion curtienne dans ces contries, alors plongdes dens lea tenebres.
r. Le mille vaut a peu pr6s le tiers d'une lieue de France.
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Malgr .la modicit6 de ses ressources, le siminaire ne
ferma jamais ses portes aux jeunes gens de vertu et de
talent, qui, quoique pauvres, desiraient se vouer an service
de Dieu dans le sacerdoce, et plusieurs qui, dans la suite,
donnurent PlEglise des preuves de leur divouement et de
leur zele fructueux, furent dleves grAce a la gdndrositi du
seminaire.
L'oeuvre se ressentit sensiblement du contre-coup produit par les nominations nombreuses a divers 6veches des
Etats-Unis et du Canada des prilats pris dans les rangs
des pretres de la Mission. Ainsi, outre M. Rosati, qui
fut nommi le premier eveque de Saint-Louis, nous trouvons le continuateur de ses fonctions, M. Timon, ilevi au
siege de Buffalo. l devait etre suivi par M. Ryan, qui avait
ite visiteur de la province et supdrieur de Sainte-Marie du
Barrens. M.de Neckere fut appeld au siege de la NouvelleOrlkans, et eut pour successeur M. Odin, de pieuse mdmoire. Pittsburg r6clama M. Domenec a PEst, tandis qu'&
POuest Los Angeles obtenait M. Amat. M. Lynch fut envoyd au Canada, comme eveque de Toronto.
Quelque temps apres, le noviciat fut transporti de SaintLouis au Barrens, oii il jouit d'une prospirit6 relative, a
une dpoque oh les vocations itaient rares, les catholiques
peu nombreux et dispersds, et la ferveur religieuse presque
iteinte dans des coeurs prives du ministere du pr6tre.
Les Missionnaires, en petit nombre, contribuerent beaucoup A faire revivre Iesprit de religion au sein des catholiques du Missouri et des Etats avoisinants. Ils visitirent
les villages du Missouri, de IArkansas et 1'Illinois, oh l'on
pft rencontrer des catholiques, et drigerent en plusieurs
endroits des 6tablissements permanents qui prosperent
encore de nos jours.
De nos pretres quiutrent le Barrens pour se charger dela
direction des siminaires de Philadelphie, de Cincinnati et
de New-York, mais leur nombre trop restreint ne leur per-
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mettant pas de conduire ces itablissements comme ils 1'auraient disird, ils les abandonnerent entre les mains des
ivdques le jour oh ceux-ci purent trouver parmi leurs sujets
des pritres capables de les remplacer.
Le seminaire et le noviciat demeurdrent au Barrens jusqu'en 1862, epoque A laquelle le noviciat fat transporti &
Saint-Louis, oi il continua de fonctionner jusqu'a Panae
1868. C'est vers ce temps qu'il fut changd de nouveau et
itabli d'une manikre permanente i Germantown, pres de
Philadelphie (Pensylvanie). Quand le noviciat quitta le
Barrens, le seminaire cessa d'exister et fut remplace par un
college seculier, qui fat maintenu pendant plusieurs annees
sans grand succes.
Ce fut en 1886 que M. lq Supirieur general, d'accord
avec ses assistants, fur d'avis de diviser la province, et d'etablir une fois encore dans I'Ouest une maison centrale.
L'avenir de cette nouvelle province de POuest n'apparaissait pas bien seduisant. II n'y avait guere d'argent ni de
ressources matirielles pour creer une maison centrale avec
un noviciat et des etudes; et, flt-elle 6iablie, il n'y avait
point de novices ni d'etudianis pour Ioccuper.
Un des vieux bitiments de l'ancien siminaire du Barrens etait encore dans un etat de conservation passable, et la
seule chose qui semblait praticable i ce moment, 6tait de
l'occuper, d'inaugurer I'oeuvre a Pancen poste et de se
confier en la Providence pour I'avenir. Quelques confreres
regrettaient qu'on s'etablit dans un site trop icart6 des
centres plus civilises. D'autres pensaient qu'un terrain
arrose par la sueur et sanctifid par les travaux et les vies de
tant de saints Missionnaires - dont plusieurs dorment lear
dernier sommeil dans le cimetiere voisin de 1'eglise - ne
pouvait manquer d'attirer le regard de Dieu, avec ses
faveurs et ses benidictions. En tout cas, il n'y avait pas,
dans les circonstances d'alors, autre chose a essayer, et I'etablissement dbbuta au vieux seminaire du Barrens. Le resul-
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tat attesta hautement at sagesse de ceux qui avaient fait cet
heureux choix.
M. le Superieur general envoya 'ordre d'itablir un novicat, sans doute pour faire l'ipreave de notre capacite dans
rheureuse conduite de la nouaelle province. C'itait une
rude 6preuve, tout an commencement, alors qu'on nous
connaissait a peine et que nous ne pouvions pas encore
compter recevoir des demandes pour Iadmission an novicia'. Ndanmoins, nous avions, quelque temps auparavant,
etabli un seminaire preparatoire oit nous trouvames trois
jeunes gens qui etaient dans les conditions voulues pour
6tre admis au noviciat. Ceux-ci, joints i quelques novices
que M. Mac Gill, visiteur de la province de PEst, eat la
bontd de nous envoyer, inaugurdrent le noviciat, qui s'oovrit le 15 novembre 1888.
Les progres du noviciat ne furent pas rapides, le personnel itant recrutd en grande partie dans le s6minaire prepatoire, qui, an commencement, ne contenait qu'un petit
nombre d'itudiants, et ceux-ci n'etaient pas tres avances
dans Lears etudes, car c'est chez nous qu'ils oat recu pour
la plupart les premieres notions de la science. Mais, avec les
bdnedictions divines, le seminaire prdparatoire grandit, et
bient6t 'idifice qu'il occupa temporairement ne suffit plus
i ses besoins, et nous nous vimes dans l'obligation de btir,
pour les installer convenablement, a gauche du seminaire,
une maison en. briques; bient6t apres, la nicessiti nous
faisait un devoir d'driger le batiment central pour nos
D. LEYDEN.
propres etudiantsLettre de M. C. M. REMILLON, pr tre de la Mission,

& M. A. ML.oN, secrdtairegendral.
Nouvelle-Orleans, ii fUvrier igor.

MoNSIEUR ET TRiS CHE•

CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais!
II y a longtemps que faurais dot vous dire quelque chose
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de la belle petite mission que le bon Dieu, dans sa misericorde, a bien daigni inspirer a mes chers supirieurs de me
confier. Peu de pritres, certes tres pen, en out une pareille
dans ce vaste pays des Etats-Unis. Et cependant c'en est
une qui doit etre chere au coeur de notre bienheureux Pere
saint Vincent de Paul, car elle est exclusivement ad salutem
pauperum, ce qu'il avait taut a coeur, et ensuite parce que
je sens que c'est bien lui-meme qui m'a aide dis les premiers pas, a bini et benit a tout moment les faibles efforts
de ses enfants. Autrement, d'oil vient le succes qui jusqu'ici
semble avoir couronne nos demarches? Cette mission, c'est
la charge exclusive des pauvres negres de la NouvelleOrleans que, par politesse, nous appelons ici les gens de
couleur (colored people).
Invite a vous 6crire sur ce sujet par notre cher confrere
M. Barnwell, avec l'approbation de notre bien-aime Visiteur, M. Th.-J. Smith, je ne veux pas tarder plus longtemps. Sil y a un fils de saint Vincent heureux, c'est moi,
entoure de mes pauvres n6gres que j'aime peut-&tre trop...
qui sait ? Sil y a un cceur reconnaissant envers son Visiteur, c'est le mien qui bUnit et remercie M. Smith d'avoir
bien voulu me confier cette mission.
Je pourrai peut-6tre, plus tard, vous dire quelque chose
des labeurs et des difficultis de la mission; mais aussi, et
surtout, des consolations interieures qu'eprouve souvent votre pauvre petit confrere, lorsqu'il se couche, fatigue le soir, apres avoir 0t6, par la grace de Dieu, I'instrument pour retirer des mains du demon des Ames, qui pendant des annues entieres avaient oublid les lois divines et
perdu tout A fait de vue les sentiers qui aboutissent an
ciel! Aujourd'hui, je me borne A vous envoyer les portraits de ces chers enfants, - spes gregis, ma consolation (car ils sont tous et toutes bons et sinceres), et seront,
j'aime A 'espirer, ma couronne un jour la-haut!
J'ajoute ici, avant de finir, l'bistoire de notre 6glise.
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Cette note me fut donnee par &crit le 19 mai 1895 :
a Le i" janvier 1893, les Peres Lazaristes quittarent
lancienne dglise Saint-Joseph, avenue Tulane, vis-i-vis
de l'h6pital de la Chariti, A la Nouvelle-Orlians, et all6rent
prendre possession de leur nouvelle eglise et risidence,
avenue Tulane, entre les rues de Derbigny et Roman. En
aout 1893, Mgr I'archeveque Janssens pria le tres riv&rend Pere Th.-J. Smith, Visiteur de la province occidentale de la Congregation de la Mission, de reparer et d'ouvrir de nouveau, en faveur des catholiques c de couleur *
de la Nouveile-Orlians, la vieille eglise de Saint-Joseph.
L'entreprise etait difficile et ne donnait pas de grandes
esperances, surtout parce que les u hommes de couleur *,
ayant le plus d'influence parmi les leurs, 6taient tout A fait
opposds a ce projet. Ils disaient qu'une dglise spiciale pour
eux leur causerait un tort tr6s serieux et aurait pour rdsultat
de les exclure, A I'avenir, des autres dglises catholiques oil
ils avaient toujours joui de privileges qu'ils ne pouvaient
pas oublier aujourd'hui.
a Neanmoins, Monseigneur se determina A tenter 'entreprise. Pries avec instance par Monseigneur, les Missionnaires de 'eglise de Saint-Joseph consentirent a en faire
l'expirience.
a La rev6rende Mere: Catherine. Drexel, fondatrice et
supirieure des Soeurs du Saint Sacrement, A Philadelphie,
donna cinq mille piastres pour reparer la vieille iglise, afin
que les * gens de couleur * pussent s'en servir.
w Bien des obstacles surgirent, et ce ne fut que le 29 janvier r895 qu'on commenqa les reparations n6cessaires.
L'eglise s'ouvrit par une messe solennelle, le dimanche
matin, a dix heures, le 19 mai 1895. Mgr Janssensyassista,
precha lui-mgme et annonqa que l'dglise serait nommee
ddsormais: c Eglise Sainte-Catherine a.
a Dans sa iettre du 16 aoat r893 A M. le Visiteur, Monseigneur s'exprime ainsi: ... Des le commencement, il
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Sest bon de nous arrcter a quelques principes gendraux
* afin, qu'en cas que 1'eglise s'ouvre, il n'advienne aucun
£ conflit entre nous on entre les pretres des autres pa* roisses :
a i* Les g gens de couleur a continueront a demeurer en

* possession du droit qu'ils ont maintenant d'appartenir et
, d'aller i leurs paroisses; en d'autres termes, ils ne soat
t pas forces d'appartenir a cette eglise Sainte-Catherine.

a 2" Le prire charge de cette eglise pourra baptiser,
a marier, enterrer et preparer pour la premiere communion
a et la confirmation toutes personnes de couleur de cette
c ville et des environs immidiats qui se presenteroat
a 3" Ce pretre, en charge, n'aura pas le pouvoir d'admiiisa trer les sacrements aux blancs, dans cette eglise, excepti
* le sacrement de penitence. Les bancs de ceue eglise ne
* seront pas lones aux blancs. a
Voili en trois mots, monsieur et tres cher confrere,
lorigine de ma pauvre iglise.
Demandant humblement la benediction de noire tres
honore Ptre et fassistance de vos bonnes prieres et celles
de tons nos chers confreres de la maison-mere en ma
fareur et celle du troupean que j'aime, je demeure, en
I'amour de Notre Seigneur Jdsus-Christ, de sa tres sainte
Mre et de saint Vincent, monsieur et tris cher confrere,
vmre serviteur ddvouC.
Ch.-M. REMmu.ON

MEXIQUE
M. Moral a publiC, a la fin de Pannee 1goo, le compte
rendu annuel des Dames de la Charite au Mexique, 11 dit
qu'il a etC oblige d'ometre bien des details. Le chiffres
qu'il donne sont plus eloquents que tous les recits.
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Les sommes recueillies en argent et en objets d'habillement pour les pauvres peuvent s'evaluer a un million de
francs (argent mexicain). Le nombre des dames depasse
38oo. 11 desire bitir pour les dames une iglise spacieuse et
belle, car elles n'ont i Mexico qu'une simple eglise en
bambou

SALVADOR
Lettre de M. CHARLEs HITTuI, pretre de la Mission,

a M. A. FIr, Supdrieurgendral.
San Salvador. 3 dicembre 19oo.
MONSIEUR ET TRIS HONOR" PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
M. Vaysse est arrive parmi nous. Ce cher confrere, en
quittant Guatemala, oi il avait travailli si longtemps,
nous a donne one belle lemon de detachement. Des qu'il
fut am milieu de nous, nous avons repris les travaux de
mission interrompus par la mor de mon inoubliable compagnon, M. Pineda.
Pour commencer nous sommes allis donner la mission
dans la ville de Chalotenango. Nous y sommes restes du
25 aoult au I2 octobre, y travaillant tout ce temps sans discontinuer, et le bon Dieu a beni nos efforts. Ce qu'il y eut
de particulier fut I'assistance nombreuse et assidue du
peuple au catdchisme g6neral, qui a lieu a trois heures.
M. Vaysse, M. Potier et moi nous regardons comme un
particulier element de succ6s Penseignement de cantiques,
qui precede le catichisme; ces cantiques sont appris avec
entrain pour etre repetes ensuite par les echos des environs.
M. le maire et M. le cure ont ite pleins de bienveillance et
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de prevenance pour les Missionnaires. M. le maire avait
eu l'amabilitc de venir nous chercher a San Jacinto, et il
fut pour nous, sur le chemin, comme lange Raphael.
Au retour de cette campagne laborieuse et ficonde en
fruits de salut, nous fimes notre retraite annuelle, pendant
que M. Vaysse dirigeait les exercices spirituels du clergi.
Les prdtres ont paru satisfaits. On donnera d'autres exercices, le 6 fevrier prochain.
LeIer novembre, M. Chambon nous arrivait de Colombie, et, le 27 du mame mois, M. Gaujon apparaissait
a son tour. Ces deux confreres sont tres contents an Salvador. M. Gaujon a inauguri son apostolat en prenant sa part
de travail d'une retraite des dames qui avait lieu alors. Les
pauvres vieillards de I'asile ont eu aussi leur petite mission,
du 21 novembre an jour de la fite de la a Midaille miraculeuse ; chacun y a fait son devoir.
Je vous offre mes voeux de bonne anode, en union avec
mon cher compagnon des premieres campagnes, M. Potier,
qui maintenant est aguerri, ayant etd saisi par la fievre
jaune dans le courant de 'annee, et l'ayant congidide.
Je vous renouvelle, monsieur et tres honore Pre, mes
remerciements, pour m'avoir envoyd au Salvador. Ici,
regnent entre nous la fraternelle gaiet et 'entente
cordiale, qui font le a paradis des communautis i. Et nous
nous efforcons de suivre votre conseil en 6tant a pieux,
reguliers et bien unis 2, pour etre g sauveurs s dans le
Salvador.
Je demeure votre fils soumis et reconnaissant.
Ch. Hftrum.
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COLOMBIE
M. Gougnon, charge de nos cuvres et du service spirituel des
Filles de la Charit6 & Panama, donnait, Ie 17 decembre dernier, les
nouvelles suivantes :

Cette annie a etC tres agitie par la guerre civile.
Une bataille de quatre jours a eu lieu; elle s'est achevee
par une nuit oi, a trente pas, on s'est fusille comme A
plaisir I Jugez de cela ? Et depuis, nous sommes dans de
continuelles alarmes. Ces jours derniers, on a repris a fennemi la ville de Tumaco : 1 encore, trois jours de bataille I
Je crois cependant que nous touchons a la fin. Priez pour
T. GOUGNON.

nous.

COSTA-RICA
Lettre de M. AUGUSTE BLESSING, pritre de la Mission,
a M. FIAT, Supdrieur gendral.
Sipurio de Talamanca, le 8 d6cembre 19oo.
MONSIEUR ET TRES HONORt

PNEE,

Votre bdnddiction, s'il vous plait !

C'est avec un respect tout filial que je viens vous offrir,
pour la nouvelle annie, mes veux ainsi que ceux des chers
confreres qui travaillent avec moi dans la mission des Indiens. Quoique nous soyons tres dloignas, notre amour et
notre divouement pour vous, ne sont cependant pas inf6rieurs ceux des confreres qui demeurent avec vous dans la
maison-mere et qui peuvent vous en donner des tdmoignages de vive voix. Nous voulons vivre comme si nous
itions sous vos yeux. Nous vous demandons une seule
chose, mon tres honord Pere, A savoir de penser souvent A
nous et aux travaux de notre mission.
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Nos missions sont penibles. II ne nous sera pas donni,
sans doute, de mourir de la glorieuse mort des martyrs,
quoique, dans notre mission aussi, ii y a plus d'un sidce,
des missionnaires ont tci massacres; mais partout nous
sommes exposes a de grands dangers. II y a, en effet, beaucoup de serpents venimeux; de plus, nous avons &traverser
nombre de fleuves rapides et dangereux et a passer des precipices; beaucoup succombent, ici, aux morsures de serpents, se noient on sont prcipites dans les abimes.
Cette annee j'ai iti en mission quasi six mois sans interruption. Deux cent trente baptemes d'adultes et d'enfants
out ite faits et trente-huit mariages contractis. A Estrella,
j'ai pr6pard quelques petits enfants A la premiere communion. Mais, &Talamanca meme, le travail s'avance lentement. Les Indiens ne forment point de villages et n'en veulent pas former. Ils sont disperses, comme les dtoiles du
firmament, et, pour les visiter tous dans leurs cabanes, il n'y
a d'autre moyen que de marcher, et toujours marcher. Aller
i cheval on en voiture est impossible a cause des fleuves et
des montagnes escarpoes. De chemins proprement dits il
n'est pas question. Si nous pouvions former une cole!
mais, en cela aussi, on se heurte Ades difficultes. Deux fois
nous avons essayds de fonder des icoles; mais, an bout de
quatre ou cinq mois, nous avons di les fermer, parsuite de
la saison des pluies et i cause des maladies qui en sont rdsulties pour les enfants. Jusqu'a present les Indiens ne se
laissent pas encore gagner pour 1' • internat s.
Un influence nafaste s'exerce sur les indiens de la partde
cex qui viennentdu dehors, gensde vaeurdouteuse,etde la
part de quelques marchands qui vendent de leaa-de-vie.
Le protestants ne sent pas venus cette annie; ils out bien
essayi d'envoyer des fuilles volantes a chef des Indiens;
mais, avec sa permission, on a pu les retirer avant I'arrivee.
Au mois de juin, apres huit jours d'une marche excessivement penible A travers les montagnes des Andes, je suis
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arrive la veille de la Fete-Dieu, aupres de notre cher
confrere M. Nieborowski qui travaille parmi les Indiens
de Terraba. Grande a 6t6 sa joie i mon apparition subite
et inattendue, mais quasi encore plus grande fut celle des
Indiens, parce que la procession de la Fete-Dieu put
se faire plus solennellement. 11 etait souverainement
idifiant de voir I'attitude pieuse de ces Indiens, et en
prenant congd d'eux, j'itais presque triste en peasant et en
me disant : Quand done tes enfants sauvages de Talamanca
seront-ils aussi avances
Et maintenant, je vous demande derechef, mon tres
Honore Pre, de prier pour nous et de nous accorder votre
benediction, afin qu'avec le secours de Dieu, nous puissions
perseverer et ne pas perdre courage.
Je suis, etc.
Auguste BLESSING.
P. S. - Port Limon, oi nos chers confr6res travaillent,
a 6te brIle en grande partie au mois d'octobre. L'eglise et
la cure n'ont passouffert.
Ce matin, aprs I'acte de consecration a Marie Immaculee, notre cher frere coadjuteur Pablo, originaire de
Costa Rica, a fait les saints vueux.

PEROU
Lettre de M. H. ORLLaC, pretre de la Mission,
d M. A. FIT, Superieur genral.
Trujillo, Ie 23 novembre 190o.

MoNSIEUR ]T TRs HONORt PkRE,

Votre bbnddiction, s'il vous plait!
Nous devons, ici, rendre de ferventes actions de grAces A
Dieu pour la protection signalee qu'il vient de nous ac-
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corder. Les radicaux et les libres penseurs de Trujillo
avaient obtenu du prefet la permission de tenir une seance
de nuit au theAtre. Ils avaient convoqui A cet effet, par
des circulaires r6volutionnaires, tous leurs adherents de la
vallie de Chicama, mettant un train extraordinaire i la disposition des invites. Deux on trois notes de Monseigneur
1'Eveque A l'autorite civile dtaient restees sans resultat et
nous allions tomber entre les mains d'une foule ivre et
excitee par toute sorte de mauvais discours contre les
pretres, les religieux et les religieuses, mais particulierement
contre les dtrangers. Le sdminaire, nous avait-on dit, ne
devait pas trouver grice devant eux, et qui sait ce qui serait
arrive?
Heureusement le bon Dieu veillait sur nous. Dans'plnsieurs communautes, des Ames d'dlite prosterndes de longues
heures devant le tres Saint Sacrement, redisaient du fond
du coeur le Parce, Domine. Et, i la fin, comprenant Iimminence du danger en voyant I'affolement des honnttes
gens, le prefet a retird I'autorisation et a ajournd la s6ance.
Avant cela, notre digne edvque avait essayd vainement
de communiquer avec le President de la Ripublique, le fil
du tiligraphe avait et6 rompu entre Trujillo et Salaverry.
Mais une excellente dame, trbs divoude aux intirets catholiques et mere de deux de nos dleves, a gagnd furtivement
le port de mer, et elle a pu, de la, communiquer avec le
gouvernement de Lima. Aussit6t notre pr6fet a ete destitui,
et, par depeche, on nomma un homme tres respectable
pour le remplacer. Figurez-vous, monsieur et tres honord
Pre, la joie de toute la population paisible et honnite!
Veuillez nous aider a remercier Dieu d'un bienfait qui a
surpasse toutes nos espdrances, et me croire, etc.
Henri OuaRLc.

OC ANIE
ILES PHILIPPINES
Lettre de la seur SATrRNINm
ESCLONA, ille de la Charitd,
& la trfs honorde Mere KIEFFER.
Nuerv-Caceres, collge de Santa Isabel, 25 aoat 1goo.

M.

TRES MONORnE MkRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avwe nouspourjamaist
... Tous les 4evnements arrives dans cette ville peuvent
se diviser en deux pdriodes. La premiere s'dtend du 19 septembre, jour oui eut lieu la revolte des soldats indigenes de
cette ville, au 4 fivrier 1898, jour oi cut lieu la rupture
entre Philippins et Amiricains; la seconde, du 4 fdvrier 1898 au 22 fdvrier 900o,jour de la ddlivrance de cette
ville par les Americains.
Depuis la d6faite de I'escadre espagnole (r" mai 1898) et
surtout depuis le x3 aoit de la meme annde, jour oi eut
lieu la prise de Manille par les Amdricains, notre situation
devint de plus en plus grave. La marche et les progres gigantesques de l'insurrection, la rapiditi et la facilite avec
laquelle tombaient entre les mains des insurgds presque
toutes les provinces de cet infortund archipel; le pen de
garnison de cette province, composde pour la plupart de
soldats indigenes, la connaissance exacte que nous avions
des plans des insurgis : tout nous portait A Palarme et au
decouragement.
Vers Ie I5 septembre, cette crainte augmenta chez tous
les habitants de cette ville. Toute la colonie espagnole
voulut quitter la ville; mais, hWlas! il dtait trop tard. Dans
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la nuit du 19 au 20 septembre, tous les soldats indigenes
se rivoltent, tuent leurs chefs qui etaient espagnols et
restent maiues de la ville. Is se dirigent aussit6t vers la
prison publique, donnent des armes aux prisonniers,
qu'ils obligent a les suivre. Ils parcourent toutes les rues
de la ville poussant des cris epouvantables. Ils cherchent
partout la colonie espagnole, dont ils veulent se difaire en
la tuant. Ils la trouvent enfin dans le couvent et dans
P1glise de San Franscico oL-elle s'etait refugice; elle etait
prete A se difendre. Les insurgis reculent en presence de
cette resistance inattendue. Ils cherchent alors un bon
edifice pour y transporter des munitions de guerre, afin
d'etre prets pour la defensive dans un combat avec les Espagnols. Mais quel devait etre cet edifice? Ecoutez encore
avec patience, ma tres honoree Mere.
Quand nous entendimes, tout au commencement de la
revolte, la clameur des revolutionnaires et les cris de douleur de ceux qui succombaient sous le poignard meurtrier,
nous et les enfants, nous fNmes toutes saisies de crainte et
d'horreur. Effrayees, ne sachant que faire, craignant pour
notre propre vie et surtout pour celle des enfants, nous
tournames nos regards vers la chapelle, o& nous allames
nous prosterner devant le Seigneur pour implorer sa misdricorde. Longtemps nous prions et nous supplions. La
fusillade semble s'apaiser. Ceci nous d6termina a aller au
lit. 11 etait deux heures apres minuit. Impossible de dormir
sous le coup de si terribles impressions. Mais voici qu'a
cinq heures, notre maison est subitement entouree par les
revoles. Ils poussent des cris; ils demandent qu'on leur
ouvre la maison; ils frappent aux fenetres et aux portes, et
essayent de les abattre pour y pinitrer; ils nous menacent
de nous tuer toutes, et ils font des dicharges de mousqueterie dans lair. Je me mets alors A la fenetre; je leur
demande ce qu'ils veulent. Ils poussent de nouveaux cris
et font de nouvelles decharges. Voyant qu'il nous devenait
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impossible de rester dans la maison et qu'il etait inutile
de tenter la resistance, nous nous diterminons a ouvrir et
en meme temps Aquitter la maison. Nous avions songi A
nous refugier dans la cathidrale afin de nous dviter A nous
et aux enfants tout mauvais traitement. Nous nous dirigeons donc vers la porte principale de la maison pour
sortir. Avant d'ouvrir, j'ai la precaution de regarder par la
serrure de la porte. Je vois dans la rue une foule d'hommes
armis qui attendent notre sortie. Que faire en pareille
situation ? Nous revenons sur nos pas, et nous allons toutes
chercher asile dans la chapelle, qui est au premier 6tage de
la maison. En montant, j'arrite un regard sur un tableau
de la Vierge de la Medaille miraculeuse, et je lui adresse
cete fervente priere: a Oh notre tendre Mere, preneznous sous votre protection! Difendez vos enfants dans ce
peril extreme! Aidez-nous, Vierge miraculeuse! Oh! Marie
conque sans pichi, priez pour nous qui avons recours A
vous!I En arrivant A la chapelle, nous tombons toutes,
sceurs et enfants, au pied du tabernacle. LA, chacune implore en gimissant la protection du bon Jesus. Nous lui
demandons la grace de mourir attachies A lui; car il est
notre divin Epoux; et nous nous prdparons A la mort, persuadees que notre derniere heure est arrivie.
Cependant, quelques revoltis avaient pendtrd dans la
maison. Soudain, un insurg6 armi entre dans la chapelle.
L'Umotion fut g6enrale. A la vue de nos larmes, de nos
supplications et de nos cris, il jette son arme Aterre: a Non,
ne craignez rien, dit-il; nous voulons la maison, c'est tout;
nous ne vous ferons aucun mal. * Ceci dit, il se met A genoux, et adore avec nous le Saint Sacrement. II avait pinetr6 dans la cour interieure par une fenetre qu'il avait luimdme abattue; de 1a il etait monte a la chapelle par le
cable du paratonnerre. *
Voyant enfin rimpossibiliti d'empecher l'entrie des
insurges dans la maison, et persuadee que leurs inten-
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tions n'etaient pas si mauvaises que nous pensions, je me
decide A leur ouvrir la porte. Is entrent aussit6t. Nous
nous attendions i voir toute la maison ddvastee; mais nous
remarquons chez tous un grand respect pour tous les objets
de la maison, et de grands egards pour nous et pour les
enfants. lls vont encore plus loin : ils nous offrent la moitid du bitiment. C'est alors que le calme et le soulagement
commencent a renailtre chez nous.
Voyant leurs bienveillantes dispositions, je demande au
chef des insurges la permission d'aller voir les Missionnaires du seminaire, ce que je fis en effet, au milieu d'un
feu tres vif de mousqueterie. Dieu veilla sur moi, etgrAce i
Ia considdration des insurges, ii me fut possible d'arriver
au Seminaire. Un moment apres, j'etais de retour chez
nous avec M. Santandreu, qui fut tres bien recu par les
insurges. Sur leurs prieres, M. Santandreu fit venir ses
confreres du seminaire, oi its etaient tres exposes, et
oiu l'on craignait beaucoup pour leur vie. Ces messieurs
surent si bien s'y prendre que, ds ce jour-lA, ils gagn6rent
la confiance de tous. Grace aux conseils et aux demarches
de M. Santandreu, les insurgis eurent une conference
avec la colonie espagnole. II. fut decide qu'elle rendrait
les armes aux insurges, et que ceux-ci respecteraient la vie
de tous les Espagnols. L'execution de cet accord eut lieu le
soir meme, et le lendemain les insurges etablirent un gouvernement rdvolutionnaire.
Entre le 22 et le 28 de ce meme mois, la colonie espagnole, qui ne se voyait pas en strete dans cette ville, voulut
panir pour Manille, odelle se proposait de prendre un
bateau qui la conduirait en Espagne. Malgri les promesses
et les prieres que nous adressaient les insurges pour nous
faire rester, nous nous decidons A accompagner la colonie, et, a cet effet, nous emballons les objets auxquels
nous tenions davantage, surtout ceux de la chapelle. Tout
ce travail et tous nos projets furent inutiles, car au moment
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de parir il nous fut impossible de trouver des moyens de
transport. La Providence permit heureusement cet iveoement; sans cela nous aurions tout perdu, meubles et maison.
Celle-ci aurait etd certainement saccagde comme le fat le
palais episcopal, ont I'on brila les livres du secretariat.
Le 29 septembre arriva ici l'avant-garde des troupes
insurgies qui venait prendre ia ville. Comme elle ne savait
rien de ce qui etait arrive, quel ne fut pas son contentement
en voyant que le gouvernement de la ville embrassait sa
cause! Pen apres son arrivee, les chefs qui la commandaient commenc6rent a mettre en pratique les ordres de
leurs superieurs. Le. premier acre qu'ils exdcuterent fut de
releguer tous les religieux dans le seminaire. M. le Proviseur etait en tie; Monseigneur etait absent. Une exception
fut faite pour nos Missionnaires. Les insurgis prirent aussit6t I'argent des eglises, des couvents, et celui du seminaire.
Ils vinrent aussi chez nous pour prendre le n6tre, mais je
reussis A leur faire comprendre que l'argent n'itait pas i
nous; que, sans lui, nous ne pourrions continuer l'enseignement, auquel ils tiennent beaucoup. Us s'en allerent
alors sans rien nous dire, emportant la cli de la caisse.
Nous pimes Plavoir peu de temps apres par 'entremise de
la femme d'un chef revolutionnaire qui avait et6 elevee
chez nous. Quelques jours apres, tous les religieux furent
conduits a la prison publique, o6 ils ont subi pendant dix
mois de tres mauvais traitements.
Nous avons tres bien remarque la providence de Dieu ct
l'intercession de Marie et de saint Vincent pendant cette
premiere p6riode. En effet, il nous a ted permis, a nous et
aux Missionnaires, d'enseigner dans nos 6tablissements,
malgre ces Cvenements. Nous n'avons subi aucun mauvais
traitement et n'avons reju aucune insulte, pendant les dixsept jours que les insurges sont rests chez nous; nous
n'avons pas etd incarceries comme les autres religieux; et
mdme, nous nous sommes attire la sympathie des ennemis
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de Prglise et de la religion. Humainement parlant, nous de.
vons tout a M. Santandreu, supirieurdes Missionnaires lazaristes, qui, par ses bons conseils, sa bont6 et sa douceur, a
su s'attirer la confiance des revolutionnaires.

Comme vous venez de voir, ma tres honorie Mere,
noire situation a eti fort pinible jusqu'A ce jour; ele le
devint encore beaucoup plus depuis le 4 janvier 1899,
jour oi eut lieu la rupture entre Philippins et Americains.
A partir de cette date, la ville a souffert un rigoureux
blocus. Non seulement il nous a iet impossible de nous
pourvoir de vivres et des autres secours que nous faisions
venir ordinairement de Manille, mais encore nous avons
ite privees de toute communication avec PEurope, et meme
avec le reste de PArchipel, privation qui a ite tres pinible
pour nous, car nous ignorions quel etait le sort des autres
Sceurs et des fils de saint Vincent de Paul dans cette province. Cete croix, nous I'avons portie en meme temps que
celle de nous voir privdes de pain et de nous voir obligees
de manger a sa place la celebre morisqueta du pays. Ajoutez
Acela nos continuelles alarmes, et vous pourrez vous imaginer alors la grandeur de nos souffrances.
A partir du mois d'aoit 1899, commencaa courir le bruit
que les Amdricains venaient vers nous pour prendre la
ville. Cette nouvelle jeta en m6me temps sur nos coeurs la
crainte et la joie; car si nous savions qu'a Farrivie des
Americains nous serions delivrdes d'entre les mains des
insurges, nous savions aussi qu'ils emploieraient A cet effet
des moyens destructeurs, comme le feu et le canon. Que
deviendrions-nous si notre maison etait detruite apres cela?
Et ot irions-nous ? Ces tristes pensdes s'en allaient et revenaient a mesure que l'on dimentait ou que lon confirmait
cette nouvelle, ce qui arriva assez souvent.
Pendant le mois de septembre, nous edmes la douleur
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de voir arriver ici huit cents prisonniers espagnols qui,
depuis qu'ils eurent le malheur de tomber entre les mains
des insurges, furent menes d'une ville dans une autre, au
milieu de vexations et de privations sans nombre. Ils arriverent diguenillis, pales, languissants, et la plupart gravement malades. A Attone, nous fames tellement touchies
que nous eimes de la peine A contenir nos larmes. Malgri
le peu de ressources que nous avions i cause. du blocus,
nous donnimes de l'argent a quelques-uns, aux malades
du bouillon et de la viande, et A tous la Medaille miraculeuse. Ils la recevaient avec une vive foi. Nous leur fimes
aussi l'aum6ne spirituelle en les encourageant a porter avec
resignation la lourde croix de la captivitd. Ils rest&rent ici
jusqu' la fin du mois de dicembre. Mais quand les insurges
apprirent que les Amiricains se dirigeaient vers la ville,
ils firent de nouveau retourner les prisonniers a Tayabas,
d'ot ils etaient venus. Les insurges faisaient ainsi afin
qu'ils ne fussent pas delivres par les Americains. Parmi ces
huit cents prisonniers il y en eut cent quarante-cinq qu'ils
massacrirent d'une maniere barbare, apres leur avoir fait
souffrir pendant plusieurs mois des marches et contremarches, les mains emmenotties. Quelques-uns qui eurent
la chance d'echapper attribuaient leur sort a la protection
de la Medaille miraculeuse que nous leur avions donn6e.
Cependant les troupes am6ricaines avancaienw vers la
ville. Quand les insurges aperqurent le danger, ils se rinnirent dans un comit6, oi ils convinrent que, la resistance
6tant impossible, ils devaient abandonner la ville et fuir i
l'intirieur de rile avec leurs families. Le dipart, quoique
un peu pr6cipiti, se fit avec calme. Notre maison et le sdminaire furent bient6t envahis par les insurges qui venaient
nous confier les principaux objets de leurs maisons. Tons
les Espagnols, M. le Proviseur et les religieux qui, comme
je l'ai dit, itaient dans la prison publique depuis le 29 septembre de 'annie derniere, furent obliges de les suivre.
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Nous fumes les seuls habitants de la ville qui restames,
malgri les efforts et les demarches faites par un officier
insurgd afin de nous faire quitter la ville avec tout le monde.
Cet officier eut aussi 1'iniention de nous faire assassiner.
Le 22 fevrier, A trois heures du soir, les Americains
entraient dans la vile par cinq points differents, sans tirer
un coup de fusil. Ils etaient etonnes de notre courage et de
voir que nous n'itions pas parties. Nous nous prtaimes volontiers A leur rendre quelques petits services. Nous fimes
monter chez nous I'tat-major, pendant que les troupes,
qui itaient tres fatigudes, prenaient de I'eau que leur procuraient les Sceurs. Apres nous avoir promis qu'ils nous
respecteraient, ainsi que toute communauti religieuse, ils
nous remercierent beaucoup de la confiance que nous
avions manifestee A leur igard. Tous les edifices publics
furent pccupes par les troupes americaines, A Fexception
des eglises et du siminaire.
Le lendemain, les Amiricains quitterent la ville pour
aller a la poursuite des insurgis. Leur but principal itait
de rendre la libert6 aux prisonniers espaguols et aux religieux. Le I r mars, ils 6taient de retour, les ramenant avec
eux et les ayant delivrds aprss une captivit6 de dix mois.
Peu de jours aprbs leur ddlivrance, ils s'embarquerent
pour Manille o6 ils prirent un bateau pour l'Espagne.
Les Philippins conqurent une telle peur des Americains
qu'ils n'osaient rentrer dans la ville, prdfirant rester vagabonds et errants a travers les bourgs et les montagnes des
environs. Peu Apeu, cependant, ils commencerent a revenir
quand ils purent constater les intentions droites et loyales
des Americains.
Toutefois, les Philippins en armes commencerent le
systeme de guerillas, ce qu'ils font encore aujourd'hui;
i!s commettent chaque jour des vols, des pillages et des
assassinats A n'en plus finir.
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Voila donc, ma tres honoree Mere, le recit des princi-

paux evenements qui ont eu lieu dans cette ville depuis le
19 septembre 1898. Notre etat actuel est assez triste; l'horizon est bien noir. II commenCa A s'obscurcir le jour oh
les Philippins eurent la malheureuse idde de se revolter
contre 1'Espagne, et nous voila arrivies au jour oh je considere presque comme impossible de demeurer dans cette
ville. Les vivres sont trks chers, car en ce moment les sauterelles font un ravage 6pouvantable dans les champs de la
riche a Isla de los Negros P, et le manque des animaux de
labour, comme les vaches et les a carabaos s, est si grand
qu'il est impossible de cultiver les champs.
Nous avons, en ce moment, cinquante enfants internes
et trente externes. Quant i•'ecole normale, qui a 6et supprimee A cause des circonstances, nous esp6rons la restaurer avec la protection du gouvernement americain.
Au mois de mai, nous avons requ ici M. Orriols, qui venait nous faire la visite. II nous a pr&ch aussi la retraite.
Nous avons cilibrd avec beaucoup de solenniti le mois de
Marie, pour remercier cette Vierge sainte des grices qu'elle
nous a accorddes pendant ces deux derniares annees, passdes
dans l'angoisse et la douleur.
Daignez agrier, ma tres honoree Mere, etc.
SwurSaturnina

EsCALONA.
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DOCUMENTS ET REPONSES
15.

FACULTE

DE CtLBMRER DANS LES CHAPELLES DES FILLES

DE LA CHARITE LES CERtMONIES DE LA FtTE DE LA PURIFICA-

TION,

DES

SIjanv.

CENDRES,

DE

LA SEMAINE

SAINTE. -

S. C. R.,

9go , pour 5 ans.

TRsi

SAINT PARE,

Antoine Fiat, Supirieur de la Congregation de la Mission, humblement prostern6 aux pieds de Votre Sainteti
demande la prorogation de la faculte de cilibrer, dans les
gglises ou oratoires des Filles de la Charitd, les fonctions
sacrdes du jour du mercredi des Cendres, de la f&te de la
Purification de la sainte Vierge et de la semaine Sainte,
suivant le Memorial des Rites de Benoit XIII.
Et Dieu.....
Congregation de la Mission et des Filles de la Charite.
La Sacree Congregation des Rites, usant des pouvoirs

qui lui ont dtd spicialement concedes par Notre Saint Pere
le Pape Leon XIII, accorde avec bienveillance I'indult
Bma PATER,

Antonius Fiat, Superior generalis Congregationis Missionis, ad pedes
S. V. humillime provolutus facultatis prorogationem implorat, qua in
Ecclesiis vel Oratoriis Domuum Filiarum Caritatis Sacrfe Functiones
in die Cinerum in festo Purificationis B. M. V. et in Hebdomada
maiori peragi queant juxta Memoriale Rituum Benedicti P.P. XIII.
Et Deus...
CongregationisMissionis et Filiarum Caritatis.
Sacra Rituum Congregatio utendo facultatibus sibi specialiter a
Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIIl tributis, expetitum indultum ad aliud proximum quinquennium benigne concessit : apprime servatis conditionibus et clausulis superiori Rescripto appositia. Contrariis nonobstantibus quibuscumque.
Die xi januarii 19o1.
D., Card. FrERATA, Praef.
Locus t

Sigilli.

D. PAmNIC,
Archiep. Laodicen., Seer.
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demande, pour une autre periode de cinq ans, a la condition de garder les conditions et les clauses du rescrit precident. Nonobstant toutes dispositions contraires.
ii janvier 19ol.
(Lieu du sceau.)

D., Card. FERRATA, pref.

-j+D. PANICI, Archev. de Laodicie, secret.

x6. Les nouveaux Offices liturgiques ont Cti envoyds a
toutes les maisons de Missionnaires. Comme il arrive que,
pour les maisons des Filles de la Charitd, MM. les Aum6niers se procurent directement les nouvelles messes au
Secretariat des divers eveches, on attendra, pour en expedier, les demandes des Soeurs. Pour elles, c'est Ai'tconomat
de la Communauti, rue du Bac, qu'est le dp6t : c'est la,
si elles en desirent, qu'elles doivent les demander. Les
demandes ou r6clamations des Missionnaires doivent. tre
adressees a la Procure, rue de Sevres, 95.
17. On nous a demand6, a I'occasion des fetes duTriduum
du bienheureux Francois Clet, si nous pouvions, soit pour
la biographie, soit pour le compte rendu des fetes, procurer
le portrait du bienheureux. - Reponse : Oui, nous pouvons le procurer, ainsi que les autres gravures qui sont
dans la Vie du bienheureux Clet, et celles qui sont dans la
Vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre'.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Parenti (Louis), pratre, ddecde A Ferrare (Italie), le
1o dicembre 19oo; 83 ans d'xge, 47 de vocation.
I. Pour les autres gravures et vues divcrses dont on nous env6ie
les photographies, et destinies aux palmars ou listes de prix et a
d'autres publications, nous pouvons seulement, si on le desire, nous
charger de les faire graver et d'en procurer les cliches.
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M. Pdres (Michel), pretre, decedd a Madrid (Espagne),
le 2o ddcembre 900oo; 72, 38.
M. Notteau (Elie), pretre, de la maison de Loos (France),
ddced6 i Paris, le 24 decembre 19oo; 42, i5.
M. Valette (Francois), pritre, ddcddd A Toursainte
(France), le 28 decembre 9goo; 66, 46.
M. Alauzet (Marin), pretre, decdd a Lyon (France),
le 28 dicembre 1900oo; 76, 5o.
M. Heou (Quintus), pretre, decide en Chine, en i9oo;
62, 37.
Frere Lopez (Antoine), coadjuteur, dic&dd & Felgueiras
(Portugal), le 9 d6cembre 1900oo; 78, 25.
M. Ceo (Dominique), pretre, ddcedd ASienne (Italie), le
17 janvier 19ol; 62, 38.
Frere Rigo (Antoine), clerc, dc&idd &Madrid (Espagne),
le 22 janvier 1gor; 23, 6.
M. Kraemer (Pierre), pretre, dicedd a Vienne (Autriche),
le 2 fevrier go90; 74, 52.
M. Pirone (Modeste), pretre, dicidi & Savone (Italic), le
Sijanvier 9go0; 67, 49.
M. Foronyi (Etienne), pretre d6c&id i Neudorf (An-triche), le 4 fevrier 190o; 26, 8.
Frere Angulo (Gregoire), clerc, dicid itMadrid (Espagne), le x8 fevrier g19o; 19, 4.
Frere Rouchy (Antoine), coadjuteur, dicedd i Cambrai
(France), le 19 fivrier 1901; 78, 51.
NOS CHORES S(EURS

Anna Raoult; Maison de Charitd de Panama; 34 ans d'age,
12 de vocation.

Amalia Jorquera; H6pital de Copiapo, Chili; 23, 3.
C6line Soete; Hospice de St-Georges de I'Isle, France; 37, 1o.
Josephine Villeneuve; Maison de Chariti de Montolieu, France;
78, 53.
Marie Martin; Maison de Charit6 de Sainte-Anne de la Maison.
Blanche, a Paris; 84, 37.
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Elisabeth Rogue; Mais. de Char. de la Villette, a Paris; 26, 5.
Catherine Rigail; Maison de la Providence de Marianna, Bresil.
83, 63.
Jeanne Jacquelin; Maison de Chariti de Clichy, France; 69,44.
Lazarette Cailhe; Maison Principale a Paris; 78, 59.
Marie Sinan; Maison Centrale de Constantinople; 8o, 58.
Isabelle Komorowska; Maison Centrale de Cracovie; 84, 63.
Hermance Guillaudin; Maison Centrale d'Alger; 70, 42.
Anne Tissot-Rosset; Mais. de Char. de Dieppe, France; 78, 59.
Catherine Sarrazin; H6pital de Cuenca, Equateur; 65, 42.
Sophie Dubois; Maison Centrale de Sienne, Italie; 73, 53.
Filicie Damelincourt; H6pital Gdenral de Compiegne, France;
o8, 56.
Alice Van Geluwe; Creche St-Joseph de Lille, France; 34, i3.
Marie Triceo; Maison Centrale de Turin, Italie; 26, 5.
Seraphine Armirotti; Maison Centrale de Turin, Italie; 33, 9.
Sophie Ellis; Orphelinat de Torquay, Angleterre; 35, to.
Marie Grouillon; Mais. de Char. de Roubaix, France; 48, 25.
Marie Montagne; Maison de Charit6 de Clichy, France; 55, 33.
Marie Langevin; H6pital St-Andrd de Bordeaux, France; 58, 3 .
Thirese Mainero; Mais. St-Joseph de Grugliasco, Italie; 69, 49.
Clemence Goossens; Maison Centrale d'Ans, Belgique; 72, 5o.
Henriette Derouck; Maison de Charite de Lille, France; 8o, 48.
Margarita. Codina; Maison de la Maternite de Madrid; 67, 37.
Raimunda Maquirriain; College de Saldana de Burgos, Espagne;
42, 20.

Antonia Casals; H6pital Gdneral de Valencia, Espagne; 32, 1o.
Josefa Echevarria; H6pital de Orihuela, Espagne; 72, 46.
Maria Rosaux; Maison Centrale de Madrid; 6t, 35.
Francisca Belzunegui; Maison des Alidens de Leganes, Espagne;
35, 14.
Juana Languesa; H6pital des Incurables de femmes h Madrid;
69, 46.
Marie Gonzalez; Hospice de Cadiz, Espagne; 79, 51.
Josefa Monserrat; Maison de San Diego de Valdemore, Espagne;
65, 42.

Victoria Lores; Hospice de Cordoba, Espagne; 61, 41.
Rita Gomez; H6pital Gnderal de Madrid; 25, 6.
Claudine Desinjean; Asile de la Teppe, France; 69, 46.
Marie Sant; H6pital d'Avise, France; 24, 2.
Marie Luro; H6pital de Panama; 70, 47.
Julie Arlabosse; H6pital de Moissac, France; 83, 56.
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Elisabeth Donlon; H6pital de Los Angeles, Et.-Unis; 67, 39.
Polixene Bachelet; H6tel-Dieu de Vertus, France; 79, 53.
Eugenie Deletang; Maison Saint-Sulpice h Paris, 51, 32.
Anna Giordano; Mais. St-Joseph de Grugliasco, Italie; 63, 35.
Marie Beretta; Maison St-Joseph de Grugliasco, Italie; 66, 40.
Marie Adam; Maison Principale i Paris; 36, 8.
Veronique Gautier; Maison de Charite Sainte-Genevieve i
Reims; 49, 19.

Marie Macardier; Maison de Charite de Clichy, France; 79, 55.
Vanda Niesiolowska; Maison Centrale de Cravovie; 27, 5,
Pilar Peon; College Saint-Vincent de Barcelone; 57, 33.
Gertrud Senecic; Hosp. des pauvres de Budapest, Hongrie; 25, 2.
Jeanne Ambrosic; Ecole d'Alt-Ofen, Hongrie; 32, 1o.

Euphemie Sedillon; Maison Centrale de Turin; 69, 49.
Natividad Astillero; H6pital de Carrion de ios Condes, Espagne;
22, 3.

Juana Ugarte; H6pital General de Madrid; z8, 6.
Dolores Bolanos; H6pital d'Almeria, Espagne;

21,

2.

Coleta de Urreta; H6pital de Tolosa, Espagne; 27, 4.
Manuela Chinestra; H6p. des Incurables femmes k Madrid; 21, 2.
Tomasa Navarro; Mais. des Alidn. de Tolede, Espagne; 78, 55.
Marie Grally; Mais. de Char. de Blanc-Misseron, France; 43,24.
Cicile Passler; Maison Centrale de Graz; g1, i.
Francesca De Boni; Maison de Charit6 de Pescopagano, Italie;
5o, 25.

Lucie Walsh; Orphelinat de Lanark, Ecosse; 6 9, 35.
Marie Deveze; Mais. de Chat. Ste-Madeleine de Rouen; 82, 5i.
Celina Plet; Hospice de Clermont-en-Argonne, France; 62, 39.
Marguerite Bourdier; Maison Centrale de Naples; 57, 37.
Marie Tiallier; Maison Eugene-Napoleon &Paris; 54, 28.
Jeanne Richard; Maison de Chariti Saint-Pierre h Nantes,
France; 70, 46.

Romaine Grasset; Mais. de Charite de Clichy, France; 75, 4?.
Rosalie Cado; Maison de Charite de ChAteau-l'EvEque, France;
33, 13.

Antoinette Bocianowska; H6pital Saint-Vincent de Lublin;
Pologne; 29, 6.

Elolsa Duarte; Maison St-Vincent de Quito, Equateur; 23, 3.
Marie Amade; lH6 pital du Canal i Panama; 32, io.
Therese Imbs; Maison Centrale de Varsovie; 42, I8.
Marguerite Gosinska; Maison Centrale de Varsovie; 84, 6o.
Marie Stapleson-Bretherton; Londres; 25, 3 mois.
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Victoire Mordin; Mais. St-Vincent de 1'Hay, France; 79, 53.
Marie Sirat; Maison de Chariti de Montolieu, France; 48, 27.
Thirise Toscher; Ecole de Rakos-Palota, Hongrie; 41, 17.
Thdirse De Vivo; Maison de Charite de Monte Calvario A
Naples; 34, 5.
Vicenta Valero; Bienfaisance de Jativa, Espagne; 69, 44.
Maria Serra; Mais. de San Diego de Valdemore, Espagne; 75, 53,
Anne Cheyron; Hospice de Cazouls, France; 72, 48.
Rose Lemonnier; Maison Centrale de Naples; 82, 45.
Julie Descubes; H6pital de Fontenay-le-Comte, France; 62, 38.
Caroline Podesta; Maison Centrale de Turin; 75, 56.
Elisabeth Collot; Orphel. Sainte-Therese de Rio, Bresil; 76, 51.
Rosalie Fourneyron; Mais. de Char. d'Hiricy, France; 65, 41.
Marie Gettinger; Maison de correction de Lankowitz, Autriche;
62, 15..
Stanislawa Lukacevic; Hospice des Alienis de Hermannstadt;
Autriche; 22, 5.
Elisabeth Trelut; Maison de Charitd des Blancs-Manteaux &
Paris; 26, 3.
Josephine Papin: H6pital du Canal de Panama; 55, 34.
Basilisa Cavodevilla; Maison Centrale de Madrid; 23, 2 mois.
Nicolasa Briones; Maison St-Nicolas de Valdemore, Espagne;
78, 42.
Anna Krusic; H6pital Frangois-Joseph de Budapest, Hongrie;
34, 8.
Elisa Reardon; H6pital de la Providence de Washington, EtatsUnis; 6x, 34.
Ellen Carr; H6pital de Los Angeles, Etats-Unis; 49, 14.
Julie Delvigne; H6p. St-Jean-de-Dieu de Santiago, Chili;72, 49.
Valentine de Lambert; Maison Principale a Paris; 3o, 7.
Marie Dalquie; H6pital de Lesparre, France; 52, 3a.
Dolores Mas; College Ste-Eulalie de Barcelone; 64, 44.
Margarita Bomin; H6pital Civil d'Alicante, Espagne; 26, 6.
Marie Esnal; CollUge de l'Imm.-Conception i Manille; 6o, 36.
Amalie Lamper; H6pital de Balassa Gyarmat, Hongrie; 37, 15.
Victorine de Mervd; H6pit. Gen6r. de Shang-Hai, Chine; 76,47.
Marie Benoit; H6pital de Pernambuco, Bresil; 3o, 8.
Paula Fabrer; H6pital Gendral de Madrid; 76, 54.
Margarita Garcia; Asile des Alien. de Leganes, Espagne; 42, 17.
Antonia Cuina; H6pital d'Astudillo, Espagne; 36, 12.
Margaret Mitchel; H6pital Sainte-Agnes de Baltimore, EtatsUnis; 22, 2.
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Province de Turin. Conversions suivies de deux rdhabilitations de mariage ( 9oo).

Ligurie. Conversion d'une jeune femme poitrinaire
suivie du bapteme de son enfant age de deux ans ( goo).
Province de Rome. Preservation providentielle dans une
chute ( 19oo). Luigi D. S.

Wernhout (Hollande). Conversion d'un protestant (1895):
L'effet immidiat de cette conversion fut de ripandre de
plus en plus dans les environs, la confiance en lefticacit6
de la Medaille. Ainsi, A partir de ce moment, les faits extraordinaires vont toujours se multipliant. [1 ne se passe guare
de semaine que l'on ne vienne au seminaire des Lazaristes
de Wernbout demander la Medaille miraculeuse. Pleins de
contiance en Marie, les gens n'hesitent pas . faire A pied
un chemin de trois, quatre A cinq heures, pour trouver
aupres des a PNres a la Medaille en laquelle ils ont tant de
confiance. En Iespace de quatre ans, plus de deux mille
medailles ont 6ti ainsi distribubes au parloir, et it faudrait
un long ricit si on voulait rapporter tous les exemples
surprenants de la p.otection de Marie immaculie. x Guillaume MEJFFLmS.
Lyon. Deux conversions ( 19oo).
Chieri (Italic). Une guerison (mars go90).
Prdservation dans one chute (avril g9oo)
-

Gudrison d'une mdningite.
Madrid. Conversion et guirison ( 15 avril 19oo).
Girgenti. Preservation dans un accident causd par la
chute de la foudre ( 6 novembre 19oo).

CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY

CO
0 REC [ 0ON
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Theophile Mikulowska; Asile Saint-Stanislas de Juvisy, France;
90, 70-

Marianne Mercier; Maison Principale de Paris; 67, 45.
Pauline Eon; Maison Principale de Paris: 63, 42.
EIýonore Nowakowska; Maison Centrale de Varsovie, Pologne;
93, 69.
Rafaela Estupinan; Maison Centrale de Madrid; 49, 27Benita Barcena; Maternite de Barcelone; 79, 53.
Antonia Vail y Miralda; H6pit. du Tiers-Ordre de Madrid; a5, 3.
Rosalie Durand; Asile Saint-Vincent de Lyon; 62, 34.
Bridget Kelly; Maison Centrale d'Emmittsburg; 58, 34.
Mary Lannan; H6pital de Buffalo, Etats-Unis; 61, 37.
Adele Bascle; Maison de Charitd Saint-Bavon, a Gand, Belgique; 74, 51.
Frangoise Geze; Maison de Charite Saint-Nicolas, a Toulouse,
France; 38, i5.
Marie Struna; H6pital Gindral de Laibach, Autriche; 3o, 8.
Amcnaide Dutour; H6pital de Cahors; 74, 5o.
Marie Spiez; Maison Principale A Paris; 5o, 39.
Luisa Appiano; H6pital ie Sienne, Italie; 73, 46.
Manuela Otaegui; Misdricorde de Lerida, Espagne; 3o, 9.
Raimunda Duran; Bienfaisance de Vera de Almeria, Espagne;
69, 45.
Francoise Matousck; Orphelinat de Laibach, Autriche; 28, 4Anne Carriere; Mais. de Charitd de Chiteau-l'Evique, France;
24, 3.

Justine Clause; Orphelinat Saint-Joseph de Metz, Lorraine;
26, 3.
Anne Dlugolecka; H6pital General de Posen, Pologne; 78, 57.
Marie Donoux; Hdpital de Libourne; 74, 49Josephine Cardot; Maison de Charite Saiqte-Croix & Bordeaux,
France; 85, 64. '
Marguerite Julhiard; Ouvr. de Nogent-le-Rotrou, France; 64,45,
Claudine Clere; Maison de Charitd de Clichy, France; 8j, 62.

GRACES
ATTRIBUES

A LA MEDAILLE MIRACULEUSE

Comacchio. Une conversion, par I'intermidiaire d'une
Dame de Chariti (r899).
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Province de Turin. Conversions suivies de deux rehabilitations de mariage ( 19oo).
Ligurie. Conversion d'une jeune femme poitrinaire
suivie du baptime de son enfant age de deux ans (19oo).
Province de Rome. Priservation providentielle dans une
chute ( 1900). Luigi D. S.
Wernhout (Hollande). Conversion d'un protestaut ( 895):
, L'effet immediat de cette conversion fut de rdpandre de
plus en plus dans les environs, la confiance en l'efficacit6
de la Medaille.Ainsi, A partir de ce moment, les faits extraordinaires vont toujours se muhipliant. II ne se passe guere
de semaine que I'on ne vienne an siminaire des Lazaristes
de Wernhout demander la Medaille miraculeuse. Pleias de
confiance en Marie, les gens n'hbsitent pas a faire i pied
un chemin de trois, quatre a cinq heures, pour trouver
aupres des a Peres o la Medaille en laquelle ils ont tant de
confiance. En Fespace de quatre ans, plus dedeux mille
mddailles out etd ainsi distributes au parloir, et ii faudrait
un long recit si on voulait rapporter tons les exemples
surprenants de la protection de Marie immaculde. u Guillaume MwEFFts.,
Lyon. Deux conversions (19oo).

Chieri (Italie). Une guerison (mars
-

-

9goo).

Preservation dans une chute (avril rgoo).

Gudrison d'une miningite.
Madrid. Conversion et guerison ( 15 avril 19oo).
Girgenti. Preservation dans un accident causd par ia
chute de la foudre ( 6 novembre

19oo).
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

146. Comple rendu des ftes du Triduum a Loos, a roccasion de la beatiafcation du bienheureux Franfois Clet,
pietre de la Congregation de. la Mission. In-8, 56 pages.
Lille; Noel, imprimeur, 77, rue Nationale, 190o.
Proposer au peuple chretien les heroiquesexemples des ap6tres et
des martyrs soit de l'ancienne Eglise, soit de notre temps, est un des
plus efficaces moyens pour raviver la foi et animer le zele. Ce r6sultat a ete obtenu par les solennelles cdremonies c6ldbrdes a la paroisse de Loos en l'honneur d'un des martyrs rdcemment beatifies,
le bienheureux Clet. La brochure que nous mentionnons ici le constate; et les trois panegyriques du Bienheureux dont elle donne le
texte font participer le lecteur a la joie et a I'•6ification qu'ont ressenties les heureux auditeurs de M. I'abbd Lecigne.

147. Life of the very Rev. Felix de Andreis, C.M. (Vie
de M. Felix de Andreis, de la Congregation de la Mission);
premier Supirieur de la Congregation de la Mission aux
Etats-Unis et Vicaire gineral de la Basse-Louisiane. SaintLouis du Missouri, 9goo, Herder. Un vol. in-12 de xir-

3o8 pages.
Mgr Kain, 1'archeveque actuel de Saint-Louis, a crit l'Introduction
de cette biographie. L'eminent prilat y rappelle en quelques mots
comment Mgr Rosati, premier archeveque de Saint-Louis, fit la connaissance de M. de Andreis et comment ils s'attacherent ia 1'ouvre
commune. Ensuite, il nous montre combien ce livre aet de nature a
satisfaire toutes les classes des lecteurs. Le clergd, dit-il, y verra le
pretre iddal, zEli, desintiress6; le missionnaire-y trouvera la consolation et I'encouragement dans son penible minist&re; les religieux
admireront dans M. de Andreis un modele de regularite parfaite, avec
son exactitude aux saintes Regles, alors mime que les plus grandes
difficultes rendaient cette observance presque impossible. La lecture
de la vie du serviteur de Dieu inspirera aux laiques un plus grand
respect pour le sacerdoce et une plus grande sympathie pour le
pretre qui quitte tout pour se devouer au salut des Ames.
Cette biographie est 'ouvrage du P. Burlando, de la Congrigation
de la Mission avec quelques corrections et additions. L'ouvre primitive de M. Burlando, publide en 1861 a Baltimore, etait la traduction
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d'une collection italienne de notes recueillies par Mgr.Rosati, elive
de M. de Andreis, et par M. Samaria, de I'Oratoire de Turin. Ce dernier livre n'a jamais paru en Italie, parce que la mort de Mgr Rosati
survint avant Is publication. On trouvera, dans 1'ouvrage actuel, un
ri:it detaill de la vie du Missionnaire, complete souvent par des
lettres du serviteur de Dieu; ses hautes venus y sont mises au jour
et attest6es par un grand nombre de personnes. On fait mention de
plusieurs faits prodigieux arrives a sa mort.
Cet ouvrage nous apprend aussi qu'en vue de la cause de la beatification, on fait actuellem:nt des recherches dans les dioceses de Rome
et de Plaisance oh habita M. de Andreis, et qu'on fera bient6t la mime
chose aux Etats Unis.

148. Life of Sister Mary Gon;aga Grace, of the daughters of Charity of St Vincent de Paul (Vie de la SceurE
Marie-Gonzague Grace, Fille de la Chariti de S. Vincent
de Paul), par Eleanor C. Donelly. Philadelphie, 19oo. Un
vol. in-12 de 334 pages, orne du portrait de la soeur Ganzague Grace et de plusieurs autres gravures.
Dans un style plein de grlce et de fraicheur, l'auteur nous ddpeint
dans sa biographie la grande figure de sour Gonzaga Grace, un ideal
de Fille de la Chariti et la gloira de la ville de Philadelphie, ou elle
travailla, pendant soizante-sept ans, i 1'Elucation des orphelines.
Scur Grace naquit, Ie 2a fevrier i'22 a Baltimore, de parents protestants. Orpheline i quatre ans. la petite Anne fut recueillie par une
pieuse jeune fille catholique, Elisabeth Michel, qui la fit dlever dans
la religion catholique et prit soin de son dducation.
A rPge de quinze ans, Anne Grace prii I'hnbitdes Soeurs de la Mere
Seton, sous le superiorat de la sour Rose White.
Apres un court sejour i Harrisburg, seur Goazaga Grace fut envoyee ai 'orphelinat de Philadelphie, oiu elle devait passer presque
toute sa vie. Quoique une des plus jeunes parmi ses compagnes,
scaur Grace fut nominee supiricure de 'orpheiinat en 1844; I'intelligence et le d6vouement avec lesquels elle remplit sa charge temoignent du ban choix de ses superieurs.
Plusieurs fois, elle dut faire de courtes absences de son cher
orphelinaL. La premiere cut lieu en t849 : sour Grace fut envoyee
en ce temps a la Nouvelle-Orldans. La, nous dit sa biographie, elle
travailla avec ardeur i l'union de sa C3mpagnie avec celle des Filles
de la Charit6.
De la Nouvelle-Orleans, sceur Grace retourna i Philadclphie. En
1855, elle fut envoyee a Paris. Elle passa une annee dans la maisonmere des Filles de la Charite de la rue du Bac, et l, elle donna et
obtint de prdcieux renseignements pour la communaut6 amnricaine.
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De retour i Philadelphie, en 1857, elle continua de gouverner l'orphelinat, lorsque, en 1862, i la demande du general Hammond, elle
fat chargee de la direction du grand h6pital Satterlee i Philadelphie,
oi l'on avait apport4 les malheureuses victimes de la guerre civile.
II est interessant de lire les traits de devouement desSacurs pendant
ce malheureux temps, et aussi de constater le bien spirituel qu'eles
procurtrent aux pecheurs et aux heretiques.
Quand fut pass6 le fau de la guerre, saur Grace revint encore
dans son orphelinat; elle y mourut en 1897 en odeur de sainteti et
regrette de toute la ville.
Un monument a etd elerv en son honneur, the Gowaga Memorial
Asylum, a Philadelphie. C'est un nouvel orphelinat oih de pauvres
enfants continuent de recevoir les soins de Ia charite.
L'auteur a bien dit que les faits parlent d'eux-memes dans cette
biographic, mais on doit ajouter qu'ils sont exposes d'une maniere
vraiment interessante.

r49. Manuel de Is Asociacion de los Santos Angeles
(Manuel de 1'Association des Saints-Anges). Mexico, 1897.
Un vol. in-32 de xn-324 pages.
Ce gracieux petit livre est precede d'une preface ou lettre dEdicaOtoire signee de M. Alphonse Moral, pritre de la Mission, et adressee
par lui comme Directeur general a tous les membres de 1'Association
des Saints-Anges dans la Republ.que du Mexique.
Ce Manuel, tres bien imprimd, contient de picuses prieres, des
lectures pour chaque fete et dimanche de I'annce, et I'indication des
indulgences de I'association.

x5o. La Bandera de la Pureja alfin del Siglo (Sous la
banniere de la Puretd, i la fin du dix-neuvieme sidcle), ou
Coup d'oeil sur I'Association des Enfants de Marie Immaculee, parG. Chavez, C. M. Mexico, 19oo. Un vol. in- 8
de vt- 6 7 pages.
Ainsi que 1'Euvre des Dames de la Charite, l'Association des Enfants de Marie fleurit an Mexique, et clle est devenue Pun des appuis
de la pi6t6 chretienne dans cette Rdpublique. L'auteur, qui, depuis
plus de trente annees, s'est devou i&la prosperite de 1'Association,
en rappelle les origines par une courte et interessante notice de la
scur Zoe Laboure et de I'apparition de la Medaille miraculeuse i
ceett picuse fille de Saint-Vincent de Paul. La sainte Vierge lui avait
dit re Je d&sire que i'on fonde uneassociation dont cette medailiesera
'insigne. a C'tait en i83o, et, depuis lors, 1'fuvre s'est admirablement
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etendue. M. Chavez en expose les ddveloppements au Mexique, at il
en donne cet interessant tableau :
Pour l'archidiocese de Mexico (47 associations) et pour les dioceses
de Puebla (2o), Jalapa (35), Vera-Cruz (5), Tucilango (£9), Cuernavaca (8) : 134 associations.
Pour l'archidiocese de Michoacan (3o), et les dioceses de Queretara (0S), Leon (27) et Zamora (32): 1o4 associations.
Pour 1'archidiocise de Guadalajara (31 ) t les dioceses de Zacatecas
(i5), Colima (t), Tepic, (i), Yucatan (4), Tabasco (3) : 58 associations.
Pour l'archidiocese de Durango (2) et les dioceses de Sonora (z),
Sinaloa (i), Chihuahua (3) : 7 associations.
Pour i'archidiocese de Linares (24) et les dioceses de San-Luis Potosi (1g), Tamaulipas (3) et Saltillo (3) : 4q associations.
En tout, 322 associations, comprenant 26 422 membres. On comprend tout le bien qui en rsulte et toute la beaute de cette pieuse
et magnifique l6gion d'imes qui, sous la banniere de laVierge Immaculie, travaillent i leur sanctification et A Pextension du regne de
Dieu.
L'auteur, U. Chavez, a eu 'heureuse pens6e de completer sa notice par le texte des diverses pieces, Rescrits, Indults concernant
l'Association des Enfants de Marie Immacul6e.

15 . Trois Meditations sur le bienheureux Jean-Charles
Cornay, martyrise au Tonkin le o2 septembre 1837 (par
M. G. Devisse, C. M.). Poitiers, 19go.

In-8.

Cette brochure, 6dite avec gofit, est un souvenir du Triduum celebr6 au grand seminaire de Poitiers, au mois de janvier g190, en
Phonneur de Charles Cornay, 'un des martyrs beatifids au cours de
Pannde derniere par Leon XIII. C'est au seminaire de Poitiers que
cet homme apnstolique commenca sea etudes de thdologie. Un des
directeurs du s6minaire, M. Devisse, a eu I'heureuse pens5e de laisser comme souvenir des solennitds celebrees i IPoccasion de la bdatification, un vivant et pieux redume de 1'hdroique vie du martyr;
ili'a oftert sous forme de m6ditations aux jeunes cltves du seminaire,
afin de les aider i recueillir P'heritage de pict et de divouement de
leur vaillant at saint pred6cesseur.
I52. La Congregation de la Mission n'a occupe que pendant un
laps de temps peu considerable 1'etablissement de Fontgombault, au
diocese de Bourges. Ce fait est mentionne dans IHistoire de fabbaye de Notre-Dame de Fonigombault publiee par M. l'abbi Bellouard. (In-ra. Oudin, Paris, r889). Apres avoir decrit les 6vdnements de Fontgombault sous les abbes Reguliers, puis sous les abbes
Commendataires. enfin sous les abbes Confidentiaires, I'auteur cons-
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tate que 1'euvre succombait. Voici quclques dtails qu'il ditextraits
d'une relation faite par un lazariste et qui se trouve A Ia suite d'un
manuscrit d'Andrieu, dernier abbe.
a M. Bonnet, superieur g6n6ral des Pretres de la Mission, ayant
rceu dix-neuf cents livres de rente pour une fondation dans le diocese de Bourges, envoya en 1723 trois de ces messieurs (Missionnaires) dans la ville archidpiscopale. lis eurent beaucoup de peine i
subsister avec ai peu de revenus et surtout & trouver une installation
convenable.
* Apr6s plusieurs annees de tAtonnernents, 1'archeveque, Mgr Jer6me-Frederic de Roye de La Rochefoucault, cut I'idde, au cours
d'une visite A Fontgombaud, d'inviter les religieux, reduits i un tres
petit nombre, A ceder leur place pour I'etablissement de Pa'uvre en
question. lts s'y refuserent longtemps.
a Puis, ie prieur, Charles Jacquet. et le pitancier, Vincent Richier,
firent rflexion qu'ils prenaient de i'Ase, qu'il ne restait plus avec eux
qu'un religieux hydropique, qui de fair allait mourir bientdt, et deux
jeunes, entre les mains desquels les int6rets de I'abbaye ne seraient
pas suffisamment en sfireti, si du jour au lendemain ils en restaient
les seuls depositaires. Ils se reiignrent done A faire l'abandon qu'on
leur'vait demande. Les Lazaristes objectirent i ce projet qu'll n'y
aurait rien i faire pour eux dans cette maison. L'archev4que leur
promit d'y etablir un seminaire. 1 fut convenu qu'on enverrait A
I'abbaye M. Desmaisons pour visiter let lieux et preparer 'ilnstallation. 11 y arriva le i9 avril 174 t, t huit heures du soir, harassi de
fatigue, et se coucha apres avoir dine de trois ocufs, seules provisions
qui restassent dans la maison. D&s le lendemain, ii se mit au reglement de la petite communauti, assistant a tous les offices et occupant
toutes les heures dis'ponibles i parcourir les domaines et les fernes,
et A dresser un inventaire. A *lr:lques mois de Ia, on adjoiguit i
M. Desmaisons un confr6re, M. l- Ait.
a Enfin toutes les enqu.tes faites, toutes les formalitis accomplies,
Mgr de La Rochefoucault supprima 'abbaye par un decret en date du
5 octobre 174t, six cents ans apres la consecration de l'Cglise. Quand
les lettres patentes du roi curent eti accordAes et enregistrees, M. Desmaisons prit officiellement possession de I'abbaye, Ie 2o fdvrier 1742.
En quittant leur sainte et ch&re demeure, les religieux verserent des
larmes. Malgri la suppression de I'abbaye,on matint It titre d'abb.
A la mort de M. Tiraqueau, M. Dufand (1741t-77), vicaire g6n6ral
de Langres, recur en commende le benefice.
* Vers la Pentec6te, on recut quelques seminaristes i cinquante
ecus de pension, il fallut bient6t les augmenter de cinquante hvres.
Ils etaient vingt-quatre.
Le seminaire ne fut jamais tr s forissant et ne put subsister qu'une
dizaine d'annees. A dater du ar novembre 1751, les Lazaristes demeur6rent seulement en qualite de Missionnaires.

gr~-~~-·c~P~37~

ABBAYE DE FONTGOMBAULT
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(INDl:E)

Gravure tirCe de S. Vincent de Paul, par A. Loth; publi rFar Dumoulin.
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En 177 1 M. Delapie, vicaire gendral de Bordeaux, succida i 'abb6
Duoand.
En 1779, !es pretres de la Mission cid6rent la place A leurs confrires de Saint-Sulpice, qui fond'reot Aleur tour un aominaire. II n'y
eut jamais plus de quinze el6ves.
En 1781, un arrdt do grand Conseil autorisa les Sulptciens et labbe
a se partager les biens du monastire.
L'anoe suivante, 'abbd donna la bibliothbque au siminaire de
Saint-Gaultier.
M. Delapie eut pour successeur, en 1782, le dernier abb commendataire de Fontgombault, Franjois Regis de Rech de Saint-Amans,
aum6nicr du comti d'Artois, qui obtint, quatre ans p!us tard, une
ordonnance de Mgr Phelipcaux, archeveque de Bourges, lui permettant de renverser son abbaye. On y fit dis lots quelques d6molitioas.
La Revolution passa et augmenta les ruines. Enfin, Pheure dune
restauration sonna. Le i" novembre 1849 lea Trappistes prirent posIe prieurt fat Crig en
fCvrier
i159
session de Fontgombault, et leI
abbaye.
z53. On lira avec intiret Us Recteur de 1'Uiversittde Paris ar
quinuiea. sidcle. Jehla Playette et les fondatiow q'il institts.
Notice biographique et historique, par M. Charles Pluyette. I-8 de
1s4 pages. Paris, Honord Champion, libraireo, quai Voltaire, 1goo.
Jean Pluyette, apris avoir Cii recteur de l'Universiti et pr iseur
du college de Navarre devint, vers 1455, principal du colite des
Bons-Enfants-Saint-Victor, qui, en 1624, fut doane i saint Vinceat
pour devenir le berceau de la CongrEgation de la Mission. Aussi,
trouve--on dans cette notice bien des details intiressants pour
les membres de cette Congregation.
Signalons, ea pariculier, outre les plans de la Porte SaintVictor et du quartier au quinzi6me sidcle, en z615 et en 1717, le
chpitre III: Origine du college des Bons-Enfants eafondations
Pluyette; le chpitre V: Historique du coll•ge depuis lea fondations Pluyette jusqu'i la Revolution (Origine et divoloppemeats de
la Congregation et du college; demli6s avec 'Universit• et enfin kt
ckhpitri VI: Historique depis la grande Rerolution (Ventr des b.timewts de 'ancasn college des Bona-Enfants, etc.).

Le Gdrant : C. Scaxrrsa.

Imp. J. Dumoulin, &Paris.

LES RELIQUES

DE SAINT VINCENT DE PAUL
a Dieu vous visitera; emportez avec vous mes ossements. D Ce sont
les paroles qu'en Egypte, apres avoirbt6 le ministre de Pharaon et
avoir nourri tout un peuple, Joseph adressait a ses freres. Et ceuxci aux jours on ils quitterent PEgypte, sous la conduite de Moise,
emporthrent i travers la mer Rouge et a travers le dfsert, le corps du
saint Patriarche. lls le deposerent, dit rIcriture, a Sichem, proprietE
des enfants de Joseph (Exode, xu, 19).
Vincent de Paul avait, lui aussi, de i'humble condition de la vie
pastorale, dte elev6 jusqu'auprds du tr6ne des rois; il avait par sa
sagesse et sa charitd nourri des peuples. Ses ossements precieux
avaient ete gardds comme un tresor,et its ont ete transportes par ses
fils lorsque ceux ci, i travers bien des epreuves, ont di, apr6s la sanglante Revolution, chercher une autre demeure.
Une fate religieuse a et6 6tablie pour c6lebrer ce souvenir dans la
famille du saint Patriarche, la fate de la Translation desesReliques.
Lorsquei 'occasion de cette f6te on relit a la maison-mbre AParis
les details historiques de cette translation, ce r6cit est toujours ecout6
avec un grand intdert. Comme il n'a pas encore 6te ins6rd dans nos
Annales nous avons pens6 que toute la famille du Saint lirait avec
plaisir cette page de notre histoire.
Nous allons donner d'abord le mandement par lequel, lors de la
solennelle translation, 1'minent archevdque de Paris, Mgr de Quelen
annonga i son diocese cet dvenement. Nous reproduirons ensuite le
procis-verbal qui constate ce que devinrent & la Rdvolution, les
restes du serviteur de Dieu, et la reconnaissance officielle de ses
reliques en x83o.
MANDEMENT DE Man L'ARCHEVIQUE DE PARIS
POUR LA TRANSLATION SOLENNELLE

DU CORPS DE SAINT VINCENT DE PAUL
HYACINTHx-LouOS DE QUILEN, par la misdricorde divine,

et la grice du Saint-Siege apostolique, Archevique de Paris,
Pair de France, etc.
Au clergd et aux Fiddles de notre Diocese, Salut et Benediction en NOTRE SEIGNEUR JASUS-CHRIST.
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Parmi les hommes de misericorde que leurs euvres ont
rendus a jamais cilUbres', il en est un, Nos tr6s chers
Freres, dont le souvenir rappelle A la fois tous les bienfaits
de la celeste chariti descendue sur la terre, et dont le nom
seul est capable de renouveler dans toutes les Ames cet
amour du prochain tendre et actif, qui, selon la parole du
Sauveur lui-mime, doit dtre la marque la plus authentique
et la plus glorieuse des disciples de Jdsus-Christ, comme
elle sera, dans tousles ages, la preuve la plus solide et la
plus touchante de la diviniti de sa religion.
Vous nous privenez, Nos tres chers Freres, et votre
pensee s'est deja port6e sur ce Ministre fidele, suscitd de
Dieu dans notre patrie pour la gloire du sacerdoce et pour
le soulagement des pauvres. Deji vous l'avez reconnu, ce
saint Pretre, qui nous apparient a tant de titres; et par sa
naissance, qu'il a recue dans une de nos contrees, et par
ses etudes, qu'il a faites dans nos universitis, et par les
emplois qu'il a remplis dans nos campagnes et dans nos
villes, et par les dtablissements dont il a couvert la France,
et par la carriere laborieuse qu'il a fournie au milieu de
nous, et par la mort pricieuse qui a termind sa longue vie
dans cette immense capitale, oi l'on rencontre a chaque
pas des traces de son zele et de sa chariti.
Quel est en effet le lieu oa sa memoire ne soit en bdnddiction ? quel est le hameau oi sa bienfaisance chritienne
n'ait pndtrd ? quel est I'asile de I'infortune qui ne retentisse
de ses louanges? quel est le malheureux qui ne lui doive
encore chaque jour son repos on ses espirances ? L'enfance
ddlaissie, la jeunesse en pdril, Ie vieillard sans appui, le
malade sans secours, le captif sans consolation, Partisan
epuisi de travaux, le soldat fatigud de victoires, la noblesse
dans son honorable pauvrete, Pinnocence dans la detresse,
le crime lui-meme dans son repentir ou ses remords, rien
I. Eccli., rxxv, to.
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n'a pu echapper 4 ses regards perqants, non plus qu'a sa
ginerosit~ miraculouse; jusque IB que, dans l'Eglise de
Dieu, on ne peut plus annoncer aux fideles rlvangile de
paix, sans rappeler a chaque instant le nom de VINCENT DB
PAUL, comme, dans le monde, on ne pent parler des exploits

militaires, sans associer le nom du heros que lon vent cil6brer, a celui de ce conquirant fameux devant lequel
Punivers se tut d'effroi, dit 'Ecriture : siluit terra in
conspectu ejus '.
Ce n'est pas trop dire, Nos tris chers Ftres; et cette comparaison ne nous semble pas exagirde: car cq n'est pas seulement la France entiere qui demeure saisie d'dtoonement A
la vue des merveilles sans nombre opdries dans son sein
par ce nouveau missionnaire de la charite; ce sont 4 la fois
des royaumes etrangers, des peuples lointains, des nations
sauvages et barbares qui se taisent d'admiration devant les
paisibles conqudtes du bon Pretre, autrefois simple berger,
devenu pendant sa vie par son infatigable misdricorde, et,
apres sa mort par ses exemples, par ses disciples, par ses
institutions, le bienfaiteur, le pare et comme la providence
du genre humain: siluit terra'.
Ce n'est pas assez; ila riduit au silence les ennemis les
plus implacables et les plus ardents pers6cuteurs; l'impidti
s'est abaiss6e au pied de ses images; un sidcle impitoyable
et cruel lui a pardonni sa vertu; l'orgueilleuse rivale de la
religion, une philosophie aussi dedaigneuse qu'elle est sterile
en bonnes oeuvres, d6concertne en sa presence, d6sespirie
de ne pouvoir ni se passer de ses ouvrages, ni s'en approprier la gloire, tomba prosternie devant un pritre auquel
elle se vit forcee d'riger une statue. Qui sait si, dans son
dilire, elle n'aurait pas eu la pensie de lui dicerner les
honneurs de son Pantheon ? Dieu ne Pa pas permis, Nos
1. I Machab., 1, 3.
2. Ibid.
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tres chers Freres. Tandis que les restes impurs des plus
coupables corrupteurs de la societe, que les honteux cadavres d'hommes de sang itaient insolemment portns en
triomphe et places dans le temple du Trks-Haut; tandis que

les ossements des pontifes et des rois, tiresde leurs sipulcres, devenaient lejouet de brutalesfureurs4; tandis que,
pour eprouver notre foi, le Seigneur souffrait que les reliques de ses saints fussent dispersies, detruites ou livrdes a
la derision des impies, ii defendait de toute atteinte le corps
de VINCENT DE PAUL; et sa divine bontd rCservait a notre
episcopat la consolation de le replacer avec pompe sur les
autels, dans une eglise nouvellement bAtie sous son invocation.
Ce corps venerable, vous le savez, Nos tres chers Freres,
etait autrefois religieusement conserve dans IPglisede cette
vaste maison de Saint-Lazare, que 'on pouvait appeler A
juste titre la maison des pretres et des pauvres; parce que
les uns venaient perpetuellement s'y renouveler dans
resprit de leur vocation, et que les autres n'en reclamaient
jamais en vain du secours dansleurs nombreuses necessitis.
11 n'est pas un ancien du sanctuaire, pas un vieillard indigent qui n'ait prie devant cette chAsse riche, mais modeste,
o& semblait dormird'un sommeil tranquille, au milieu de
tant d'heureux qu'il avait faits, le veritable ami de Dieu et
des hommes. Une philanthropie ingrate et spoliatrice
troubla ce repos; elle envia quelques parcelles de ce metal
qu'il avait verse &pleines mains, etdont la pidti filiale avait
embelli la derniere couche d'un pare si vertueux et si charitable : mais Por le plus pur valait-il pour ses enfans la
moindre portion de ses restes precieux ? Laissant a la cupidite ce qu'elle recherchait avec une insatiable ardeur,
chasses de leur asile et ddpouillds de leurs biens, les Pretres
de la Congregation de la Mission crurent n'avoir rien perdu,
i. Jerem., vmt, i.

AUTEL OU REPOSAIT DANS L' GLISE DE L'ANCIEN S.-LAZARE
LE CORPS DE S. VINCENT DE PAUL
(lYaprba une ancienne gravure.)
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lorsqu'ils eurent sauvi de la devastation et du pillage ce
qu'ils regardaient comme leur plus cher trdsor. Heureux de
I'avoir soustrait aux regards profanes, ils I'enfermerent avec
precaution, et ils en confierent la garde A ces Filles de saint
VINCENT DE PAUL, dont le nom seul est son plus beau pand-

gyrique.
Humblement vinerd dans le silence de la retraite, dans
ce seminaire ot la charit6 permanente de VINcENT multiplie
encore chaque jourles institutrices fideles de renfance abandonnee et les heroiques servantes des pauvres malades, ce
sacre dep6t attendait que la munificence royale et la reconnaissance publique, de concert avec la religion, lui prdparassent un nouveau sanctuaire, et Iui dicernassent de solennels hommages. Didj, par l'inepuisable charite de nos rois,
une chapelle en 1'honneur et sous l'invocation du saint
Prdtre a dtd construite non loin et en regard d'un ds ces
hospices oiu la religion a confid aux plus tendres soins les
malades que les secours humains disesperent de gudrir : IA,
Nos tres chers Freres, se rdunissent chaque jour, dans un
esprit de recueillement et de priere, les genereux enfants de
VINCENT DE PAUL, la sous les yeux de ses pieux successeurs

une famille nombreuse de l1vites viennent encore, comme
autrefois, au pied des saints autels puiser dans la ferveur de
l'oraison les lumieres de la science, la fermet6 du z6le,
Fonction de la charitd, rabnegation du ddsintdressement, la
force et la douceur de toutes les vertus qui donnent au
ministare ivangelique une si puissante autoritd, et dont ils
ont le bonheurde'pouvoir contempler de si pros un des
plus parfaits modeles; la encore, les fideles viennent apprendre d'un seul coup d'ceil tout ce qu'ils doivent de respect
au culte divin, et les malheureux tout ce qu'ils peuvent
esperer de prdtres aussi fervents; Ia aussi, Nos tres chers
i. H6pital des t Incurables femmes
HMpital Laennec. (Note des Annales).

n, rue de Sivres;

aujourd'hui
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FrEres, sous les yeux du clerge et du peuple chretien, nous
avons le projet de reporter en triomphe, accompagnies de
mille et mille binidictions, les ddpouilles mortelles de
r'homme de Dieu, qui, passantsur la terre en faisant du
bien, a rassasidtant de pauvres dans Sion et instruit tant
de pritres a se revdtir de lajustice '.
Nous voudrions qu'il nous eut dit possible de convoquer
&une semblable solennitd les campagnes, les villes, les provinces, tous ceux enfin qui ont ressenti et qui ressentent
encore les effets d'une misdricorde et d'une foi toujours
vivante dans les oeuvres innombrables dont VINCETr DE PAUL

est tout ensemble le patron et le mobile. Mais s'il ne nous
est pas permis de porter jusque li nos espirances, nous
inviterons du moins ceux qui partagent notre admiration
pour le saint Prdtre, et ceux mmmes qui participent aux
bienfaits de son indpuisable charitd; nous les inviterons
tous a s'associer au dessein que nous avons formd d'driger
en son honneur un monument d'une commune reconnaissance, et de concourir par une offrande, quelque faible
qu'elle soit, aux depenses que doit ndcessairement occasionner la translation de ces v6enrables reliques, que nous
nous proposons de faire immddiatement apres les solennites
pascales.
Ce monument ne sera pas, il est vrai, semblable a ceux
que la magnificence des peuples dleve quelquefois, dans
leur enthousiasme, aux grands hommes du siecle; mais it
est du genre de ceux que la pidt6 des fideles, dans les beaux
jours de la religion, avait coutume de consacrer a ces hdros
chritiens, dont les corps furent sur la terre les temples
vivants du Saint-Esprit, et qui doivent, au dernier jour,
ressusciter triomphants, immortels et glorieux. Les arts
nous ont apporte le tribut gdndreux de leur industrie : il y
a quelques annees qu'une chAsse nouvelle, plus riche encore
i. Ps. cxxxi,

5.
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de son travail que de sa matiere, fut faqonnie par des mains
habiles, sons la direction d'un de ces hommes dont I'honorable profession, celebree plus d'une fois dans les divines
Ecritures, fut illustrde par un des plus saints Evdques de
France. Cet elegant et magnilique ouvrage, expose dans la
capitale aux regards publics, n'a fait que justifier une reputation d'ailleurs bien etablie; et la pensde de saint Eloi, se
faisant gloire d'orner le tombeau de lap6tre des Gaules,
semble avoir inspire le desir de remettre en honneur le
tombeau de celui que nous pouvons appeler l'ap6tre de la
charite chritienne.
II n'en fallait pas davantage, Nos tres chers Freres; il
n'en fallait pas tant pour provoquer la libdralitd d'un
Monarque ami des beaux-arts comme il pest de la religion;
le Roi', en nous faisant remettre une somme considerable,
a bien voulu permettre que son nom fut inscrit en thte de
la liste que nous ouvrons aujourd'hui, afin de nous aider a
complter le paiement d'un ouvrage dont le prix, quelque
6lev6 qu'il soit, demeurera cependant toujours au-dessous
du merite et de Ia valeur. Les Princes et les Princesses de
la Famille royale se sont empresses d'ajouter leurs dons a
celui du Roi; nous nous sommes fait un devoir d'y joindre
le n6tre; et nous attendions que Flpoque fit venue ot il
nous serait possible d'ordonner une translation solennelle,
pour faire un appel momentane a la pitde du Clerge et des
Fidlles de notre diocese, et A leur devotion envers un saint
auquel la religion et I'humaniid sont si redevables. Plus
les offrandes que nous demandons A chacun selon ses
moyens seront partagies entre tous, moins le sacrifice pour
chacun sera sensible, et plus universellement aussi la foi
sera manifestie.
Mais, ce que nous r6clamons surtout de vous, Nos tres
chers Freres, c'est qu'A 'occasion de la cirdmonie qui se prdi. Charles X (Note des Annales).
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pare, et de la Neuvaine de supplications et de prieres qui
doit la suivre, en faveur de laquelle le souverain Pontife a
daignd ouvrir les tresors de l'Eglise, vous ranimiez votre
zele pour les bonnes oeuvres; c'est que votre amour pour
les pauvres s'6tende de plus en plus; que vous preniez la
resolution de vous appliquer avec ardeur, avec ginerositi,
avec perseverance A la pratique de la misiricorde; c'est que
le culte des reliques de saint VINCENT DE PAUL, renouveld

en quelque sorte dans cette grande ville, devienne comme
un ressort puissant qui dilate tous les cceurs, qui les tienne
sans cesse attentifs aux besoins des malheureux, et les
enflamme d'une sainte jalousie pour cet excellent don de
la charitd, sans lequel toutes les autres vertus seraient
insuffisantes pour le salut : eEmulamini charismatameliora'.
A CES CAUSES, apres en avoir confdrd avec Nos vindrables

Frres les Chanoines et Chapitre de notre M6tropole, nous
avons ordonn6 et ordonnons ce qui suit :
il Le 25 avril, dimanche du Bon-Pasteur, deuxi6me
Sapres Paque, nous ferons la translation solennelle du corps
de saint VINCENT DR PAUL, instituteur et fondateur des

Pretres de la Mission et des Filles de la Charitd; cette translation se fera de notre Eglise m6tropolitaine A la Chapelle
de MM. les Pretres de la Congrigation de la Mission, dits
Lalaristes,rue de Sevres.
Le ceremonial de cette translation sera rdgld, pour l'extdrieur, de concert avec lautoritd seculibre, et publiC le
dimanche de Pique.
20 Ce meme jour, 25 avril, une Neuvaine gindrale de
prieres et de supplications solennelles commencera dans la
ville et les faubourgs de Paris, en l'honneur de saint VINCENT DE PAUL, et pour obtenir par son intercession les

faveurs de Dieu sur le Roi, sur la famille royale, sur le
i. I Cor., in, 3i.
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diocese, sur la ville de Paris, et, enfin, sur toutes les personnes qui se divouent aux ceuvres de la charitd.
Chacun des jours de la Neuvaine, le clergi des paroisses
et des congregations ecclisiastiques viendra successivement
i la chapelle de MM. les Prdtres de la Mission, rue de
Sevres, pour faire les prieres et les supplications, dans
I'ordre, aux jours et heures qui seront indiquds par le cerimonial.
MM. les Curds exhorteront leurs paroissiens a les accompagner dans cette divotion, eta faire, en leur particulier,
des prieres, aum6nes et autres bonnes oeuvres A la mime
intention.
Pendant la Neuvaine, les mimes prieres et supplications
seront faites chaque jour apres la Messe, dans les Chapelles
des Sdminaires, Communaut6s religieuses, H6pitaux, Colleges, etc.
Nous invitons le Clergi et les Fiddles de la campagne i
joindre leurs prieres aux n6tres, pour obtenir les memes
graces, par l'intercession de saint VINCENT DE PAUL.

3' II sera fait, dans tout le dioc6se, par MM. les Curds,
soit dans les iglises, soit i domicile, soit au moyen d'une
souscription, ou de la maniere qui leur paraitra la plus
convenable, une ou plusieurs quotes extraordinaires, dont
le produit est destind a payer le prix de la chisse d'argent
dans laquelle doit 6tre renfermi le corps de saint VINCNT
DE PAUL. Cette chAsse sera offerte A la Congrigation de la

Mission, comme un hommage du diocese et un gage de
sa divotion envers saint VICENmT DE PAUL*.
i. Cette chAsse, sortie des ateliers de M. ODIOT fil, a ett remarquie i la derniere Exposition des produits de I'Industrie franoaise;
clle eat executie en argent, dans la proportion de sept pieds, sur
deux et demi de profondeur; elle a la forme d'un carr6 long, termind
en cintre par le haut, enrichi de rinceaux d'ornemens; elle est couronnde par un groupe compos6d'une statue principale, de trois pieds
et demi, repr6sentant saint Vincent de Paul dans la gloire, et de
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Toutes les offrandes seront vers6es au secretariat de
rArcheveche, ot il sera aussi ouvert une liste de souscription.
L'excdant de ces quetes on sousriptions, qui pourrait
rester apres le paiement de ]a chasse et I'acquittement des
frais de la translation, sera remis aux Seurs de la Charitd,
pour tre employd au soulagement des pauvres honteux du
diocese.
Un compte de l'emploi des sommes recues A cette occasion sera rendu devant une commission eccidsiastique
composee de nos Grands-Vicaires-Archidiacres, de deux
Chanoines, deux Curis de Paris, et de M. le Superieur
gendral des Lazaristes. M. le Prefet du dpartement et
M. le Prdfet de police seront invitis a la reddition des
comptes.
4* Sera notre present mandement lu, publid et affichd
partout ou besoin sera.
Donni a Paris, en notre Palais archiepiscopal, sous notre
seing, le sceau de nos armes, et le contre-seing du Secrdtaire de notre Archevechi, le to mars i83o.

f- HYACTNTHE,

Archevdque de Paris.

Par Mandement de Monseigneur :
TaRESVAu, Chanoine, Secr•taire.

quatre figures de deux pieds et demi, representant des anges portant
les emblemes de Ia religion, de la foi, de Pesperance et de la charit&
Des deux c6t6s sont posies, sur deux socles, deux figures d'orphelins, dont le regard est tourn6 vers I'intdrieur de la chasse, et

qui semblent invoquer leur bienfaiteur.
Lint6rieur de la chAsse est garni d'une tenture de velours violet,
orna de broderies en or, et de coussins aussi de velours violet, avoc
garniture et glands d'or, sur lesquels repose le corps du saint, revetu,
comme pendant sa vie, de la soutane, du surplis et de l'tole. (Cette

note est du mandement de Mgr de Queles. i83o.)
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PROCES-VERBAL
DE LA RECONNAISSANCX

DU CORPS DE SAINT VINCENT DE PAUL
DRESSi

t

PAR Mg

L'ARCHEVEQUE

Dr PARIS

L'an de grace mil huit cent trente, indiction troisiame,
du pontificat de N. S. P. le Pape PIE VII l'an deuxi6me,
et le sixieme du ragne de notre Roi tres-chritien CHARLES X,
Nous, Hyacinthe-Louis DE QugLE, archeveque de Paris,
pair de France, etc., prdvenu i une heure aprds midi, le
mardi de la Semaine Sainte, six avril de I'an mil huit cent
trente, que toutes choses etaient disposdes, dans. la grande
salle synodale de notre palais, pour par Nous etre procid
canoniquement, en presence des timoins que nous avions
fait appeler, A la reconnaissance de Iidentiti du Corps de
saint VINCENT DE PAUL, renferme dans une cassette diclaree
devoir le contenir, laquelle, apres avoir ite extraite de la
maison principale des Filles de la Chariti, rue du Bac,
n* i32 ', A Paris, le trente mars dernier, Nous avait dte
remise A six heures du soir, le mime jour, par MM. DESJARDINs, notre vicaire geadral, archidiacre de Sainte-Genevi6ve,
MATHIEU, vicaire g6ndral, promoteur du diocese, chanoine
de notre metropole, et QUENTIN, chanoine de notre m6tro-

pole, assistes du chanoine-secrdtaire de notre archevhche,
en vertu de notre commission en date du vingt-neuf mars
dernier, et accompagnds de MM. BOULLANGIER, pretre, assistant de la Congregation de la Mission, et ETIENNE, procu-

reur general de ladite Congregation, deldgues par M. SALHORGNE, supdrieur gendral de la Congregation dela Mission

et des Filles de la Charitd, suivant commission du trente
mars dernier; nous sommes rendu, revdtu du rochet, du
camail et de Fitole, dans ladite grande salle synodale de
notre palais, prdcede des membres de notre Conseil et de
I. C'est aujourd'hui le no 14o (Note des Annales).
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notre Chapitre m6tropolitain, tous en habit de choeur d'iti,
et ci-aprts disign6s et qualifies.
Tfmoins eccldsiastiques.- MM. JALABERT, vicaire gindral, archidiacre de Notre-Dame; DESJARDINS, vicaire gene-

ral, archidiacre de Sainte-Genevieve, run des commissaires
chargis de 'enquete par nous ordonnde; BoUDOT, vicaire
gindral, archidi'.cre de Saint-Denis; ABEIL, chanoine,
archipretre de Notre-Dame, vicaire general; DE LA CA.PRADE, chanoine, official metropolitain, vicaire general;
GoDINoT-DESFONTrrAEs,

chanoine;

LucoTTE,

chanoine,

secretaire du chapitre; SALANDRE, chanoine, penitencier,
vicaire gendral; QuENTI, chanoine, un des commissairespour l'enquete; TRESVAux, chanoine, secrdtaire de PArcheveche i MORzzIRE, chanoine; CAZLLON, chanoine; MATHIEU,

chanoine, vicaire general, promoteur du diocese, et commissaire pour I'enquete; MOREL, chanoine-theologal;
D'A.LIGR, chanoine;
Et de MM. les Chanoines honoraires :
VALAYER, vicaire gindral; HAMELIN, LE CLERE, MOLINIER
et SURAT.

Arrives dans ladite salle, nous avons trouve r6unis :
Timoins laiques. -

M. le comte DE CHABROL, prdfet du

d6partement de la Seine; M. MANGIN, prefet de police;
M. DEFRESNE, secret. ga de la prefecture de la Seine; Sa
Seigneurie M. le duc DE DOUDEAUVILLE, pair de France;

S. S'* M. le marquis DE RosAMBo, pair de France; S. S'' M.
le comte DE BRETEUIL, pair de France; S. SI* M. le comte
DE KERGARIOU, pair de France; S. S l M. le vicomte DE
BONALD, pair de France; S. Sie M. le marquis DE LEvisMIREPOIX, pair de France; M. le comte Emmanuel DE BRISsac, chevalier d'honneur de MADAME, duchesse DE BERRY;

M. le comte DE QUOLEN, membre de la Chambre des Deputs ; M. le baron DE MAISTRE, officier superieur des gardesdu-corps du Roi; M. le vicomte DE QUELEN, gentilhomme

honoraire de la chambre du Roi; M. le baron LE Roi,
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membre du conseil general du ddpartement de la Seine,
gentilhomme honorairede lachambre du Roi; M. Ds BoutGEON, membre du conseil general du ddpartement de la
Seine; M. Henri DE BoNALD; M. CHApELLER,ancien notaire,

maire du neuvieme arrondissement de Paris; M. PETrr,
maire du deuxieme arrondissement de Paris; M. Lz Bu•w,
maitre des comptes, ancien maire du quatrieme arrondissement; M. DESPORTES, membre de la commission admi-

nistrative des hospices et h6pitaux de Paris; M. PIcoT,
homme de lettres; M. LARRIms,chef de division i la pre-

fecture du departement de la Seine.
S'y trouvaient igalement prisents, convoquis par Nous
comme parties intiressies:
Pretres de Saint-La-are. -

M. SAL•.oIEw,

supirieur

general de la Congregation de la Mission et des Filles de
Chariti; M. BouLLA•NGIa, assistant; M. ETIENEz, procu~eu
gdenral; M. ALADEL, pretre de la susdite Congrigation;

Filles de la Charite. - Sceur Antoinette BA&ucouRT,
supcrieure gindrale des Filles de la Chariti; la Sceur
FRANSQUIN, assistante; la Sceur DUPIN, dconome; la Soeur
DAN, sacristine; la Soear VELA, dite Sceur MARTHE; la
Sceur DmnAND; la Soeur CAILLOT; la Sceur JOLLY; la Soeur

RAxomD; la Soeur SAvmn, supirieure de 'hospice d'Enghien;
la Soeur CLAVELOT, superieure de la maison de Saint-Paul.

Docteurs de la Facultt de medecine. - Enfin MM. le
docteur SERRrs, midecin en chef de rH6pital de la Pitid;
membre de r'Institut royal de France, et chef des travaux
anatomiques des h6pitaux; le docteur Lis•rAc, chirurgien en chef de l'H6pital de la Pitid; le docteur CAILLARD,

mddecin sedentaire de PHatel-Dieu et le n6tre; le docteur
RA.TA, midecin de la maison de MM. les Pretres de la
Congrigation de la Mission, dite de Saint-Lazare.
Tous quatre appelis par Nous pour procdder a& examen
des parties dont se composera le Corps de saint VIctr.Tr D
PAU..
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Apres avoir implore a genoux les lumieres de PEsprit
saint, par la recitation a haute voix du Veni sancte, du verset et de Poraison, nous avons pris s6ance ayant i droite et
a gauche les membres de noire Conseil et de notre Chapitre
m6tropolitain, ensuite desquels ont etr places MM. les
Prdtres de la Mission : vis-i-vis Nous, se trouvaient M. le
Prefet du ddpartement et celui de la Police; et, en face de
notre Chapitre, MM. les Pairs de France, les membres des
diverses Autorits etAdministrations, et autres timoins; et,
sur la deuxieme ligne, la seur Superieure g6enrale des
Filles de la Charite, avec celles des Soeurs qui I'accompagnaient, et MM. les Docteurs pres la table placee devant
Nous.
Ayant instruit PAssemblie du motif pour lequel Nous
l'avions convoquie, nous avons ensuite invite MM. Boulangier et Etienne, ddelguds du Superieur gdenral de la
Congregation de la Mission, a vouloir bien se transporter
dans notre Oratoire, pour y prendre, apporter, et deposer
sur la table ici preparee, la caisse annoncee comme devant
contenir le Corps de saint VWtCENT DE PAUL; et M. Quentin,

chanoine, A vouloir les y accompagner.
MM. les commissaires ayant apporte et d6pose ladite
caisse, nous avons demandi a M. Mathieu, vicaire gienral
chanoine, promoteur du diocese, de bien vouloir donner
la lecture du rapport qu'il avait A faire, d'apres les procesverbaux d'enquite dresses par nos commissaires, et dont ia
remise lui avaitCte faite A cet effet.
Extrait du rapport de M. le promoteur.- Aussit6t,
M. le promoteur a lu a haute voix son rapport, dans lequel,
apres s'etre attache a faire ressortir des proces-verbaux de
lenquete faite par les commissaires par Nous deleguis, la
preuve evidente qui resultait cant de la qualit6, de la mora]ite et de la probite des temoins, que de luniformite, de la
precision et de la concordance des depositions, il en a conclu que trois faits demeuraient constants : i° que le Corps
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de saint VINCENT DE PAUL, avait et6 soustrait lors de la suppression de Saint-Lazare; 2* qu'il a ete a cette dpoque renferm6 dans une caisse; et 30 qu'il y est restd, et que cette
caisse est la meme que celle ici presentie.
M. le promoteur, en terminant ce rapport, a requis que,
lecture prealablement faite des procas-verbaux d'enquete,
cete caisse ftt par nous diclarie contenir identiquement le
meme Corps de saint VINCENT DE PAUL, qui dtait autrefois
honore dans l'6glise de Saint-Lazare, et qu'il nous plOt en
porter declaration canonique, d'apras laquelle ii fit ultel'ouverture de ladite caisse, examen
rieurement proc6ddc
et recorinaissance de ce saint Corps, ainsi qu'il nous aviserait Fordonner.
M. le promoteur ayant depose sur le bureau son rapport
avec ses conclusions, nous lui en avons donnd acte, et avons
prescrit que mention en serait faite succinctement au prdsent proces-verbal, auquel roriginal, sign6 de lui, serait et
demeurerait annexe.
Faisant droit A la demande de M. le promoteur, qu'avant
d'etre par Nous statud sur ses conclusions, il fat prealablement donn6 lecture des proces-verbaux d'enquete, nous
avons requis le Chanoine secrdtaire de notre Archevechd
de faire cette lecture a haute et intelligible voix.
Immediatement M. le secretaire a lu devant toute I'Assemblde les proc6s-verbaux d'enquete dresses le 3o mars,
les 2, 3 et 5 avril, par MM. Desjardins vicaire general
archidiacre de Sainte-Genevieve; Mathieu, vicaire gendral,
promoteur du diocese, chanoine de notre M6tropole; et
Quentin, chanoine de notredite Metropole, contresignds
par le secrdtaire de notre Archevechd, en vertu de la commission A eux donnde par Nous le 29 mars dernier.
Extraits desproces-verbauxd'enquete. - Lesquels procs-verbaux constatent, savoir, celui du 3o mars, qu'ils ont
trouve la caisse 6noncee comme contenant le Corps de saint
VINCENT DE PAUL, sons un autel de la chapelle de la maison
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principale des Filles de la Chariti, rue du Bac, no I32;
qu'il leur a &t declari et affirme, par diffirentes Soeurs, que
ladite caisse renfermait le Corps de saint VINCENT DE PAUL;
que la susdite caisse itait enveloppie, liee et scellde des
sceaux de la Congregation des Pretres de la Mission, telle
qu'elle avait eit apportee en ladite maison, le 23 juin de
l'annie i8i5, de la maison principale desdites Filles de
la Chariti, situie alors rue du Vieux-Colombier, oi elle
avait ete d6posbe en z8o6 par M. Brunet, vicaire gindral
de ladite Congregation; que posterieurement ladite caisse
avait et6 placie, le 15 aotot i815, sous un autel de la chapele de ladite Mission', rue du Bac, n* i32, ot elle est
constamment restee, et qu'elle a itd ouverte deux fois; la
premiere en 1817, par M. Verbert, vicaire gdneral de la
Congregation de la Mission, pour extraire du Corps du
Saint une petite portion donnee A M. Dubourg, alors
eveque de la Nouvelle-Orleans, et aujourd'hui dveque de
Montauban; que ladite caisse a dtd refermee.et scellde; la
seconde fois en 1820 par M. Boujard, vicaire general de la
Congregation, pour examiner si I'humidite n'avait pas
pinetrd dans la caisse; enfin, il resulte du proces-verbal,
que MM. les commissaires, suivant l'autorisation qu'ils en
avaient recue par notre commission, ont donnd dicharge
a la Superieure gnderale et A la communautd en presence
et du consentement de M. le Supdrieur general de la Congregation des Pretres de la Mission, de la remise qu'elles
leur faisaient de ladite caisse, qu'ils nous ont apportde
conjointement avec les dildguds de MM. les Lazaristes.
Ensuite dudit proc6s-verbal est inscrite la decharge que
nous avons donnee ledit jour, 3omars, Asix heures du soir,
de la remise et du ddp6t qu'ils nous oat fait de ladite caisse,
Ctablissant ledit acte signe de Nous et scelli de nos armes;
i. C'est maison et non pas mission qu'il faut certainement lire ici
(Note des Annales).
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qu'en leur prisence nous avons fait entourer ladite caisse
d'un ruban, aux extremites duquel nous avons fait apposer
le sceau de nos armes.
Du prcces-verbal du 2 avril, il resulte que la caisse
6noncee pour contenir le Corps de saint VINCENT DE PAUL,

a 6t6 mise en dep6t suivant la declaration certifiee et affirmee
de M. Lafon, mddecin en chef de I'Hospice des IncurablesFemmes, rue de S6vres, n° 54, membre de plusieurs societes
savantes, chevalier de POrdre royal de la Legion d'honneur,
chez M. Daudet, procureur gendral de la Congregation,
demeurant rue Neuve-Saint-Etienne; que lui Lafon a vu
ladite caisse, qu'il I'a descendue du troisieme stage au rezde-chaussee, et qu'il est a sa parfaite connaissance, pour en
avoir requ la confidence de M. Daudet, qu'une reunion de
plusieurs de MM. les Lazaristes a eu lieu chez lui, A 'effet
de deliberer si la caisse dont il s'agit ne serait pas mise en
dip6t dans la maison des Filles de la Charite, alors 6tablies
rue du Vieux-Colombier; et que, la caisse lui ayant atr
montrie, il Pa reconnue pour dtre de la meme dimension
et de la meme pesanteur que celle qu'il avait descendue
dans la maison de M. Daudet, du troisieme au rez-dechaussee.
La Sceur Dubois, dans le proces-verbal du 3 avril, a deux
heures de relevee, a affirmi qu'elle a demeure chez M. Daudet, et que pendant son sejour, il lui avait montrd un
endroit o& existait un enfoncement dans le mur, en lui
disant que la dtait son pere saint VINCENT DE PAUL.
Le proces-verbal dudit jour, 3 avril, constate qu'A trois
heures de relevie, M m
" Clairet, demeurant Vieille-Rue-duTemple, n" 32, veuve de M. Clairet, en son vivant notaire
de la Congregation des Lazaristes, a declard et attestd que
son mari, demeurant alors rue des Bourdonnais, avait requ
en dep6t de M. Daudet, procureur de la Congregation dite
de Saint-Lazare, une caisse contenant le Corps de saint
VINCENT DE PAUL; que M. son fils, aujourd'hui notaire,
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boulevard des Italiens, n" 18, a entendu dire plusieurs fois
A son pare, que M. Daudet, susdesignd, lui avait confid une
caisse qu'il- avait dit contenir le Corps de saint VINCENT DE
PAUL.

Qu'A quatre heures et demie du mame jour, M" Duliege,
veuve Marie, anciennement femme de chambre chez
M. Clairet, notaire, et demeurant rue Mazarine, n" 20, a
attestd et affirmd avoir eu non seulement connaissance du
ddp6t de la caisse, mais en avoir dte chargee par M. Clairet,
qui, a cause des circonstances, avait fait mettre ladite caisse
dans sa chambre, oi elle est demeurde jusqu'a ce que les
moments les plus orageux fussent passes; que M. Clairet
lui avait confi6 que la caisse qu'elle avait gardde, contenait
le Corps de saint VIicswr DE PAUL; enfin, qu'elle a vu venir
souvent chez M. Clairet, M. Rouyer et M. Daudet, pr&tres
de la Congregation de la Mission, et causer particulikrement avec lui.
Le proces-verbal du 5 avril contient la deposition de
M. Bacq, ancien notaire & Paris, chevalier de la Ligion
d'Honneur, lequel ayant dt6 principal clerc de M. Clairet
pendant plus de six ans, atteste et affirme qu'il a souvent
entendu parler A M. Clairet de rapport et du d6p6t fait chez
lui d'une caisse contenant le Corps de saint VINCENT DE
PA.U; l'avoir oui raconter qu'en 1792 ce Corps fut sauv6
de la maison de Saint-Lazare, et que, comme il etait notaire
de la Congregation, il lui fut demandd de se charger de la
caisse ou le Corps du Saint etait renferm6; qu'il 'a requ
non sans anxietd, A cause des circonstances; qu'il prit
beaucoup de precautions pour le conserver, et que vers
1795 ou 1796, il se dessaisit de ladite caisse entre les mains
de MM. de Saint-Lazare, avec lesquels il dtait restd en
relations intimes.
Lesdits proces.verbaux d'enqudte ayant paru itablir suffisamment les preuves d6sirees, ont &et clos par M. Desjardins, archidiacre, vicaire gdenral, ledit jour 5 avril, en
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ordonnant qu'ils seraient de suite transmis i M. le promoteur du diocese, pour par lui etre fait tel rapport i Monseigneur, et prendre telle conclusion qu'il aviserait.
Apres avoir resume les preuves rdsultantes des dipositions reques par nos commissaires, ainsi que les conclusions
de M. le promoteur, avant de faire droit, nous avons cru,
dans une aussi grave matiere, devoir prendre l'avis de
chacun des membres de notre Conseil et de MM. les
Chanoines presents, A Pexception de l'avis de nos commissaires, et les voix ayant ete unanimes, immediatement nous
avons rendu i'ordonnance suivante, laquelle sera transcrite
sur le registre particulier A ce destind, apres avoir ordonne
que les susdits proces-verbaux, dont lecture a iet faite precddemment, seraient annexes au prdsent, pour etre avec
icelui ddposds en notre secrdtariat.
ORDONNANCE DE Msr L'ARCHEVEQUE DE PARIS
HYAClNTHE-LOUIS DE QUtLEN, par la misericorde divine et

la grace du saint Siege apostolique, archeveque de Paris,
pair de France, etc.
A tous ceux qui ces prdsentes verront, salut et binddiction.
Apres avoir examind les proces-verbaux d'enquate dresses par nos commissaires touchant la caisse diposee dans
la chapelle de la maison principale des Filles de la Charitd,
rue du Bac, dans laquelle caisse il nous avait et6 affirmd
qu'etait renfermd le Corps de saint VINCENT DE PAUL, fon-

dateur et instituteur de la Congrdgation de la Mission et
des Filles de la Charitd, et que nous avons fait transporter
i& Archevechd par eux, conjointement avec deux Prdtres
deput6s de la Congregation de la Mission de Saint-Lazare,
en presence desquels nous avons scelle ladite caisse, pour
etre ultdrieurement ouverte par Nous devant les temoins
que nous nous proposions d'appeler.
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Oui le promoteur du diocese en son rapport et ses conclusions, lecture donnie des proces-verbaux d'enquete,
Et apres avoir pris I'avis de Messieurs les membres de
notre Conseil et du Chapitre mitropolitain :
Le saint nom de Dieu invoque, avons declare et declarons :
Qu'il nous est constant que la caisse dont il est fait mention ci-dessus, deposde actuellement sous nos yeux, contient
identiquement le Corps de saint VINCENT DE PAUL, autre-

fois expose a la veneration des fideles dans Peglise SaintLazare.
Et en consequence avons ordonne et ordonnons qu'il
sera de suite procdd Al'ouverture de ladite caisse et i la
reconnaissance du saint Corps qu'elle contient, pour ledit
saint Corps dtre ensuite placd dans la chasse d'argent qui
lui est destinee, et etre exposd a la vendration des fideles,
tant dans notre Eglise Mitropolitaine, que dans la chapelle
de Messieurs les Pretres de la Congr6gation de la Mission,
dits Lazaristes, apres la translation solennelle qui en aura
det faite; de tout quoi il sera dresse proces-verbal.
Donne a Paris, en notre Palais Archidpiscopal, sous notre
seing, le sceau de nos Armes et le contre-seing du Secretaire de notre Archevech6.
-- HYACINTHE, Archevtque de Paris.
Par Mandement de Monseigneur:
TassvAux, Chanoine, Secrdtaire.

Ouverturede la caisse. Examen d l'extdrieur. - Avant
de procdder, conform6ment Anotre Ordonnance, A louverture de la caisse, nous avons invitd M. le Supdrieur gienral
et MM. les Pretres de la Congregation de la Mission,
denommds au present proces-verbal, & s'approcher pour
reconnaitre Pintegriti du sceau de nos armes apposd le
3o mars, en presence de leurs dilegues, lors de la remise
qui nous fut faite de ladite caisse. Les sceaux ayant dtd
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reconnus sains et entiers par MM. les Lazaristes, ils ont ete
rompus. Nous avons fait retirer de dessus lacaisse unepremitre enveloppe de soie de couleur violette qui en couvrait
une seconde de grosse toile grise dont la susdite caisse tait
entierement entouree, Dessus etaient rassembles, en forme
d'X, les bouts de deux rubans de fil ecru qui liaient lacaisse
en passant sur ses quatre faces; sur leurs extremites etaient
appliqudes les empreintes du sceau de la Congregation.
Apres avoir examine lesdites empreintes, et les avoir
confrontees avec le sceau de la Congregation qui nous a
etd prdsente a cet effet par MM. les Lazaristes, nous avons
fait rompre les sceaux, couper les rubans et retirer cette
seconde enveloppe. Alors la caisse decouverte a ete trouvte
&trede bois de chene, lihe d'un ruban de fil ecru et scelle
comme sur la seconde enveloppe. Sous 'X que formaient
les quatre bouts de ruban, s'est trouve un papier sur lequel
est icrit :
t Cette chisse, contenant les precieux restes du Corps de
a saint VINCENT DE PAUL, a et ouverte et refermee Ie 16 mai
SI8
17 par moi Verbert, vicaire gendral de la Congregation

a dela Mission. *
Au-dessous, et d'une icriture diffirente, est ecrit:
a Nous soussigne, avons visite ladite chisse, et Iavons
a trouv6e parfaitement conservde, et l'avons refermie,
a cachetee du cachet du soussigne.
SSigni : Bow"JaD,
a Vicaire gendralde la Congrdgationde la Mission.
a Ce

to fvrier i8ao. *

Dans Pun des angles dudit papier se sont trouvis apposes
deux sceaux diffirents en la forme, appliques par chacun des
deux vicaires g6enraux, portant rempreinte de celui de la
Congregation.
Apres la reconnaissance de 'intigrite dessceaux apposes
sur le couvercle deladite caisse, procidant a son ouverture,
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leditcouvercle s'6tant trouv6 adherent aux planches qui
composaient la caisse dans sa hauteur, et fixe par de fortes
pointes, nous l'avons fait d6tacher, et, pendant cette operation, nous avons donn6 1'ordre d'allumer les bougies de
deux girandoles qui avaient it6 placies sur la table pres
ladite caisse.
Toutes choses dtant disposdes, nous avons enlev6 le
couvercle de ladite caisse oh nous avons trouve :
Examen a Fintdrieur.- i* Une toile blanche ouvrde qui
nous a semble envelopper un assez grand nombre d'objets
dont la r6union remplissait presque toute l'tendue de ladite
caisse en largeur et en longueur. Nous avons extrait tout
ce que renfermait cette toile, et posd sur la table recouverte
dune nappe tres fine, et ddveloppant ladite toile blanche,
nous y avons trouve un coussin long, couvert de brocard
d'or, plid en deux, lequeltant ouvert a laissd voir un sqielette igalement plie et que MM. les docteurs ont aussit6t,
sur notre invitation, 6tendu sur ledit coussin, en placant la
tete sur le petit oreiller qui dtait attachd au grand coussin,
et 6ti les souliers d'dtoffe brochee a talons hauts et d'une
forme ancienne qui garnissaient encore les pieds du Saint,
ainsi que les chaussons de toile qui les enveloppaient.
Nous nous sommes aussit6t prosternes, avec le Clergd et
tous les assistants devant les saintes Reliques, les avons
v6nderes tous ensemble, etremercid Dieu de nous les avoir
conservees.
Nous avons alors invite MM. les docteurs, mddecins et
chirurgiens a vouloir bien proceder &l'examen des parties
dont se composent les restes de saint VINCENT DE PAUL, pen-

dant que nous allions continuer Pinventaire de la caisse.
20 Nous y avons trouvd une assez grande quantitd de
linge, des paquets de bandes telles que celles en usage pour
couvrir des plaies, diverses compresses, lesquels differents
linges sont en ganeral taches comme de taches de sang et
de matikres sorties de plaies; il a et6 dit que de ces linges,
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partie avait servi a couvrir les plaies des jambes du Saint,
et partie son corps, lorsqu'il fut dispose pour rtre mis dans
la chasse d'argent de Saint-Lazare.
3* Un petit papier sur lequel est ecrit :
A monsieur
a Gobert, sacristain de la Congrigation de Saint-Lazare, a
a Paris. a En dedans, se trouve ecrit d'une 6criture diff6rente: a Tous ces linges ont ete appliques de tous les c6tes
a sur les Reliques nues du bienheureux VINCENT DE PAUL,

t avant d'etre mis dans la chasse, ce 13 fdvrier. a
4* Une aube en toile unie, aux manches de laquelle etaient
attaches des gants de sole blanche, et garnis, A louverture,
d'un galon d'or : le gant de la main gauche etait rempli de
ouate, et celui de la main droite dtait vide de ouate, contenant les ossemensde sa main droite.
5* Une itole de brocard d'or, semblable A I'Ntoffe du
grand et du petit coussin, laquelle est galonnie en argent
avec frange aux deux extremitis egalement en argent.
6" Un papier plik, forme carri long,sur lequeletaitecrit:
a Differents proces-verbaux concernant la Relique de
a saint VINCENT DE PAUL, renfermne dans cette caisse. D
Ouvrant ledit papier, nous y avons trouve quatre pieces :
i* Un titre en parchemin d'une grande dimension;
2* Un proces-verbal sur papier timbre minute ;
3* Un extrait du proces-verbal dressd le 3 aodt 1792,
lors de l'evacuation de la maison de Saint-Lazare ;
40 Une diclaration de la Superieure des Filles de la
Chariti, rue du Vieux Colombier, AParis, du dep6t A elle
fait de la caisse renfermant le Corps de saint VINCENT DE
PAUL.

Nous avons procidd A la lecture et examen de ces quatre
pieces.
Le premier titre en parchemin 6tant par Nous analyse,
constate ce qui suit:
L'an 1729,25 septembre, proces-verbal de la deuxi6me
exhumation du Corps du bienheureux VINCENT DE PAUL,
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dress6 par Mgr Gaspard-Guillaume de Vintimille, archeveque de Paris, dans la chapelle de Saint-Lazare; lequel
proces-verbal mentionne une premiere exhumation faite le
19 fevrier 1712, par ordre de Mgr le cardinal de Noailles,
archeveque de Paris, et de Mgr Pancien dvdque de Tulle et
celui de Rosalie, deputes par le Saint-Siege pour cette fonction et pour la construction de tous les proces faits auctoritate apostolicapour la biatification et la canonisation de
M. VINCENT DE PAUL.

Le proces-verbal de la deuxieme exhumation, qui
constate Pltat du corps, des chairs et des vetements, porte
que Mgr 'Archeveque a extrait des phalanges les trois
premiers os du m6tacarpe de la main gauche, qu'il a distribues A plusieurs personnes, a qui il en a donn6 des authentiques. Le Corps ensuite a dtd scelld par Mgr 1'Archeveque
de Paris.
Le 3o novembre 1729, supplique presentee a Mgr I'Archeveque de Paris, par le Supdrieur g6neral, les assistants et
le Procureur gienral de la Congrigation de la Mission,
pour obtenir le pouvoir de faire arranger les ossements ou
reliques du Bienheureux par des Freres chirurgiens, en
presence d'un des Grands Vicaires pour reconnaitre les
sceaux, les lever et les apposer quand besoin sera; avec
serment sur les saints Evangiles, et signatures desdits
Supirieurs, assistants et procureurs, de ne soustraire ni
souffrir qu'il soit soustrait aucune partie, portion ou parcelle d'iceux.
Le6 dicembre 1729, concession de Mgr l'Archeveque de
Paris aux fins de ladite requete, donnee au sieur Vivant,
vicaire general, pour raison de tout ce dont sera besoin.
Le 12 dicembre 1729, exdcution de ladite commission
par le Vicaire g6ndral, le serment susdit pretd et signe.
Exhibition d'une permission, signee de Mgr I'Archeveque
de Paris, portant que le Supdrieur pourra garder les dents
une c6te ou fausse c6te, et un petit osselet, pour les distri-
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buer, savoir : les dents aux principales maisons de la
Congregation, la c6te ou fausse-c6te A la communautd des
Filles de la Charite, et le petit osselet pour Mgr le cardinal
de Fleury. Declaration de M. le vicaire general, que les
susdits serments s'entendaient conformdment A la susdite
permission.
Le 19 decembre 1729, substitution et adjonction d'un
Frare chirurgien A un autre Frere tombe malade, pour
continuer 'arrangement des ossements, autorisee par M. le
Grand Vicaire de Mgr 1'Archeveque de Paris, apras le serment prdtd par ledit Frere sur les saints Evangiles, et sign6
par lui.
Le lundi i septembre 1730, description anatomique du
saint Corps. Les phalanges de ia main droite entieres,
except les secondes du doigt du milieu et du doigt annulaire (un pen dteriords); description du coussin de drap
d'or, de lhabillement, de la chisse et des ciermonies avec
lesquelles elle a &t6 portde et vendrde dans la chapelle de
Saint-Lazare; apposition des sceaux de Mgr IArcheveque
de Paris aux quatre coins de ladite chasse.
Le 31 octobre 173o, permission de Mgr 1'Archeveque de
Paris, donnde a M. le Supirieur gdndral, sur sa demande,
de faire remettre les dents a la bouche du saint Corps, et
de prendre, pour les maisons et amis de la Congregation,
les osselets et les chairs qui se trouveraient en dtat d'etre
donnis et transports.
Le 20 mars 173 , expedition sur parchemin des differents
proces-verbaux ci-dessus relates, signee de Mgr 1'Archeveque de Paris, scellIe du sceau de ses armes, et contresignee du Secretaire de I'Archevech6.
Au dos de ladite feuille de parchemin, les proces-verbaux
ci-dessous ditaillis.
Le 26 mai 1739, procos-verbal d'ouverture de la chasse
par un vicaire gdenral de Paris, en exdcution d'une ordonnance de Mgr I'Archeveque, rendue le 24 dudit mois, sur
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la requete de M. le Superieur gendral de la Congregation,
aux fins de faire changer en une aube de tissu d'argent,
I'aube de toile de lin dont dtait revetu le Corps de saint
VINCENT DE PAUL. Verification des sceaux de Mgr I'Archeveque; levie et reapposition desdits sceaux sur la chasse.
Le 5 avril 1747, proces-verbal d'ouverture de la chasse
par un Vicaire gineral de Paris, en vertu d'une ordonnance
et d'une commission delivrdes le 29 mars par Mgr de
Beaumont, archeveque de Paris; reconnaissance des sceaux
de Mgr de Vintimille; levee des sceaux; extraction du
Corps de saint VINCENT DE PAUL, et placement dans un
coffre de bois dore, qui a iti scelli du sceau de Mgr 1'Archeveque.
Le mercredi 12 juillet 1747, proces-verbal d'ouverture
du coffre de bois dord; extraction dudit coffre du Corps de
saint VINCENT DE PAUL, et transport dans la chisse d'argent,
qui avait itd dorde dans 'intervalle du 5 avril au 12 juillet,
le tout avec les memes precautions, formalitis, verifications et reapposition des sceaux de Mgr I'archevdque de
Paris.
Le 8 juin 1759, autre proces-verbal d'ouverture de la
chasse, avec les memes formalitis, precautions, a l'effet
de retirer la reprdsentation de carton dans laquelle le chef
du Saint se trouvait renfermi.
Le 16 juillet 1759, autre proces-verbal d'ouverture de la
chasse, avec les memes formalitds, precautions, levee et
apposition des sceaux de Mgr I'archevique de Paris, pour
substituer A la reprisentation en carton une representation
en argent dord.
Nous avons ensuite analyse le proces-verbal sur papier
timbrd minute.
Le i' septembre 1792, procs-verbal dressd par M. Christophe-Simon RowYER, prdtre de la Congregation; Edouard
FERRIs, prdtre de ladite Congregation, et assistant de la
maison de Saint-Lazare; J.-Fr. DAUDET, pretre et procureur
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gindral de la Congregation; Jean-Francois Con~rRL,
aussi pretre d'icelle; Gabriel PLAT; Claude Louis; LouisPierre PIORETTE, et Adrien LE FivRE, tous Freres de
ladite Congrigation: lequel proces-verbal atteste que ces
Messieurs ont retir6 de la chasse d'argent le Corps de
saint VINCENT DE PAUL, avant de livrer ladite chisse d'argent aux commissaires des biens nationaux charges d'enlever les vases sacris, I'argenterie de r'glise et la susdite
chasse d'argent; qu'ils ont place ladite Relique dans une
caisse de chene, avec son coussin, avec Paube, l'itole, les
pantoufles et les gants dont le Corps du Saint 6tait orni;
que ladite caisse de chine ne s'etant pas trouvee assez longue, ils ont eit obliges de detacher les fils de cuivre qui
tenaient les os des cuisses et des jambes, et de replier la
Relique sur elle-m8me.
Avant de procdder a ce dernier transport, ces Messieurs
declarent :
1i Qu'ils ont obtenu de M. Devitry, commissaire des
biens nationaux, la facult6 de faire 1'extraction du Corps
de saint VINCENT DE PAUL;
20 Qu'ils ne I'ont faite qu'apres avoir reconnu que les
sceaux de Mgr l'archeveque de Paris, apposds sur la chasse
d'argent par M. Regnaut, grand-vicaire de Paris, le 6 juillet 1759, dtaient dans toute leur integrite;
3° Qu'ils n'ont rompu lesdits sceaux, n'ont apposi ceux
de la Congregation sur la caisse en chene, oh ils ont renferm6 la Relique, et procMd6 ultirieurement, que dans
I'impossibilite ol ils etaient, a cause des circonstances, de
faire dresser un proces-verbal, selon qu'il est usite dans ces
conjonctures;
4° Enfin ils attestent sur leur ame et conscience n'avoir
rien enlevi ni changi de ladite Relique.
Ledit proces-verbal sign6 par ces Messieurs et scelld du
sceau de la Congrdgation. Ladite piece est un papier aussi
faible que le papier dit de sole, et se trouve dans un 6tat
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de vitustd qui exige.des pricautions particulieres pour la
toucher et la conserver.
Nous avons examind la troisieme piece.
Elle porte un titre imprime ainsi conqu: Commune de
Paris.- Commission de l'administrationdes biens nationaux. - Bureau de liquidation.
En marge est un timbre imprime; dans sa forme ronde
se trouve un ovale oi on lit: Libertd, 14 juillet 1789;
Egalitd, 1o aout 1792 : il est travers6 perpendiculairement
par une pique surmontde d'un bonnet; il est accompagne
de deux branches de laurier et de chbne, et autour est crit:
Commune de Paris.
Cette piece est un extrait des proces-verbaux dresses lors
de P'vacuation de la maison de Saint-Lazare, les 3o et
3

aoot; I*',

14,

27, 28 septembre; i', 2 et 4octobre 1792;

dans lequel extrait, certifii conforme par Devitry, commissaire des biens nationaux, il est dit : Avons tire une
chdsse d'argent dord, dans laquelle avons trouve un squelette entier revetu d'une aube blanche, etole, manipule,
gants de sole blancs, masque d'argent dord et pantoufles
aux pieds : lequel squelette MM. les ci-devant Lagaristes
nous ont demandd a extraire pour mettre dans une boite
de bois, ce que nous leur avons octroyd, etc.
Passant enfin A la declaration de la supirieure gendrale
de la compagnie des Filles de la Charit6, en date du 18 juillet 1806, nous avons reconnu qu'il r6sulte de cet acte ecrit
sur papier timbre de 75 cent., que M. Francois-Florentin
Brunet, vicaire gineral de la Congregation de la Mission
et de la compagnie des Filles de la Charitd, a fait le dep6t
d'une caisse renfermant le Corps de saint VINCENT DE PAUL
aux Filles de la Charit6, rue du Vieux-Colombier, ainsi
que le ddclarent et reconnaissent la Sceur Thirase Deschaux, supdrieure gindrale; Marie Duprat, assistante, et
plusieurs autres Soeurs, qui toutes se sont engagdes A garder ledit dep6t, A le remettre a leur pare, aux Supdrieurs
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ou Vicaires generaux de la Congrigation, i leur premiere
rdquisition, et a ne jamais exposer lesdites ReliquesIci se termine I'extrait des pieces et titres que nos avons
trouves dans la caisse, dont nous ordonnons qu'il sera fait
copie, pour 6tre annexes au present proces-verbal.
Distractionde plusieursparties du corps pour diverses
iglises. - Nous avons ensuite exposd A M. le Superieur
general de la Congr6gation des Pretres de la Mission, et i
MM. les Lazaristes qui l'accompagnaient, que nous disirions qu'ils eussent pour agreable que PEglise Mitropolitaine, l'Eglise paroissiale de Paris sons Pinvocation de
saint VINCENT DE PAUL, celle de la paroisse de Clichy dont

le Saint avait edt cure, les Filles de la CharitE de la maison
principale, rue du Bac, ot le saint Corps est restd si longtemps en dep6t; PHospice de la Pitid, dont le Saint a iet
le fondateur; I'H6tel-Dieu de Paris, dont il a ete le bienfaiteur, et l'Eglise cathedrale de Versailles, autrefois du
diocese de Paris, possedassent quelques parties de ce pricieux Corps; et ces Messieurs nous ayant exprimd qu'ils
avaient nos voeux pour agrdables, nous avons invitd MM. les
Docteurs-Medecins A vouloir bien faire mention, dans
Pltat qu'ils sont occupds a dresser du Corps de saint VimCENT DE PAUL, de la distraction des portions dudit Corps

qu'il sera possible et convenable de faire, et de la destination qu'aura chacune d'elles, d'apres Pindication que nous
leur en donnerons.
M. le Supirieur gdneral de la Congregation de la Mission
nous a ensuite timoignd le disir que nous lui abandonnassions la caisse de chdne dans laquelle avait dtd si longtemps renferme le saint Corps, les linges qui s'y sont
trouves, 1'aube, les gants, les souliers et I'dtole dont il
avait det revetu dans la chAsse d'argent qui existait a la
maison de Saint-Lazare, et qui viennent d'etre retrouvis
dans ladite caisse oh ces objets avaient &td deposds, conformdment au proces-verbal de MM. leurs confreres, en date
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du i" septembre 1792; et nous lui avons de suite fait delivrer ladite caisse et tons les objets ci-dessus demandis par
lui; lui avons igalement permis et permettons de les diviser, donner et distribuer soit aux maisons des.Pretres de la
Mission, soit 6 celles des Filles de la Charitd, soit enfin
aux protecteurs et amis de ladite Congregation.
Pendant tout ce que dessus, une partie des assistants et
un grand nombre de personnes pieuses, ainsi que plusieurs
Ecclisiastiques, nous ont prid de vouloir bien permettre
que MM. les Grands-Vicaires ou Chanoines qui nous
accompagnaient, fissent toucher immddiatement aux ossements du Saint, des crucifix, des chapelets, des midailles et
diffirents linges et objets, ce que nous avons octroyd, pour
satisfaire la pitd des fideles et leur confiance dans la protection du Saint.
Nous avons ddclare que nous d6fendions sous peine
d'excommunication a toute personne, de quelque rang et
qualite qu'elle fdt, de ddrober ou soustraire aucune portion
on parcelle meme la plus petite du saint Corps.
MM. les Docteurs, Mddecins et Chirurgiens appelds par
Nous a l'examen et a la reconnaissance de la Relique, ont
fait et signd le rapport suivant.
Suit le rapport de MM. les Docteursde la Facultd de
Mddecine.
... II se termine ainsi :
Ce rapport fair, nous avons pris connaissance d'un proces-verbal du meme squelette, trouvi dans la caisse, et
dress6 en 1730 et 1739, par trois Frkres de la Congregation
de Saint-Lazare, nommds Joseph Jeanneret, Louis Colville,
et Etienne Guillemet.
Ce proc6s-verbal ne donne que tr6s succinctement 1'Ntat
des parties; mais ce qu'il contient sur Pensemble des os,
sur leur connexion et leur diterioration, coincide si exactement, et avec ce que nous venons d'exposer, et avec ce
que prdsentent les os eux-memes, que l'identit6 du sque.
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lette ressort de leur rapprochement et de lear comparaison.
... Fait au Palais de l'Archevechi de Paris, le mardi sir
avril de I'an de grace mil huit cent trente.
Signd : CAILLAD, RATHEA,

LISFRANC, SERRES.

Conclusion de la sdance et ajournement au samedi suivant. - Ce rapport termine, nous avons fait envelopper les
ossements du Saint, d6posds sur le coussin de drap d'or,
dans la nappe et le drap qui couvraient la table; avons
entoure le tout d'un ruban de fil ecru dont les bouts, reunis
sur la poitrine, ont eti scellis du sceau de nos armes.
Immddiatement apris, sur notre invitation, le saint
Corps a dtd portd par MM. Boullangier et Etienne, deliguds par M. le Superieur general de la Congrigation, et
depose dans notre Oratoire.
Nous avons ensuite invitd nos Commissaires, les diliguds de MM. les Lazaristes, et MM. les Docteurs a se
rdunir samedi prochain dix avril, A une heure, pour proceder avec Nous Al'arrangement du saint Corps et aux dispositions priliminaires a son placement dans la nouvelle
chAsse.
Nous avons remis au Secritaire de notre Archeveche les
quatre pieces ou procks-verbaux ci-dessus detailles et analyses, qui se sont trouvis dans la caisse, pour nous Wtre
representds et par Nous deposds dans la nouvelle chasse
d'argent, auxquelles pieces nous nous proposons de joindre
une copie, dament certifiee et scellee, du prdsent procesverbal.
Lecture faite dudit proces-verbal, nous avons invite tous
les timoins ci-dessus ddsignds et qualifies i signer avec
Nous; lesquels ont signd, dans Pordre suivant A la minute
d6posde en notre Secretariat.
Timoins ecclisiastiques.- MM. JALABERT, DESsRDINS,
BOUDOT, ABEIL, DE LA CL.PRADE, GODINOT,
LANDRE,

QUENTIN,

MORZI-RIF

LUCOTTE, SA-

CAILLON, MATHIEU,

MOREL,
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D'ALIGRE, VALAYBR, HAMELIN, LE CLERE, MOLINIER, SURAT,
SALHORGNE,

BOULLANGIER, ETIENNE, ALADEL.

Les Filles de la Charit : BEAUCOURT, FRANSQUN, DUPIN,
DAN,

VELAY,

DURAND,

CAILLOT, JOLLY,

RAMOND, SAVARD,

CLAVELOT.

Temoins laiques : MM.

CHABROL-VOLVIC,

MANGIN, DE-

FRESNE, le duc DE DOUDEAUVILLE, le marquis DE ROSAMBO,
le comte DE BRETEUIL, le comte DE KERGARIOU, le vicomte
DE BONALD, Livis-MIREPOIX, le comte DE BRISSAC, le comte
DE QUULEN,

le baron DE MAISTRE, le vicomte DE QUALEN,

le baron LE Roi, DE BOURGEON, Henri DE BONALD, CHAPELLIER, LEBRUN,

PETIT, B. DESPORTES, VALDRUCHE,

PICOT,

LARRIBE.

Fair et clos Paris, en notre Palais Archiepiscopal, lesdits jour et an que dessus.
*-

HYACINTHE,

Archeveque de Paris.

Par Monseigneur :
TRnsVAux, Chanoine, Secretaire.

LES FETES
EN L'HONNEUR

DU BIENHEUREUX FRANCOIS CLET
De divers c6tes nous avons recu de beaux r6cits des f4tes celebrees
chez les Missionnai-es ou chez les Filles de la Charitd. Dans le prochain numero des Annales nous donnerons un compte rendu g6n6ral
ou Revue de ces Triduums.
Comme tribut au bienheureux, nous publions cette fois les tres
remarquables discours pronorces au triduum de Loos, dont nous
avons ddji parle, par M. 'abbd Lecigne, professeur aux Facultas catholiques de Lille.
PANEGYRIQUES DU BIENHEUREUX FRANCOIS CLET, DE LA CONGRiGATION

DE

LA MISSION,

MARTYR,

LECIGNE, PROFESSEUR AUX

PRONONCE PAR

FACCLTES CATHOLIQUES

M.

L'ABBt

DE LILLE,

LES 8, 9 ET 1O JUILLET 1900.
PREMIER DISCOURS

LE

TEMOIGNAGE D'UNE

BELLE

AME

Eritis mihi testes... usque ad ultimum
terrae. - Vous serez mes tdmoins... jus-

qu'au boat du monde.
(Actes des Apdtres, i, 8.)
MONSEIGNEUR ,

MES FRRES,

Tout chritien est le timoin de Dieu, de son existence, de
son amour, de ses miraculeuses interventions dans 1'histoire de I'humaniti; Papostat 'lui-meme, celui qui a renie
les serments et traine dans la fange la robe de son baptdme,
est encore le timoin de Dieu : par ses souffrances, par
ses regrets, par ses larmes, il proclame a sa maniere que
Dieu est un pere et qu'on ne le quitte pas sans en porter en
I. Mgr Ferrant, lazariste, coadjuteur du vicaire apostolique du
Kiang-si septentrional.
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soi-mdme un incurable remords. C'est bien lui et ses pareils que le prophete peignait un jour sous la figure de
a ces Ames que la grandeur de leur mal a faites tristes, qui
se trainent courbees, malades. les yeux defaillants, le coeur
inassouvi et qui rendent temoignage a la justice de Dieu' N.
Tout chretien est donc le temoin de Dieu; mais combien
plus les saints I ls sont, selon le mot de saint Paul, (cl'epttre vivante de Jesus-Christ ., le chef-d'oeuvre qui raconte
sa gloire d'une voix plus eloquente que les astres du firmament; et si le po6te ancien pouvait s'ecrier: a La preuve
qu'il y a des dieux, c'est que je les hais! a, les saints ont le
droit de dire : a La preuve qu'il y a un Dieu, c'est que je
raime, c'est que je l'adore; c'est que je vis et que je suis
pret A mourir pour lui 2! *

Or, mes freres, le fils de saint Vincent de Paul, l'ardent
Missionnaire, le pieux martyr dont je dois vous raconter
1'histoire, a etc trois fois le temoin de Dieu : il lui a donan
le temoignage d'une belle Ame, le temoignage d'une belle
vie, le temoignage d'une belle mort. Quand on referme le
livre de ses actes, c'est la triple impression qui reste dans
Pesprit, le triple aspect sous lequel le bienheureux Clet se
fixe dans les regards et demeure a la pensie. Un saint, un
ap6tre, un martyr: je vous convie pour trois jours, mes
bien chers freres, a ces tableaux successifs; et puissiez-vous
ne pas les contempler sans en devenir meilleurs, sans en
avoir au moins le disir et la ferme resolution
Quand on rapporta au seminaire Saint-Lazare la d6pouille mortelle de M. Clet, le maitre des novices reunit
les jeunes siminaristes devant le glorieux trophee; et, dipliant les linges qui entouraient ces reliques, montrant les
taches de sang dont ils etaient semes, il s'criait avec un
saint enthousiasme : a Voila 1'habit d'un martyr! Voila la
i. Baruch, II.
2. Aristophane, les Chealiers.
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corde dont it fut dtrangli! Quel bonheur pour nous si nous
avions un jour le mime sort ! ,. Quelques anndes plus
tard, Jean-Gabriel Perboyre s'agenouillait sur la tombe de
son illustre devancier; it le suivait au Calvaire, it le pricidait sur les autels. Ce qu'il faisait alors, mes freres, ii faut
que je le fasse aujourd'hui; il faut que j'dtale A vos yeux,
non seulement le suaire, mais Pime d'un saint, le coeur
d'un ap6tre, la vie et la mort d'un confesseur de la foi; it
faut que de mes mains indignes je remue ce reliquaire o4
il y a une robe virginale, une palme de martyr et une
couronne de bienheureux. Oh! si jamais une faiblesse humaine a frissonni sous le poids d'un trop lourd fardeau,
c'est la mienne A coup sir; et il n'a fallu rien moins, pour
me faire accepter I'honneur accablant de cet dloge, que ma
pieuse reconnaissance pour la famille de saint Vincent de
Paul et I'espoir que l'humble devouement dont je fais
preuve, me vaudra peut-6tre la part du pauvre dans la
communaut6 de ses grAces et de ses bdnddictions.
On m'a dit, Monseigneur, que vous avez le bonheur de
vivre parmi les souvenirs du bienheureux Clet, pros d'un
toit oh il a cdlebri la sainte messe, A l'ombre d'un arbre
io il a prid. Vous me pardonnerez vous aussi, si je ddfiore cette mdmoire qui vous est familibre et cette figure
dont vous savez par coeur tous les traits; vous me pardonnerez mime si, parlant des Missionnaires d'autrefois, je
semble parfois raconter 'histoire de ceux d'aujourd'hui.
Dieu m'en est temoin Je voudrais que ma parole fHt A la
hauteur de votre admiration et surtout de votre piitd fraternelle.
Aujourd'hui, mes freres, je voudrais vous analyser simplement une Ame d'ap6tre, lnme du bienheureux Clet:
Comment la Providence l'a prdparde de loin A sa future
missin ? Comment elle 'a faconnde a son gre dans resprit
i. Vie du Bienheureux J.-G. Perboyre, p. ioq et seq.
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de saint Vincent de Paul? Avec la grace de Dieu, j'essaierai de r6pondre ces deux questions.
I
« Un homme qui entreprend un ouvrage - dit quelque
part Notre Seigneur - calcule d'abord les ressources qui
lui seront ndcessaires pour I'achever, de peur qu'apr6s
avoir commence, il ne puisse terminer et que ses ennemis
ne le tournent en ddrision, disant : a II a entrepris quelque
chose et il est reste en chemin '. a I1 y a sous cette parabole, mes freres, la loi cachie des preparations providentielles : quand Dieu choisit un homme et lui assigne une
predestine aux grandes luttes et aux
mission, quand i Ile
grandes victoires, son premier soin est de le preparer a toutes ces choses, de lui mettre au coeur les forces indispensables, en main les armes bien trempdes; en un mot, il en
fait le soldat qu'il faut pour les combats qu'il a prevus.
Or, mes freres, c'est sur un champ de bataille que doit
vivre et mourir le bienheureux Clet; ii sera demain le porte-glaive et le porte-dtendard du Christ, a le terrible ennemi
de Belzibuth 2 X,selon le mot d'un de ses confreres; ii sera
le conquerant d'ames qui s'en va par le monde avec la mystique pde de rapotre saint Paul, I'ipie dela parole de Dieu,
I'epe dont la garde est en forme de croix , parce que, apr6s
avoir dte un instrument de combat, elle doit etre encore un
instrument de sacrifice et de martyre; vous dtonnerez-vous
des lors, qu'autour du berceau de cet homme, dans les atres
et les choses avec lesquelles sa jeune Ame est mise en contact, vous etonnerez-vous qu'il soitfacile de distinguer le
doigt de Dieu et le mysterieux dessein d'une vue qu'emplit
tout entiere un g6ndreux effort et que termine une sublime
immolation ?
1. Saint Luc., xzv, a8 et seq.
2. Vie du Vinerable Franfois-Regis Clet, par M. Demimuid, p.

g93.
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Regardez son berceau d'abord. Nous ressemblons tous
plus ou moins, mes freres, a la terre maternelle; entre
l'homme et le sol que son pied a fould, entre l'fme
et le del o6 se sont perdus ses premiers songes s'dtablit une harmonie profonde qui se retrouve chez les saints
aussi bien que chez les pontes et chez les artistes. FranCoisRdgis Clet naquit a Grenoble, le 19 aodt 1748; il est done
le fils d'un pays rude et d'une race fine etCnergique; il est
de cette province dont un historien de notre siscle a dcrit
ce mot qui nous flatte : c Le Dauphind appartient deja &
la vraie France, la France du Nord'. * Une nature A la
fois grandiose et riante, de hautes montagnes et de gracieuses vallies, un coin de terre qui garde le souvenir du chevalier Bayard et sur lequel s'est reposd parfois le regard
de saint Franqois de Sales, un nid de bons chevaliers et de
grands ap6tres, voila le berceau de notre Missionnaire. II
en gardera toujours 1'empreinte ineffaqable : son action
rappelle les Apres cimes ou il est nd et les torrents dont la
voix a bercd son enfance; il va droit devant lui, droit aux
Ames, droit aux pdrils, droit a la mort, droit toujours,
comme un pic monte vers le ciel, comme 1'eau des montagnes descend vers la vallee. C'est la loyauti, c'est la franchise, personnifides, si bien qu'il apparait A ses compagnons
de labeurs comme une rdsurrection du chevalier sans peur
et sans reproche; ils I'appellent Bayard; et un jour oi il
hdsite d'aventure en face d'une difficultd, ot il essaye de
tourner l'obstacle sans laborder franchement, ils lui crient
en souriant: aAllons! Bayard, Bayard! Droit, et en avant!...
Avec cela de l'esprit; un bon et fin sourire qui tempire la
gravitd du visage, je ne sais quoi de leger, de vif, l'humeur
sereine jusque dans la tristesse, un grain de sel, presque de
malice qui le fait, par exemple, se consoler de la Chine et
de ses prisons parce que du moins il n'y rencontre a point
i. Michelet, Histoire de Frauce, I, II.
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de philosophes et point de femmes thbologiennes a; bref,
mes freres, un saint qui reste un homme, un soldat qui
sourit, un martyr qui trouve moyen de jouer avec ses fers :
voila l'enfant du Dauphind, le compatriote de Bayard, et, je
dirais volontiers, la fleur des Alpes transplantee sous le ciel
de I'Orient.
Si l'homme tient, par de vivifiantes racines au sol qui Ia
vu naitre, il doit bien plus encore aux souvenirs du foyer
ou il a grandi. II y revoit comme un second bapteme, une
infinitd d'habitudes, d'influences et d'idees, qui font disormais partie de sa substance morale et lui composent sa
physionomie definitive. - Ouvrez donc A la premiere page
lhistoire du bienheureux Clet: derrikre Francois-Regis,
par son pare et par sa mere, je vois venir deux ginerations
desquelles on pourrait dire, en toute viriti, qu'elles font
partie d'une double famille de robe; robe du pretre, robe
de la Carmdlite, robe de la Clarisse, robe du Chartreux,
robe du Frere mineur. II y a des titres de noblesse et peutetre des blasons, dans ce long defili de moines et de vierges;
mais qu'importe! ii y a surtout un beau patrimoine de foi
et d'immolation, un hiritage d'amour et de devouement,
une lignde de sublimes ensevelis qui semblent ouvrir la
marche et indiquer des chemins. Vous devinez alors quelles
itaient les conversations a ce foyer beni de Dieu, o6, entre
le p&re et la mare, quinze enfants s'agitaient avec leurs rives et leurs espirances d'avenir. Les ombres des vierges et
des h6ros planaient sur cette famille patriarcale; on y evoquait de religieux souvenirs; on y vivait de religieuses aspirations, et je suis sitr que les regards maternels cherchaient ddjA, avec une anxieuse allegresse, lequel des enfants
portait au front le signe des choisis, lequel d'entre eux
devait reprendre bient6t le voile traditionnel on le froc
familial. Que Dieu parle! il sera entendu; qu'il commande! il sera obei.
Et voici que Dieu parle et commande. Franqois-Rigis a
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vingt-un ans; les Oratoriens de Grenoble Pont vu passer
dans leur college, laborieux, recueilli, portant en lui-meme
la graviti sainte de ses desirs et de ses aspirations; il a
suivi d'un oeil jaloux son frere et sa soeur qui sont alles
chercher A la Chartreuse et au Carmel la vie immole qui
est la moitid de son jeune reve. a Ap6tre a la campagne,
chartreux a la maison! , saint Vincent de Paul avait
rdsume en ces deux mots, toute la vie de ses pretres; et
c'itait Fidial de Francois-Rigis : Eritis mihi testes!
Tu seras mon timoin! lui crie sans cesse une voix intirieure, et il s'en va. Adieu le monde et ses vains mensonges! Adieu la famille et ses chires affections! Le 6 mars
1769, le jeune homme arrive a Lyon et frappe a la porte
du noviciat de Saint-Vincentde Paul; et quand elle s'ouvrit devant lui, c'etait la route de 1'exil qui s'ouvrait, la
route des courses sans fin, la route des labeurs sans trove,
la route des prisons et des pritoires; et, tout au bout, dans
une perspective lointaine, la route du calvaire et de l'holocauste sanglant. Ah! vous avez tressailli dans votre tomb e,
ce jour-la, vous tous les pieux ancetres qui lui aviez montr la voie, vous les ap6tres, vous les moines, vous les
vierges, vous tous dont l'appel resonnait en son ceur,
dont le sang parlait dans ses veines, dont le regard protecteur le suivait partout. J'imagine qu'i Grenoble, en la
maison de la rue Porte-Traine, oil le pere et la mere pleuraient peut-etre devant la place vide de l'absent, j'imagine
que vous vintes tous, avec des mots consolateurs et des
hymnes joyeux, et que 'on edt au foyer desole comme une
vision confuse des fetes et des triomphes d'aujourd'hui.
Est-ce tout, mes frares? Le soldat est-il pret, cette fois, et
Dieu peut-il l'envoyer au poste ou il doit verser son sang ?
Pas encore. Je vous dirai tout A rheure comment se fajonne
lFme du Missionnaire a l'ecole de saint Vincent de Paul.
L'epreuve est une ecole aussi, l'cole nicessaire des grandes
Ames, des ames bien trempees, F'cole des consciences d'ai-
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rain qui doivent traverser le monde invulnerables A tous
les traits. Nous sommes en 1789: Fransois Regis est pretre depuis quinze ans; du grand seminaire d'Annecy, il
est venu a Paris; d'une chaire de professeur il est passi A
la direction du noviciat : c'est un theologien savant que
ses confreres appelent a la bibliothlque vivante I , ; c'est
unmaitreen qui semblent revivre et qui fait revivre autour
de lui 1'esprit et les souvenirs de saint Vincent de Paul.
Et, tout d'un coup, pareille a un coup de tonnerre dans
un ciel encore a demi serein, la Revolution iclate. Une
tourbe en haillons, dont nous connaissons trop ici-meme
hilas! les imbeciles fureurs, descend dans la rue avec ses
haines aveugles et ses convoitises dichaindes. La premiere
vague populaire enfonce et brise les portes de Saint-Lazare : en un clin d'oeil les salles, le rifectoire, les cellules,
ne sont plus qu'un immense amas de ruines et de debris;
tout est envahi, pilli, saccagd, et les pauvres Missionnaires
s'enfuient dans la nuitnoire, traques commedes betesfauves.
Quelle sombre tragedie, mes freres; et ce n'etait qu'un premier acte!... Quelques jours plus tard, lorsque M. Clet
rentra avec ses novices dans la chere maison divastde, un
cri s'dchappa de ses levres, un simple mot qui exprimait
son nouvel &tatd'ame etles dnergies indomptables que la
tourmente avait fait naitre chez lui: Sursum cordal En
haut les coeurs! Oui, en haut et en avant! En avant pardessus les ruines, par-dessus les ipreuves, par-dessus les
souffrances, par-dessus le martyre, par-dessus les tombeaux!
En avant, toujours en avant! II est pret a tout disormais;
il sera l'incomparable ouvrier dont parle saint Paul, operarium inconfusibilem 2. L'ouvrier que rien n'arrete, que
rien n'etonne, qui marche droit devant lui, a travers les
i. Vie du bienheureux Franfois-RKgis Clet, par un Pr6tre de la
Mission. Paris, Rondelet, igoo. In-iz.
2. Epist. IIa ad Timotheum. Cap. II.
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coleres rugissantes, les foules dichainies et les tyrans qui
persicutent, i travers les fers, a travers le feu, & travers le
sang.
La volontd de Dieu est claire cette fois : Jirusalem s'apprete a tuer les prophetes; il ira done vers la Samarie lointaine, dont I'hospitaliti n'est pas plus clemente. Ce n'est
ni la paix ni Ie repos qu'il cherche, mais au contraire la
lutte, la bataille, la conquete. Puisqu'on chasse Dieu du
vieux sol de France, il ira lui tailler un empire ailleurs;
et, comme le jeune g6ndral qui se recueille en ce moment
et qu'attire une gloire de legende vers I'Orient mysterieux,
Frangois Regis se live, s'incline sous le geste bienveillant
de ses supdrieurs et met a la voile pour Paventureuse exp&dition oi il ne cherche, lui, que la gloire de Dieu.
Et quelques mois apres, du port de Lorient, en face de
ces flots qui allaient remporter vers la Chine et dont !e
sourire lui semblait encore un appel d'en haut, il ecrira a
sa jeune seur dont il apprehende les larmes et les amollissantes prieres : Je crois que la Providence a parle; je crois
devoir obeir a ses ordres. Dieu le veut, voilk ma devise'! *.
II

Jusqu'ici, mes freres, je ne vous ai montrd dans l'Ame et
la vie du bienheureux Clet que les preparations lointaines
de la Providence; nous sommes restes en quelque sorte au
seuil de cette Ame, nous contentant d'en admirer les contours extirieurs, les ferments ginereux qui y ont eti d6poses
tour a tour, les traditions de la patrie, les souvenirs on les
legons de la famille, et les secousses de cette grande revolution qui ouvrait a son z6le un champ plus vaste et vraiment
digne de lui.
L'heure est venue d'esquisser A larges traits cette Ame
i. Vie du Venerable Clet, par M. Demimuid, p. 72.
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elle-meme, la belle Ame du Missionnaire, l'Ame du fils de
saint Vincent de Paul. Autrefois on couronnait de fleurs
les victimes avant de les mener A 1'autel; Dieu fait encore ainsi, mes freres : quand il pridestine un homme A
l'honneur du martyre, it le pare de toutes les beautes, il
ppuise sur son front toutes les graces de la vertu et tous
les charmes de la sainteti. Et c'est seulement alors, c'est
seulement quand il a pu dire : a Celui-ci est mon fils bienaime en qui je mets mes complaisances j, qu'il le pr6sente
sur une croix i I'admiration eti la veneration des siecles.
II y a dans I'histoire de saint Vincent de Paul une
scene admirable dont le souvenir a di banter l'ame du
bienheureux Clet. Le 17 mai 1658, deuxans avantsa mort,
M. Vincent r6unit autour de lui les Pritres de la Mission;
il tenait un petit livre A la main et son visage rayonnait
d'une joie sereine. I1 se mit a parler, et ce fut un discours
sublime, quoique simple, un entretien familier et intime
d'un pere avec ses fils dans le coeur A cour d'une reunion
d'adieux. Et quand il eut fini, quand il eut commente, resum6 ces quelques pages qui itaient le testament de son
esprit et de son coeur, il appela lun apres l'autre tous les
pretres de sa communaute et remit a chacun un exemplaire
des Constitutions. Et puis, faisant un effort, le saint vieiflard
se mit Agenoux : x 0 Seigneur, dit-il, qui etes la loi iternelle et la loi immuable... 0 Seigneur, benissez, s'il vous
plait, ceux a qui vous avez donna ces regles ici et qui les
ont recues commeprocidant de vous... x C'estde cette scene
et de ce livre qu'a vecu depuis deux cents ans la famille de
saint Vincent de Paul; elle s'est dispersee A travers le
monde, emportant sur son caeur le testament paternel, et
donnant partout le commentaire vivant de cette parole clibre: a Les hiros du christianisme sont aussi les hiros de
Ihumanit6'. a
i. Godescard. Traite de h caonisationdes saiats, t. XX, p. 566.
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Avant de donner & M. Clet sa mission d'apostolat, la
divine Providence voulut d'abord l'imprdgner jusqu'aux
moelles de toutes les vertus que saint Vincent de Paul
appelait , les facultds de l'Ame de la Compagnie x, et qui
font A ses enfants une physionomie si particulikre entre
tous les pionniers de I'Evangile. De 1769 a 1790, pendant
une pdriode de vingt annies, on peut dire que M. Clet
resta penchd sur les regles de sa congrdgation, les itudiant
pour lui-mdme A la maison de Lyon, et au grand seminaire d'Annecy; les expliquant plus tard aux novices du
siminaire interne de Saint-Lazare. Aussi, regardez, mes
freres : quelle belle physionomie que celle de cet homme!
La douceur y va de pair avec le zele des Ames, I'humilit6
y tempore le commandement; et, il y a dans sa penitence
je ne sais quelle nuance simple qui la ddrobe presque
et fait d'un saint un homme qui nous ressemble, un homme
qui nous ravit sans nous iblouir. Saint Vincent de Paul
comparait un jour les cinq vertus fondamentales de sa
communauti aux pierres que David ramassa dans le torrent
avant d'aller combattre le colosse ennemi; ]e jour ot
M. Clet sorti de Saint-Lazare pour ses lointaines missions,
le Pere pouvait murmurer a l'oreille de son enfant le mot
qu'entendit David en allant au combat: i Va, mon fils;
que le Seigneur soit avec toi I a
a II faut un cceur simple, disait Vincent de Paul, un
esprit simple, une intention simple, une operation simple,
parler simplement, agir bonnement ... a Et M. Clet sera
la droiture incarnee, la simpliciti faite homme; chacune
de ses lettres est un chef-d'oeuvre de grace modeste ou les
plus grandes choses se disent naturellement, sans eclat,
sans emphase, comme elles ont itd accomplies. Lisez les
pages qu'il dcrit i sa soeur au moment du depart : nul
I. Histoire de saint Vincent de Paul,par Mgr Bougaud, II, p. 314.
2. Vie du vinerableClet, par M. Demimuid, p. 67 ct 71.
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lyrisme, nul enthousiasme; mais I'accent simple et vrai
d'un homme qui distingue le devoir et qui I'accomplit
parce que c'est le devoir : a Je pars incessamment pour la
Chine avec deux de mes confreres... Si le bon Dieu ne
benit pas ma demarche, j'en serai quitte pour reconnaitre
mon erreur... Je deviendrai sage a mes ddpens. D
Saint Vincent de Paul disait encore : ( Je ne suis pas un
homme, mais un pauvre ver qui rampe surla terre 1. ) Et
il recommandait a ses pretres cette vertu d'humilite qu'il
pratiquait si bien. A ses yeux, la condition indispensable
pour mdriter d'etre supdrieur et ait de n'avoir jamais desird
le devenir; et il aimait A rappeler le mot du Sauveur :
a Je ne suis pas venu pour etre servi, mais pour servir. D
C'est ainsi que raisonne M. Clet; si I'on a song6 a lui
pour en faire un superieur, c'est par la ndcessit aIde faire
fliche du bois que l'on a 3. S'il donne un conseil a quelqu'un de ses missionnaires, il se compare A c Gros Jean qui
enseigne son cur 4 s. Si on lui annonce la prochaine
arrivie d'un nouveau confrere, son premier soin est de
montrer encore ses fragiles 6paules et de rdclamer (t la
decharge de la superioritd a laquelle il n'a jamais rien
entendu ,. Saint Vincent de Paul racontait un jour qu'il
avait voyag6 longtemps avec trois carmes dechaussds, sans
pouvoir discerner lequel itait le supirieur. II eit admire
sans doute en M. Clet cet esprit qu'il louait chez les autres
et qu'il souhaitait a sa famille religieuse.
a Soyez doux! disait-il aussi a ses pretres. Prenez cet
avertissement du Sage comme s'adressant a un chacun de
nous en particulier : a Congregationipauperum affabilem

1. Vie de saint Vincent de Paul, par Mgr Bougaud, p. 314.
2. Abelly, Vie de saint Vincent de Paul, liv. III, ch. xxxv. (Edit. de

189x.) p. 495.
3. Demimuid, p. 220.

4. Ibidem, p. 359.

-

35o -

tefacito . u La douceur, mes freres, illumine la figure de
M. Clet d'un perpetuel sourire; ii sera cette vision dont
parle I'Ecriture : Ostendit se illis hilariter2. II est doux
envers ses freres d'abord : Dieu a mis a ses c6tis, pour
exercer sa patience, un jeune Missionnaire chinois, ardent
A 1'exces, toujours avide de besogne, toujours pr&t a se
depenser en des labeurs absorbants, sans songer i luimime, a son ame qui a besoin de se retremper dans le
calme et la retraite; avec cela susceptible, timord, scrupuleux, ayant sans cesse une difficulti A proposer et un cas
de conscience qui 1'embarasse. Le Bienheureux traite Paul
Song avec une douceur infatigable; les lettres se suivent,
se poursuivent toujours aimables, toujours dibordantes de
bonti expansive et de franche cordialit : ce n'est pas un
supdrieur, ce n'est pas un maitre, ce n'est pas un juge qui
parle; c'est un ami, c'est un frere aine dont la sagesse est
comme detrempee d'amour et qui enveloppe jusqu'i ses
conseils de ses formules adoucies, de ses attenuations souriantes oh 'autoriti se laisse a peine deviner. - II sera
doux envers ses ennemis eux-memes. Dans sa prison de
Ou-tchang-fou, il trouvera moyen de faire l'dloge de ses
barbares persicuteurs et de les donner en exemple i ces
persdcuteurs civilisds qui couvraient la France de ruines et

de sang. Tanquam agnus ad occisionem ductus; c'etait
l'vangilique agneau que 1'on conduit a la boucherie; et,
1a encore, saint Vincent de Paul eut reconnu son doux et
fidele enfant.
II I'et reconnu aussi en cet homme mortifi6 dont ses
confrires celbraient la a chaumidre apostolique * et dont
les lettres respirent une indiffdrence totale pour toutes
les choses de la vie matdrielle. c Nous sommes toujours

i. Bougaud, p. 31z.
2. Sap., vi, 17.
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trop bien *a,ecrivait le Bienheureux a son pere, et cet exces
de bien-tre eat 6ti pour plus d'un une pinitence insupportable. c Notre corps se fait a tout! a ajoutait-il a propos de
sa couche, et cette couche etait tant6t le fond d'une barque,
tant6t une planche de bois couverte d'une paille legcre. II
appelait sa maison un a chateau de paille B, et ce chateau
etait une vieille masure ouverte a tous les vents, delabrde,
egalement accueillante aux rayons du soleil et aux torrents
de la pluie, parce qu'elle n'avait rien pour les arr8ter. Et
cette mortification de tous les jours, de toutes les nuits,
entre si bien, si naturellement dans la vie du bienheureux
Clet, qu'il ne songera meme plus aremarquer les privations
qui distinguent son existence d'autrefois d'avec son existence d'aujourd'hui.
II faudrait encore, pour achever le portrait ideal du fils
de saint Vincent de Paul, vous parler de son z6le des Ames;
mais c'est demain seulement que je dois vous montrer les
feux et les flammes de ce coeur d'ap6tre. Au reste, cette
esquisse, si superficielle et si rapide qu'elle soit, suffit ddja
a nous donner une id&e des richesses et des splendeurs
morales amassies dans l'Ame du bienheureux Clet. Ou la
sainteti n'a pas de sens, ou il faut appliquer ce mot A cet
homme qui fut doux et humble de coeur, doux envers la
vie, doux envers la mort, bumble en face de sa conscience,
humble en face de ses inferieurs, A ce Missionnaire qui
n'eut jamais d'autre mobile de sa conduite que le bon vouloir de Dieu ; qui dcrivait a un de ses amis ce mot sublime

dans son austere simplicit6 : * Je vous felicite d'avoir
six mille lieues pour accomplir la volontd de Dieu I s
ce bourreau de lui-meme qui s'est couche sur la croix
mortifications quotidiennes avant d'embrasser celles
r. Demimuid, p. 137.
2. Ibid., p. 40o.
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martyre sanglant, 4 cet homme dont les pensees et les actes
sont orientes vers le ciel et dont les vertus nous apparaissent
dans un equilibre parfait, dans cette harmonie supdrieure
de l'dlan et de la mesure qui est la marque authentique du
grand artiste divin. Voila, mes freres, le premier timoignage que le bienheureux Clet a rendu A Dieu, le temoignage d'une belle ame; et je defie quiconque a le sens des
choses surnaturelles de relire cette simple et merveilleuse
histoire, sans se dire en fermant le livre : C'est ainsi que
parlent et qu'agissent les saints.
Arretons-nous ici, mes freres. La vie active n'est que le
rayonnement de la vie interieure; quand on veut posseder
le secret des activites ficondes, il faut laisser de c6td l'dclat
et le bruit de la terre; il faut descendre A ces profondeurs
de 1'ame oii germent les grandes pensies, ou se preparent
les grandes actions. L'ame du bienheureux Clet, sa vie
intime, voili l'explication de son hiroisme, de cette epopee
d'apostolat dont je vous dirai demain les luttes et les triomphes. C'est assez pour une fois de vous arracher ce cri:
0 Dieu, que vous etes admirable dans vos saints et que
O
vos saints sont admirables par vous ix Ainsi soit-il!
DEUXIEME DISCOURS

LE TEMOIGNAGE

D'UNE

VIE FECONDE

Eritis mihi testes... usque ad ultimuam
terrae. - Vous serez mes timoins jusqu'au boat du monde.

Le 2 avril 179o , M. Clet s'embarquait pour la Chine,
au port de Lorient. t Si Pamour de Dien est un feu,
avait dit saint Vincent de Paul, le zale en est la flamme *;
et celui qui avait ouvert son Ame comme un icho fidele &
toutes les voix du saint fondateur devait comprendre celleli comme toutes les autres, plus que toutes les autres peulEtre. En effet il y avait en lui P'toffe d'un soldat, une fme
chaide et martiale, avide d'action, de divouement et de
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sacrifice; il eit dtd ddpaysd en ce cloitre silencieux oh son
frere itait alli attendre les joies dternelles entre deux prieres
et deux immolations. Sous les dehors d'une nature calme,
toujours souriante et en possession d'elle-meme, il cachait
an cceur de feu, d'indpuisables rdserves d'enthousiasme et
d'inergie surhumaine. II lui fallait done 1'espace, le grand
air, le grand ciel, pour y ddployer 'envergure de son essor;
il lui fallait les obstacles a vaincre, les mers a franchir, les
multitudes a remuer, les tyrans a braver; il lui fallait, pour
compldter le temoignage que donne a Dieu une •me sainte
et devoude, I'autre timoignage qui suppose une foi
plus grande et un amour plus ardent, il lui fallait le temoignage de la parole et du sang.
Va done, 6 pretre, 6 ap6tre, 6 fils de saint Vincent de
Paul! Impose silence a toutes les voix qui ne sont pas la
voix de Dieu et qui voudraient empecher ton dlan, A cette
voix fraternelle qui te parle avec des larmes, des affections
et des deuils inconsolables, a cette voix de la patrie qui se
fait si douce, si pressante au seuil de Pexil. Va, 6 pretre,
6 ap6tre !tu seras le timoin de Dien jusqu'aux extr6mitds
de la terre.
Quelle fut done la beautd de ce second tdmoignage ? J'essaierai de vous le montrer, mes frares, en vous racontant les
travaux du saint Missionnaire et Pesprit de son apostolat.
I
L'ap6tre est un lutteur par difinition. Quelle que soit la
terre qu'il foule et qu'il laboure, elle lui demande toujours
des sueurs et des larmes, elle lui demande mime la promesse de son sang. Quand il a donnd a la viritd iternelle
ce qui contient le sacrifice de sa jeunesse, de son amour,
de ses reves, de ses espdrances, de ses ambitions possibles,
il faut encore qu'il soit prat a lui donner ses souffrances et
sa vie elle-meme. Et cela est vrai surtout, mes freres, des
Missionnaires audacieux a qui la main de Dieu ouvre les
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portes de 1'empire chinois : la Chine, n'est-ce pas 'arine
toujours sanglante ou I'homme connait ce qui 'attend;
la Chine, nous ne le savons que trop en ce moment mdme,
c'est le mystere, c'est l'inconnu, c'est le sphinx impenetrable qui attire aujourd'hui et qui tue le lendemain. Hier,
elle semblait accueillir Pap6tre d'un visage presque ami,
elle le laissait jeter en paix la divine semence le long de
ses grands fleuves et sous son ciel endormi. Et puis, tout
d'un coup, les coleres bouillonnent, des clameurs eclatent,
'incendie s'allume, les tdtes tombent et le sang coule i
flots. Depuis des sidcles, la mdme histoire se renouvelle
sans cesse, une histoire qni rappelle la lutte de 1'homme
contre P'Ocean; 'Eglise envoie des Missionnaires, bitit une
cathidrale, construit une icole et le paganisme recule; et
puis il revient, il renverse, il brise tout, comme la vague
furieuse qui emporte d'un simple effort la tente audacieuse
qui s'aventure sur la greve. Et c'est cela, mes freres, c'est
cette incertitude, cette obscuriti de l'avenir qui introduit
dans le devouement de nos ap6tres je ne sais quelle temiraire beauti et en fait de sublimes heros.
Et maintenant, mes freres, essayez de vous representer
1'itat d'ime du bienheureux Clet, au moment meme oft il
met le pied sur son champ d'apostolat. Que d'6preuves!
Que d'obstacles dignes de dicourager les plus vaillants !
Devant lui, c'est la nuit noire, opaque, que nul rayoq
n'iclaire. II faut apprendre la langue d'abord, une langue
dtrange, sur laquelle on dirait que le peuple chinois a voulu
garder rombre gigantesque de sa pensde, une langue
ondoyante, infiniment diverse, qui a des signes pour la
parole et des signes pour la pensde, une langue fertile en
surprises que l'on ne sait qu'A moitie quand on l'ecrit et
que Fon ne parvient A parler qu'au prix d'un rayon de
Pentec6te, une langue indecrottable,selon sa pittoresque
expression, et qui sera son premier et son perpituel tourment.
%
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Et puis, oI l'envoie-t-on ? Ah i s'il est dcs pretres qui se
disespirent devant une terre ingrate et des champs sans
moisson, qu'ils ouvrent done les actes de notre ap6tre. Du
noviciat de Macao, il passe au Kiang-si : une immense
contrie oil la nature etaie ses luxuriances et sa prodigalitd
criatrice oi s'agite et pullule, au bord des grands fleuves
indifferents, une inorme fourmiliere humaine. La scmence
6vangdlique y fut jetie autrefois; mais, 6 souveraine tristesse,
il n'y a plus aujourd'hui que des ronces et des epines surce
sol qui ful fertile ! C'est un peuple d'apostats qui est retourni
aux idoles et A leurs temples, et la mission de Pap6tre sera
d'eveiller les remords, en ces consciences qui sommeillent,
avec les lointains souvenirs d'un baptdme presque oublid.
Du Kiang-si, il passe dans le Hou-kouang. LA, ce n'est
plus seulement une terre en friche; c'est une terre hostile
et qui devore ses habitants. La persecution est dechainie;
les pauvres chritiens, traques comme des bites fauves, s'enfuient dans les forets, se rifugient dans les montagnes et
les cavernes, errent tristement d'une retraite A une autre,
toujours poursuivis, toujours inquiets. Pour comble de
malheur la guerre civile vient d'dclater; des bandes armies
parcourent les campagnes t et leur passage, dit M. Clet, est
semblable a un ouragan qui renverse tout et devaste tout' ).
En veritd, mes freres, ne croirait-on pas lire la description
d'un de ces champs d'apostolat, comme en vit la primitive
Eglise, uae de ces missions ou saint Paul se jetait avec
toutes les ardeurs de sa foi et de sacharit6 etdont il peignait
ensuite les dangers en des tableaux qui donnent le frisson ?
Tel fut le champ; quel sera I'ouvrier? Au Kiang-si
M. Clet est seul, absolument seul, sans un compagnon pour
partager ses travaux et relever son Ame au besoin, l'heure
des inivitables lassitudes. Qu'importe il s'enfonce dans le
desert, il l'meut A sa parole; il travaille, il travaille encore
i. Vie du bienheureux Clet, par un Prdtre de la Mission, p. 41.
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et, en une seule annde, ii a rdpard le disastre, et ii a mime
baptisd des centaines de nouveaux adultes.
Dans le Hou-kouang le sang coule; sa maison est mise a
sac, son troupeau est pourchassd. Qu'importe ! rien ne
l'abat, rien ne le d6concerte; il se retire avec ses fideles sur
le sommet des montagnes; il veille sur eux comme un lion
sur ses petits. a C'est de notre camp que je vous icris j,
mande-t-il A un de ses confreres; et ferme toujours, indbranlable, il attend la volonti de Dieu au milieu de ses chrdtiens.
Ses compagnons tombent sur la route; il est seul une fois
de plus, A porter le fardeau de toutes les tribulations.
Qu'importe ! II prend &peine le temps de leur fermer les
yeux ; et il part de nouveau, a pied, par des chemins impraticables, a travers les pluies, travers les vents, a travers la
neige, la nuit, le jour, pour baptiser un enfant, pour relever un pecheur,consoler un moribond; il parcourt d'incommensurables distances, incapable de donner au repos a un
temps qui appartenait aux Ames * a.
C'est trop peu A son gre de faire des chritiens, il veut
faire des ap6tres. Quand il parle aux pretres dont il a la
direction, c'est a peine s'il fait appel une seule fois A son
autoritd; en revanche, il leur prcche le zele des Ames, I'indulgence pour les pdcheurs, I'amour en esprit et en vdritd:
c Quand il s'agit du salutdesAmes,disait-il en une lettre que
Pon dirait tombee de la plume de saint Vincent de Paul, le
Missionnaire doit se livrer aux travaux avec ardeur, envisager le peril sans crainte.,. et se montrer indbranlkble dans
la persdcution; car les oeuvres sont les viritables preuves
de la charite 2.
Ah! la voila bien 1ame de 1'ap6tre, l'Ame vaillante, prete
A toutes les epreuves, l'Ame robuste, qui n'est jamais lasse,
i. Vie du bienheureux Clet, par un PrEtre de la Mission, p. 43-63.
2. Ibidem, p. 61-62.
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I'Ame audacieuse qui court au-devant du peril et qui n'hisitepas A dire aux tyrans: Arriere! on n'enchaine pas la
parole de Dieu ! Aime faite de lumidre, d'energie et de
gindrositi,l'Ame insatiable enfin en laquelle on surprend ce
plus loin triste et indelebile, qui est la marque de tous les
envahisseurs, de tous ceux dont le monde entier ne saurait
apaiser la soif de conqudtes. Mdme quand M. Clet s'arrete,
sa pensee erre encore A travers le monde des Ames, Atravers
1'espace tentateur qui vibre encore du son de sa parole:
a Pendant que votre santd se repose, dcrit-il i M. Song,
ma sant6 se promene et parcourt les vastes plaines du Honan '. a Et Ion dirait que Dieu, fier de son bon serviteur,
renouvelle k son endroit les prodiges et les miracles dont
les premiers ap6tres avaient requ la promesse. Sous le ciel
fermi, la terre se fend apr6s une longue sicheresse: M. Clet
se met A genoux, et voilA que la pluie tombe et que les
champs sont inondis. Une nuit, des paiens l'entourent,
veulent s'emparer de lui et le dipouiller de ses vetements;
et voila qu'il resplendit de lumiere, qu'il se soul6ve deterre
en un nuage eclatant, et les sceldrats s'enfuient epouvants 2.
Des anges l'accompagnent, le portent dans leurs mains, lui
parlent des tristesses prochaines, de sa captiviti et de son
martyre 3. Et il exerce autour de lui un tel prestige que les
paiens eux-mdmes le considerent comme un etre ultra-terrestre et 1'entourent d'une sorte de religieux respect 4.
Vingt-sept ans il a vecu de cette vie dans le Hou-kouang;
vingt-sept ans, il a parle, il a baptisi, il a confessd, il a
pleuri, il a souffert; vingt-sept ans, il a promend A travers
l'immense contree I'ardeur d'un zele que rien ne pouvait
rassasier, la flamme d'une charitr
que rien ne pouvait
i. Demimuid, p. 232.
2. Ibidem, p. 3o5, et note.

3. Ibidem, p. 3i5.
4. Ibidem, 304.
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abattre. Ne vous semble-t-il pas, mes freres, qu'apres cela
Dieu devait a son Missionnaire l'preuve des Ames privilegiies, la grande 6preuve que M. Clet ambitionnait comme
une premiere r4compense et qu'il n'osait demander ADieu,
s'en croyant trop indigne? Vous connaissez la grande scene
par laquelle s'ouvre le poeme de Job: a As-tu vu mon serviteur Job ? dit le Seigneur a Satan; il n'a point d'igal sur
la terre : homme simple et droit, craignant Dieu et s'eloignant du mal . a Et le demon porte au ciel un defi superbe; il jure de terrasser cette vertu qui n'a jamais connu
1'epreuve; et il s'en va, avec la permission de Dieu, secouer
le saint patriarche dans une temp8te de malheurs. Mes
freres, un semblable honneur itait reserve a M. Clet; mais,
avant de vous le raconter, il faut encore que je vous montre
dans quel esprit il avait accompli toutes les grandes oeuvres
de son apostolat.
II
Se sanctifier en sanctifiant les autres, c'est toute la fin que
se proposait saint Vincent de Paul en instituant les Pretres
de la Mission. M. Clet le savait bien; il savait aussi que le
grand secret des activitis fecondes est 1'union avec Dieu, et
que, selon la parole de son saint fondateur, a trois font plus
que dix quand Notre-Seigneur y met la main 2 s. Nous
allons done voir les principes superieurs qui alimentaient
cette vie d'ap6tre et lui communiquaient sa merveilleuse
energie.
11 y a un danger, mes freres, dans l'activitd devorante de
'ap6tre: sa vie est un tourbillon qui l'emporte en une sorte
de vertige, une fidvre qui lui enilve en une certaine mesure
la conscience de lui-meme et qui peut aboutir, s'il n'y prend
garde, Ala langueur surnaturelle, a I'anemie interieure, &
//

I. Job, i, vm.
2. Bougaud, II, p. 287.

-

359 -

ce fatal dipirissement du sens religieux que connaissent
bien tous ceux qu'enchainent les exigences d'un travail
sans repos. N'avez-vous pas tremble tout A l'heure quand
vous avez vu le bienheureux Clet emport6 dans le tumulte
de ses labeurs apostoliques ? Condamn6e la peine, prendrat-il le temps de demander des forces? Toujours sur la br&che,
aura-t-il le loisir de respirer et de retremper aux sources
divines sa vertu sans cesse iprouvie?... Rassurez-vous, mes
freres; ce hdros de l'apostolat a dtd aussi un ange de pietd,
un homme de priere et d'oraison, un modele de vie intirieure. Nul plus que lui n'a eu le sens de cette parole du
maitre : Pro eis sanctifico meipsum. Je me sanctifie pour
mon troupeau. * Conservez-vous dans la pidti n, dcrivait-il
a ses freres; il ajoutait, une autre fois : a Ne soyons pas
comme des canaux qui laissent ecouler toute 1eau qu'ils
regoivent, mais comme des fontaines qui ne donnent que
de leur abondance 2. * Et il s'efforqait de conserver en luimeme cette fontaine toujours pleine, toujours debordante,
toujours claire et limpide : lorsque d'aventure les travaux
de son ministare lui laissaient quelque ripit, son premier
soin etait de s'enfermer en une retraite, seul avec Dieu et
avec son ame, et de retremper dans le recueillement et la
priere ses forces qui pouvaient decliner. Et si son coeur
dtait si chaud, c'est que famour de Dieu y entretenait un
foyer; si ses l6vres etaient brilantes, c'est que la priere y
mettait des charbons ardents; et s'il a travailld pendant
trente ans, s'il a jetd sans se dicourager la divine semence
dans les sillons ingrats, s'il a recueilli souvent des gerbes
splendides de fleurs et de fruits, c'est qu'il ressemblait A ces
ap6tres d'autrefois qui disaient : a Nous ne cesserons, quant
Anous, de vaquer A la priere et Ala predication. *
11 y a un autre peril pour l'ap6tre qui est un conqudrant
i. Demimuid, p. 26o.
2. Lettre a M. Song; Demimuid, p. 242.
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d'Ames, c'est de se croire nicessaire A Dieu, de voir en luimeme autre chose qu'un instrument indigne dont il plait
au ciel de se servir; c'est de ne pas se soi-.:ilr du mot de
saint Paul : Ego in infirmitatefui apud vos. o Que suis-je
parmi vous, sinon toute faiblesse et toute infirmite ? n; c'est
d'oublier enfin que ses labeurs ne sont rien, que ses sueurs
sont infecondes si Dieu n'y ajoute le soleil et la ros6e de
sa grace. Ah ! mes freres, dcoutez donc le saint Missionnaire
qui a tant labourd, tant moissonni : a Je ne suis presque
bon A rien' n, dit-il, au moment m8me o6 il met la main
A la charrue; et quand ii a remud toute une immense province, quand il fait jaillir du sol une luxuriante vdgdtation
d'Ames illumindes et baptisdes, quand les ariges de Dien
n'ont plus qu'A recueillir A pleines mains tout ce qu'il a
semi a profusion, il se regarde lui-m8me, ii se considere
avec mepris, avec indignation. On dirait qu'il entend par
avance les hymnes de gloire que l'avenir lui reserve, 'indigne voix qui parle de lui en ce moment; et ii se tourne
vers nous avec des mains suppliantes, et il nous crie :
a Gardez-vous bien de me regarder comme un martyr, mais
comme un coupable de l6se-majestd divine et meurtrier de
plusieurs Ames, qui subit le supplice qu'il m6rite2.
Ce
n'est pas seulement I'apotheose qui leffraie, mais le simple
bruit de la louange humaine, moins que cela encore, son
nom prononcd, dcrit, gardd dans le souvenir des hommes;
et un jour oi il envoie A ses superieurs une description des
prisons de la Chine qui est un appel A l'indulgence pour le
malheur et i la pitie pour le crime, il termine par ces mots:
x Vous supprimerez mon nom, que je desire et veux n'6tre
icrit que dans le livre de vie 3 . * Je cherche en vain, mes
freres, dans cette vie d'ap6tre: j'y vois bien la passion de
1. Demimuid, p. i36.
2. Ibidem, p. 325.
3. Ibidem, p. 347.
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la gloire de Dieu, la flamme de son saint amour; j'y vois
un homme qui parle, qui prie, qui souffre, qui meurt enfin
pour le salut de ses freres; mais pas une secousse d'orgueil,
pas une minute de complaisance en lui-mdme, pas autre
chose qu'un bon ouvrier qui accomplit sa tache en silence,
reportant au maitre tout l'honneur de son travail et souhaitant pour sa tombe lhumble recueillement qu'il a mis dans
sa vie. Oh! je le dis avec toue l'energie de mes convictions
chritiennes, si le type de l'ap6tre n'est point la, je ne sais
pas ou il est.
Enfin, mes freres, vous me permettrez bien de mettre en
lumiere un dernier trait de cette belle physionomie d'ap6tre:
celui qui a aime son Dieu et les ames par-dessus toutes
choses a encore aime sa patrie de la terre. Au moment
mime oU M. Clet disait adieu au sol des ancetres, un tribun
sanglant hurlait cette parole : a On n'emporte pas la patrie
a la semelle de son soulier. 1 II se trompait, mes freres; on
emporte la patrie avec soi, on I'emporte an fond de son
coeur, a la fine pointe de I'ame; on l'emporte comme un
chaste amour, comme un souvenir melancolique, comme
une fervente priere. De son rivage lointain, M. Cletsuivait
avec une attention douloureuse les evinements qui bouleversaient la patrie; les lettres de sa famille lui envoyaient
un echo des plaintes qui s'dchappaient des prisons ou qui
pleuraient au pied des echafauds, et le saint Missionnaire
sentait le cceur tres proche de la France, a quoiqu'il en fit
separd de six mille lieuess I. Et il priait de tout son coeur
pour la nation infidele, il versait des larmes sur la France
malheureuse, et il lui souhaitait de ressembler un peu a
cette Chine, a oi les oreilles ne sont jamais frappees de blasphemes * et de laquelle ii pouvait dire alors : a Proportion
2
gardee, il y a plus de chreiiens en Chine qu'en France .
.

i. Demimuid, p. 181.
2. Ibidem, p. 189.
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Telles furent, mes freres, cette vie et cette Ame d'ap6tre;
tel fut le second timoignage que le bienheureux Clet rendit
a Dieu: le temoignage du soldat, le tdmoignage du verbe,
de la parole, de Peffort constant pour sa gloire et pour le
salut des Ames, le temoignage que saint Vincent de Paul a
defini en un mot cdlibre: a Nous devons aimer Dieu aux
depens de nos bras et a la sueur de notre front! * Et maintenant, mes freres, puisque je viens de prononcer le nom
de la France et de vous ouvrir ce coin d'Ame ou le bienheureux Clet gardait le nom et I'amour de la patrie absente,
laissez-moi souhaiter A notre mere a tous des enfants comme
celui-1l. O mon Dieu, je vous demande pour mon pays,
non pas seulement de grands capitaines qui lui rendent sa
gloire 4clipsie, non pas seulement de sages 16gislateurs qui
1'organisent dans la justice et la liberte, non pas seulement
des poktes et des artistes pour lenchanter de leurs raves;
je vous demande surtout des ap6tres, des ap6tres pour luimdme d'abord, des ap6tres assez iloquents pour lui reveler
le Dieu qu'il a oublid, assez saints pour le convertir, des
ap6tres aussi qui sortent de son sein et qui s'en aillent labas, bien loin, sur le bord des fleuves d'exil, parler et mourir pour Ie salut des ames, des ap6tres qui n'ambitionnent,
en rdcompense de leurs travaux, qu'une croix de bois sur
leur tombe et le salut reconnaissant du drapeau nationaL
Oui, 6 mon Dieu, donnez-nous des ap6tres qui paient la
rancon de la France, et qui meurent en murmurant en
une derniere pridre le nom de la chore patrie que vous avez
tant aimee et A qui vous pardonnerez beaucoup en consideration de leur amour et de leur ddvouement. Ainsi
soit-il.
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TROIS1EME DISCOURS

LE TEMOIGNAGE

D'UNE

BELLE MORT

Eritis mihi testes... usque ad ultimum
terrae. - Vous screz mes ttmoins jusqu'aux extrdmitds de la terre.

MONSEIGNEUR,

MES FRiRES,
11 n'y a pas de plus beau temoignage d'amour que de
donner sa vie pour celui qu'on aime. Du fond du cceur et
depuis longtemps. M. Clet brulait d'offrir a Dieu cette
preuve eclatante de son suprdme divouement. Quand on
aime ardemment, passionniment, c'est trop peu de le dire
en paroles, trop peu de le montrer au prix de mille travaux
et de mille sacrifices; une heure arrive forciment oil 1'on
jette un regard d'envie sur la croix, oi l'on vient a desirer
le sort de Celui qui, ayant aime les siens, les a aimis jusqu'au dernier soupir de ses levres et jusqu'A la derniere
goutte de son sang. M. Clet aspirait done vers le martyre;
mais en meme temps un tel honneur leffrayait; en face de
la croix toujours possible et de plus en plus probable, sa
modestie s'alarmait : a Ne croyez pas sit6t Wtre digne d'dtre
confesseur de la foi ! a 6crivait-il un jour A M. Song; et
cette gloire du sang vers6 pour Dieu etait pareillement
Peffroi de son humilit6 et le rdve de son amour.
Dieu la devait A son fidele serviteur: c Quand Jesus
entre quelque part, dit Bossuet, il y entre avec sa croix, il
y porte avec lui toutes ls dpines et il en fait part a ceux
qu'il aime 2. Que manquait-il au Bienheureuxpour meriter ce prisent de Jisus ? II en avait l'ardent ddsir d'abord;
autour de lui les bourreaux attendaient, alterds de sang ;
enfin la cause des Ames en valait bien la peine. Nous allons
1. Demimuid, 246.
2. (Euvres completes de Bossuet, t. I, p. 532. (Panegyrique de

saint Jean; edit. Bar-le-Duc.)
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done assister au troisieme temoignage, le tdmoignage du
sang. II me suffirait d'un simple r6cit pour en ddvoiler
l'austere grandeur et I'austere beautd; laissez-moi pourtant
considdrer ce drame final sous deux aspects diffdrents: premidrement, le bienheureux Clet a beaucoup souffert, deuxiemement il a bien souffert; telles seront les deux parties
de mon discours et la conclusion de ce triduum.
I
En 1818, une affreuse persicution se ddchaine sur le
Hou-kouang. Comme le divin Maitre, M. Clet commence
par se cacher; et, pendant quelques mois, il reprend cette
vie inqui6te et errante dont ii avait fait l'apprentissage
depuis longtemps. Devant la horde de pretoriens qui le
poursuit, ii se cache dans les chaumieres ou au fond des
cavernes, passant ses jours, comme des veilles de bataille,
I'oreille au guet; ses nuits A baptiser, i confesser, a faire
de ses tideles des vaillants et des hiros. Enfin il rencontre
un Judas : il est vendu pour quelques pieces d'or et livrd A
ses bourreaux.
A partir de ce moment, mes freres, c'est une page de
'Evangile que je dois vous lire. Je ne sais rien qui ressemble mieux a la passion du Christ que le martyre de
M. Clet; et cette vie douloureuse, qui va des prisons du
Ho-nan a celle de Hou-pd, ressemble dtrangement A une
autre voie douloureuse dont I'humanitd, depuis dix-huit
siecles, ne cesse de baiser les pierres avec amour et vdndration. Ce sont les memes stations, les mdmes dBapes : Gethsdmani, le prdtoire, le calvaire, il n'y a rien de changd; et,
dans la pauvre victime que nous allons suivre a la trace de
ses larmes et de son sang, ii nous sera facile de reconnaitre
I'amour, la douceur et la rdsignation du divin Modele.
Voici d'abord Gethsdmani. C'est la passion du coeur,
l'horrible souffrance s'emparant de cette ame aimante et
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paternelle, la transpercant de ses pointes aigues, la tordant
comme la temp8te fait d'un frale arbrisseau. Oh ! qu'il est
amer le calice que vient offrir 'ange de l'agonie! Une
simple parole arrachee a la droite franchise de son Ame a
jetd le soupqon sur 'un de ses compagnons d'armes qui est
arr6te Ason tour et jetd en prison. Alors une 6pouvantable
vision surgit devant les yeux du pauvre captif : son frere
enchaind et peut-8tre conduit au supplice, les chrdtiens
dispersds, les missions detruites et le travail de trente
anndes compromis par sa fame, rendu inutile par son imprudence. Le voyez-vous, mes freres, se ddbattre dans
rangoisse d'une pareille conscience? Le voyez-vous lever
ses mains vers le ciel et crier &Dieu de toutes les forces de
son ame : a Seigneur, que ce calice s'eloigne de moi ! , Des
lors il se croit responsable de tous les crimes qui vont se
commettre, de toutes les larmes qui seront rdpandues, de
tout le sang qui va couler. Et cette pensde ne le quittera
plus : quand ii apprend l'apostasie d'un liche, c'est lui le
coupable; il pleure et il se frappe la poitrine; quand il
envisage sa mort prochaine, elle ne lui apparait que comme
une expiation mdritde; il tremble au souvenir des jugements de Dieu, et il dcrit cette phrase o& l'on sent passer
le frisson d'une Ame qui se croit abominable au regard des
anges: a Heureux si par le supplice je puis expier mes
fautes et trouver grace '! II changea de prison; mais son
remords le suit partout, comme une furie vengeresse,
dvoquant partout A sa pensde le mdme spectacJe ou plut6t
la meme chimere. Et alors, pareil au divin Agonisant de
Gethsdmani, ii cherche dans la priere un refuge et une
force. Factusin agoniaprolixius orabat. II passe la nuit
en priere, n'ayant pour s'agenouiller qu'un banc couvert
de chaines dures; et ii prie avec tant de ferveur et tant de
larmes que les ge6liers eux-memes s'arretent devant lui, le
x. Lettre i M. Marchini. Demimuid, p. 325.
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doigt sur la bouche, avec une sorte de respect mdle de
compassion. a Quel prodige veut done obtenir ce vieillard ? s'icrie l'un d'eurx . 0 barbare, tu ne saurais le
deviner; tu ne sais pas les exquises delicatesses d'une ame
chritienne doublee d'une Ame paternelle; tu ne soupaonnes
pas l'affreuse agonie d'un pretre qui voit du sang sur ses
mains. Le prodige qu'il demandait, mais c'dtait l'dloignement de cet amer calice; c'dtait un rayon de paix sereine
sur son ame trois fois innocente et qu'il croyait trois fois
coupable; c'etait enfin le regard indulgent de l'ange celeste
qui vint a Gethsemani et dont ii avait besoin pour se relever et marcher au supplice avec joie et allegresse.
Apres Gethsemani, vous devinez, mes frires, ce que fut
le pritoire. II n'est jamais bon de se presenter devant la
justice humaine sans d'autre cortege que celui du devoAment accompli et des vertus pratiquies, sans d'autre insigne
que la croix du Sauveur aimee, adorie et annoncee. Cela
est vrai un peu partout et mime un peu toujours ; cela est
vrai surtout dans cette Chine bizarre, puritaine de ses
ligendes, cruelle pour tout ce qui n'est pas le reflet de son
mythe menteur et dont la loi n'est qu'un simple hieroglyphe que la force brutale interprete a son gre. Vous
repr6sentez-vous M. Clet devant le tribunal des mandarins ?
Vous reprdsentez-vous cette Ame simple et droite comme
un rayon de soleil, s'embarrassant dans le subtil dedale
des questions captieuses ! Mais on I'attire sur son vrai
terrain; le mandarin le met en demeure d'apostasier,
lui montre suspendue sur sa tete la menace des supplices
et de la mort. Alors devant le miserable tentateur, M. Clet
se redresse de toute sa taille de chretien, de pretre et de
missionnaire, il confesse hautement la foi de Jesus-Christ
et se.declare pret a tout souffrir plut6t que de trahir son

s. Demimuid,

p. 320.
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divin Maitre . Qu'on le mene done au premier supplice,
A la colonne de flagellation! Figurez-vous, mes freres,trois
lames de cuir, flexibles comme des verges, dures comme le
fer et soudies I'une a l'autre avec un art satanique. Les
bourreaux s'approchent de la douce victime; les coups
tombent et retombent sur sa chair en Jambeaux; le sang
coule et ruisselle dans les yeux et sur les levres. Son pauvre
corps n'est plus qu'une plaie ruisselante, et les barbares ne
s'arrdtent que lorsque leur bras fatigue peut A peine frapper
encore. N'est-il pas vrai, mes freres, qu'il s'annonce bien
ce martyre qui commence? a Le disciple n'est pas au-dessus
du Maitre », a dit le Sauveur; cette fois, il etait presque
son igal: il dtait convie, du moins, au meme festin d'outrages, a la mime orgie de supplices, aux memes soufflets,
a la mdme colonne, a la meme flagellation; et la couronne
que, dans le ciel, les anges du martyr tressaient pour la
victime des mandarins, ressemblait trangement A celle que
porta la victime de Pilate. Et maintenant, surgite, eamus!
Levons-nous et marchons I Elle est longue, immensement
longue lavoie qui s'ouvre devant M.Clet.Une anneedurant,
il va la parcourir pas a pas, les fers aux pieds, les chatnes
aucou, lesmenottesaux mains. Ceux qui 'ontvu passer nous
le reprdsentent dans une robe de sang, avec ce sourire douloureux et rdsigni que la terre vit pour la premi6re fois sur
les pentes du Golgotha. Soixante lieues d'abord, puis cent
quarante, tant6t A pied, tant6t dans une cage de bois, le
martyr s'en va sous un ciel ardent, n'ayant, comme il dit,
ad'autre auberge que les prisons', d'autre consolation que
la priere ininterrompue, d'autre repos que le sommeil d'une
nuit en des cachot s infects, d'autre joie enfin que celle de
rencontrer par hasard un de ses pretres sur le chemin, un
pretre qui entendra les aveux de son ame et lui donnera le
z. Vie du bienheureux Clet, par un Pretre de la Mission, p. 95.
2. Lettre i M. Riclenet, Demimuid, p. 32i.
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pain des forts'. Ses compagnons de labeur ne le reconnaissent pas l . C'est bien la victime qui n'a plus de beauti,
qui n'a plus de forme. Vidimus eum, et non erat aspectusin
eo. Enfin, on arrive au pied du calvaire; dans la prison de
Ou-tchang-fou: la croix est dressde aux portes de la ville,
comme une amie celeste qui invite et attire de ses grands
bras ouverts; et, durant deux mois, M. Clet la regardera,
Pappellera de tous ses voeux en attendant qu'il l'embrasse
de tout son coeur. Avant qu'il n'y monte, mes freres, jetons
un regarcren arriere: il a beaucoup souffert ddji; au fond
du calice il ne reste plus qu'un peu de lie amere, la derniire goutte qui doit l'enivrer pour i'ternit ; la croix qui
l'attend la-bas, on peut dire qu'il la porte depuis un an sur
ses dpaules de vieillard et qu'elle est pour lui a la bonne
croix longuement ddsirde, ardemmentaimde v, dont parlait
un de ses ainds dans 1'apostolat. Le divin parallele se prolonge; le Maitre a traitd le disciple avec de royales largesses: il lui a donni sans compter la glorieuse part des
souffrances qui furent d'abord les siennes. Voyons maintenant comment il les a supportdes.
II
Jdsus s'est appeld lui-mdme, par la bouche de son proph6te, a 'homme des douleurs et le grand maitre dans Part
de souffrir. * Virum dolorum et scientem infirmitatem. Et,
de fait, au point de vue de la beautd morale, ce n'est pas
assez de beaucoup souffrir, il faut encore bien souffrir; il
y a, si je puis ainsi parler, une esthdtique de la souffrance,
un art d'itre malheureux; et si la quantit6 des douleurs
importe pour donner au tdmoignage du sang toute sa
valeur et toute son eloquence, la qualite importe davanI. Lettre A M. Richenet. Demimuid, p. 322.

2. Lettre de M. Lamiot; ibidem,
p. 324.
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tage encore. Laissez-moi done vous dire dans quels sentiments le bienheureux Clet a voulu souffrir et mourir.
L'amour et le divouement donnent A la mort un prestige
etrange, presque surhumain; la victime volontaire, celle
qui expie en aimant et parce qu'elle aime, porte au front
je ne sais quelle aureole, je ne sais quel nimbe de gloire
qui ravit le prdsent et qui enthousiasme la postiritd. C'est
le cas du divin Crucifid : il est mort par amour, il est mort
d'un amour invraisemblable qui allait jusqu'a la folie, jusqu'a l'extravagance, d'un amour qui ne laisse plus la liberti
de l'indifference, d'un amour que l'on insulte comme une
chimere ou que 1'on confesse avec des sanglots. Telles
furent aussi, autant qu'il est donad a une creature humaine
d'approcher du Fils de Dieu, telles furent les souffrances
et la mort du bienheureux Clet. 11 est mort pour l'amour
de Dieu et pour I'amour de ses freres. Dieu, je vous ai dir
deja comment il l'aimait; ses freres, on dirait que dans le
voisinage du Calvaire prochain, il les aime d'une passion
plus chaude que jamais, plus tendre surtout et qui met sur
ses levres des paroles qui semblent sorties directement da
cceur d'une mere. 11 les voyait associes A son martyte,
ddpouilles de tout, poursuivis, frappds sans pitid, et il versalt des larmes sur ses enfants a a qui, disait-il, on n'a
laiss6 que des yeux pour pleurer' n. 11 voyait un de ses
compagnons courber la tdte sous une grdle de soufflets, et
il disait: a Pourquoi le frapper? Je suis seul coupable'. v
Et le bourreau lui-mdme, imu de pitid, transportd d'admiration en face d'une telle douceur et d'un tel amour rIpdtait &peu pres le mot de Pilate, confessant l'innocence de
Jdsus : a Je serais un malheureux si je faisais du mal a un
tel homme! , Les Ames surtout, il les a aimdes jusqu'A la
fin; je ne sais rien de plus beau, mes freres, que les queli. Demimuid, p. 339.
2. Ibidem, p. 334.
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ques mots qui tombaient de sa bouche a la veille de gravir
l'cchafaud : a 11 faut, disait-il aux fideles enchainds pres de
lui, il faut nous preparer a de plus grands combats, certainement je serai mis a mort pour le Christ; quant a voas
on vous exilera; mais ne craignez rien, ayez confiance en
Dieu; ne desertez jamais la foi, et souffrez patiemment
pour I'amour de Dieu tous les tourments, loutes les epreuves,
jusqu'a la mort, s'il le fallait '. z Ne sentez-vous pas, mes
freres, battre sous fl'corce de ces mots quelque chose du
souffle divin, de I'accent infiniment tendre qui anime le
discours aprts la Cene? Quand on aime, il n'y a qu'une
facon de le dire, et que P'on soit le Fils de Dieu on simplement un homme de Dieu, c'est la meme dmotion qui souleve le coeur et qui donne aux levres leur vibration tonchante.
Cest une seconde beaute de la souffrance que de l'accueillir avec resignation, de ne pas la repousser en dipit
de son visage austere et des angoisses qui 1'accompagnent.
Mes freres, non seulement le bienheureux Clet n'a pas
insults A la douleur, mais il 'a vue venir comme une amie
attendue; que dis-je? il a fait fate A la mort sanglante, il Pa
saluie avec les mots de saint Paul, avec Penthousiasme de
ceux a qui elle apparait comme le plus beau et le meilleur
pr.sent de Dieu : v J'attends, ecrivait-il, j'attends Parr&t et
son execution avec patience et tranquillitd, disant avec saint
Paul: Mihi vivere Christus est et mori lucrum. ( JesusChrist est ma vie et la mort m'est un gain'. x Et lorsque les
fidles pdentraient dans son cachot et arrosaient de larmes
ses mains chargies de fers, c'est avec ce mot encore qu'il
les consolait et qu'il les encourageait. Mes freres, nous
sommes friands de choses sublimes; il en est qui demandent a des fantaisies de roman et a des spectacles de theAtre

I. Demimuid, p. 369.
2. Lettre i M. Lamiot. Demimuid, p. 359.

-

371 -

la secousse tragique et l'impression dlicieuse du beau
ideal. Le voili dans sa simpliciti, dans son charme sans
melange; et, en lisant de telles pages on se souvient du mot
des anciens : - I1 n'y a rien de plus beau qu'un juste aux
prises avec la douleur. *
Entin la douleur du bienheureux Clet fut douce et pardonnante. II est difficile, mes freres, de souffrir et de pardonner, d'tre maudit et de binir, d'agoniser et de sourire.
Ce n'est pas an iloge banal que Bossuet faisait d'une jeune
morte en disant qu'elle a fut douce envers la mort comme
envers tout le monde j. II aurait dit la mime chose du
bienheureux Clet : devant ses juges, sous la main de ses
bourreaux, ii garde le silence, ce divin silence dont le Maitre
lui avait donni l'exempleet dans lequel il y a des mondes de
douceur, de patience et de pardon; dans sa prison, c'est lui
qui console au lieu deseplaindre et il 6crit Aun ami qui lutte:
a Apres rhiver vient I'it, apres la nuit vient le jour, et
apres la temp&te vient le calme'. x Enfin la derni&re heure
est venue, les satellites des mandarins pinetrent dars sa
chambre et lai ordonnent de les suivre, et il leur repond
par un ineffable sourire : Magnam hilaritatemn in vultu
ostendebat'. On arrive an pied de la croix; le Bienheureux
s'agenouille, dit a Dieu sa reconnaissance comme il avait
dit aux hommes son pardon; et puis il offre ses mains :
a Liez-moi s, dit-il aux bourreaux; et, pendant qu'ils accomplissent leur t&che, pendant que les noeuds dtroits se resserrent autour de sa gorge et font monter a ses levres des
flots de sang, son visage s'illumine encore d'un clair sourire qui etait son dernier adieu a la terre et son premier
salut aux joies de l'terniti.

i. Demimuid, p. 369.
z. Dep•itiom d'm timci. Session du 7 juillet 1869. Demimuid,
p. 37r.
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a Vous serez mon timoin jusqu'aux extremitis de la
terre! * tel itait Pordre de Dieu, tel itait son mystirieux
dessein sur la destinde de Francois-Rigis. Et dbs laube de
la vie jusqu'A son dernier soir, a travers les efforts et les
sacrifices interieurs, A travers les labeurs sans treve d'un
apostolat de trente annees, A travers les episodes sanglants
d'une longue captivit~ et d'un long martyre, le glorieux
fils de saint Vincent de Paul a donnd au ciel la triple confession que PEglise couronne aujourd'hui et qu'elle inscrit
au livre d'or de ses hdroiques annales.
Ne trouvez-vous pas, mes freres, que les f4tes de ce jour
empruntent aux circonstances une signification speciale?
Sur la terre qu'a ficondi le sang du bienheureux Clet, le
sang coule de nouveau; A cette heure meme, les gibets se
dressent sous le ciel iclairi de tragiques incendies, l'h1catombe recommence, les victimes jonchent le sol; et sur ce
drame lointain plane un mystdrieux silence mille fois plus
angoissant que la plus horrible rdalit6 '. 0 ap6tre, 6 martyr,
6 bienheureux Clet, du s6jour de la gloire od vos prieres
sont efficaces sur ie coeur de Dieu, ayez un regard de compassion pour cette pauvre Eglise de Chine si 6prouvie, si
lamentable. Veillez sur les chers Missionnaires de France,
sur les ap6tres qui ont travailli comme vous et qui vont
peut-etre mourir comme vous! Soutenez et protegez les
evdques qui sont au piril; consolez ceux qui souffrent loin
du troupeau et que l'inquietude paternelle torture atrocement ...
Au reste, ce n'est pas seulement la Chine qui se riclame
de votre puissante intercession; c'est la France aussi dont
vous etes lenfant, la France que vous avez aimde et que
vous avez fait aimer partout o& vous avez passe.
i. Ce discours fut prononce au mois de juillet 19oo. On venait
d'apprendre les massacres de Pekin qui allaient necessiter une expedition militaire de la part des principales nations europdennes.
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0 bienheureux Clet, souvenez-vous de votre patrie terrestre... Souvenez-vous enfin de votre famille religieuse!
Le jour ou la maison de Saint-Lazare fut mise a sac, vous
vites la troupe des bandits s'arrater devant la chasse de
saint Vincent de Paul, la prendre avec respect et la porter
avec des cantiques A 1'dglise de Saint-Laurent. Les fils et
les filles de saint Vincent de Paul sont 1'eternel reliquaire
de son coeur et de son ame : faites done que le vandalisme
impie s'arrete devant eux et devant elles avec une sorte de
religieuse vindration, qu'il leur permette de continuer sans
entraves la glorieuse mission de I'apostolat et de la charitd,
qu'il les laisse enfin pour relever un jour les ruines lamentables qu'il est en train d'accumuler sur ses pas.
0 bienheureux Clet, benissez-nous tous! Binissez ceux
qui ont prid durant ces fetes, ceux qui ont chantd votre
gloire, celui qui a essayi d'en balbutier le ricit. Binisseznous afin que nous donnions a Dieu dans la mesure de nos
forces et de notre devoir, le timoignage d'une belle Ame,
d'une vie fdconde et d'une sainte mort. Ainsi soit-il !

FRANCE
PARIS,

SAINTE-ROSALIE
accomplies avec un 6clat inaccoutumi

De pieuses cer6monies
ont
eu lieu a la chapelle de la maison de Sainte-Rosalie, boulevard d'Italie, 5o, a Paris a l'occasion du jubile.
Disons d'abord quelques mots de 1'origine et du caractere des
euvres de cette maison.

Cest a la vinr6e et celebre soeur Rosalie Rendu que la
mission de Sainte-Rosalie doit son existence. Et voici
comment fut commencee cette oeuvre.
Sceur Rosalie avait connu M. Le Rebours, plus tard
cure de la paroisse de Sainte-Madeleine, a Paris, alors
qu'il itait encore dans le monde et qu'il faisait partie des
conferences de Saint-Vincent de Paul. Ces deux grandes
ames, si pleines de I'amour de Dieu et du prochain,
s'itaient rencontries dans la mansarde du pauvre. Elles
avaient fait le bien ensemble. Soeur Rosalie avait td l'initiatrice, on peut dire, de M. Le Rebours dans sa vie de
charite. Qui sait si elle ne l'a pas aidi par ses prieres et ses
pieux conseils a devenir le saint pretre que tout Paris a
connu et vnere ? Toujours est-il que M. Le Rebours professait un culte de vendration pour soeur Rosalie.
II aimait a raconter qu'un jour, se trouvant a la sacristie
de Saint-Roch, oui il itait alors vicaire, soeur Rosalie y
arriva. Elle venait pour une affaire concernant ses pauvres.
Pendant qu'elle attendait M. le cure, elle s'approche de
M. Le Rebours, et lui dit a brile-pourpoint: a Qu'est-ce
que vous faites ici, monsieur Plabbd ?... Vous ne faites rien!
Avec votre intelligence et votre fortune, vous devriez bien
m'aider Abatir de quoi loger ma sainte et pauvre famille du
faubourg Saint-Marceau. a Sans attendre de rdponse elle
quitte le jeune pretre et s'en va.
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Mais lui, venait d'etre remud jusque dans le fond de
l'me par ces paroles : Vous ne faites rien. a Pendant
plusieurs jours, elles resonn6rent continuellement & ses
oreilles, et il se demandait : Que faut-il que je fasse ? Et
comme il ne pouvait trouver de reponse en lui-meme, il va
consulter le venerable M. iDeguerry, cur6 de la Madeleine,
qui lui dit : g Effectivement, soeur Rosalie a raison; vous ne
faites guere rien et il faut faire quelque chose. - Je vais
lui louer une maison. - Non, non; il ne faut pas louer, il
faut lui acheter une maison; je vais vous aider : j'ai
8 ooo francs que je mets a votre dispotion, commencez tout
de suite.
La semaine suivante la maison etait achetie a l'emplacement actuel de lavenue de Soeur-Rosalie, et, un mois apres,
les pauvres de la Sainte-Famille y avaient leurs reunions
prisidees par soeur Rosalie elle-meme. Plus tard, cette premitre maison fut expropriee pour le percement du boulevard d'Italie; c'est alors que ses euvres furent transferdes
oh elles sont aujourd'hui.
Elles prirent le nom de Sainte-Rosalie, patronne de
l'instigatrice de ce bien. Une jolie chapelle fut construite
ainsi qu'une residence des Missionnaires ( 86o), et un vaste
bAtiment pour patronage de jeunes gens et deux icoles.
Une chose manquait A M. Le Rebours dans cette euvre
qui lui etait si chere : il aurait voulu que les restes mortels
de la vendrie soeur Rosalie fussent deposis dans la chapelle;
n'ayant pu obtenir cette faveur, il fit faire son portrait dans
le vitrail principal.
I1 demanda pour lui-meme une humble plaque de marbre
avec une inscription qu'il dicta.
A la mort de M. Le Rebours (1894), son ceuvre des
dcoles Sainte-Rosalie est passde entre les mains de ses amis.
Un Comit6 s'est form6 pour la soutenir.
Le 4 mai. 1897, jour oi au bazar de la Charit6 la vente
se faisait pour les dcoles Sainte-Rosalie, plusieurs des
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nobles Dames du Comiti ont trouve la mort dans 1'exercice
de leur divouement pour cette oeuvre.
Cesont: Mme Adolphe Moreau,prdsidente,etMme Etienne
Moreau-Ndlaton, sa belle-fille; Mie la vicomtesse de Saint
Perier, et Mile Antoinette de Mandat-Grancey. Leurs
families, profondement chretiennes, ont continu6 leurs
bonnes oeuvres, et soutenu en particulier, celle de SainteRosalie, qui a pris depuis un ilan nouveau.
Voici 1'dtat actuel des ceuvres de Sainte-Rosalie:
Une icole libre de garcons (25o l6ves).
Une ecole libre defilles ( 3oo0 leves).
Un patronagede garcons et un Cercle dejeunes ouvriers
environ 3oo). Bibliotheque.
Un patronage dejeunesfilles (i5o) et une Association
d'Enfants de Marie.
Une associationde Mares chretiennes, atablie en 19go et
comptant A ses dibuts go associees.
Des catechismespour les enfants des icoles ai'ques. On les
prepare a la premiere communion et on les admet ensuite
dans les Patronages.
La visite des malades.
L'cuvre des mariages.
L'acuvre des families secourues. (Reunion chaque
dimanche).
Unfourneau economique'.
Les Pritresde la Mission (Lazaristes), fondis par SAINT
VINCENT DE PAUL, ont la direction de ces diverses oeuvres.

Cette annee, du lundi i5 avril au dimanche 21, ont dtd
prechds dans la chapelle Sainte-Rosalie, au boulevard
d'Italie, les exercices d'une retraite l'occasion du Jubile.
Depuis de longues annies, on n'avait vu dans ce sanci. L'ceuvre allemande attachee & la Maison Sainte-Rosalie jusqu'en
t897, a maintenant son siege & la chapelle Sainte-llisabeth, avenue
de Choisy, 9g, a Paris.
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tuaire une aussi nombreuse assemblde. Chaque soir, A
7 heures 3/4, une foule pieuse et recueillie venait rdciter le
chapelet pour la conversion des picheurs, et icoutait ensuite
avec une religieuse attention le sermon donne par M. Desmarescaux, supirieur de Ideuvre. Rien de plus touchant
que cette r6union, composee d'ouvriers qui, apres les
fatigues d'une laborieuse journde, ne craignaient pas de
sacrifier plus d'une heure d'un repos 16gitime et ndcessaire
pour venir entendre la parole de Dieu, recevoir sa binidiction et retremper leur courage dans la pribre.
Bien des conversions ont consolI le cceur du missionnaire.
NOTA. - L'espace nous fait defaut pour publier ici, comme nous
nous le proposions, la suite des Notices historiques sur les etablissements des Missionnaires en Autriche, et sur les Sceurs de la- province de Sienne. Nous donnerons ces articles dans le prochain numero des Annales.

ESPAGNE
FETES CELEBREES EN L'HONNEUR

DU BIENHEUREUX FRANCOIS-REGIS CLET
Un elan de fraternel amour et de sainte joie, voilA ce qui
me porte A ecrire ces lignes en Phonneur de notre bienheureux Frere Franqois-Regis Clet, ce martyr glorieux qui a
donne sa vie pour d6fendre la doctrine de Jesus-Carist.
Les fites que nous avons caelbries en son honneur ont it6
solennelles; et, tous, nous avons contribu6de notre mieux
Arendre plus dclatante la gloire et la renommee du martyr.
Qu'il me soit done permis de donner un compte rendu
des fetes cdldbrdes dans nos trois principales maisons de la
ville de Madrid.
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I
xAISON CENTRALE DES MISSIONNAIRES DE Garcia Paredes
(cHAaMBEi )

C'dtait le 20 decembre. L'dglise 6tait parde simplement,
mais avec goft. Un grand tableau representant le Bienhenreux agenoux au pied de la croix, etait au-dessus de 'autel.
Les mains jointes et lesyeux tournis versleciel leserviteor
de Dieu attend en priere le moment du supplice. Au milieu
des nuages qui couvrent le ciel, on voit un ange descendant
de Dieu et d'aupres de la gloire de Dieu. II apportait
entre ses mains la palme, signe du martyre. Voili ce que
mettait sous nos yeux la belle apotheose, peinte par une
main habile.
Un nombre infini de lumieres artistiquement placae
faisaient resplendir la belle figure du martyr. La lumiere
ilectriqueeclairait le reste de l'eglise. Un grand icusson
place en haut du ritable portait cette inscription : Au bienheureux Frangois-Regis Clet, martyrise en 1820. Les
lettres qui la formaient, etaient de couleur rouge et entrelacdes d'une palme et d'une guirlande de fleur.A droite et
gauche de l'autel avaient etd placies les statues de saintVincent et du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. Elles
etaient surmontees de deux beaux 6cussons. Sur le premier
on lisait cette inscription : Saint Vincent de Paul,fondateur des Pritresde la Mission et des Filles de la Chariti;
et, sur le second: Lebienheureux Jean-Gabriel Perboyre,
martyrise en 1840.
Vers 8 heures du matin arriverent nos jeunes gens qui
6tudient la philosophie dans notre maison d'Hortaleza, succursale de la maison de Chamberi, a Madrid, et distante
d'environ huit kilometres. Le son de la cloche miten mouvement vers la chapelle cette longue phalange de pritres,
d'itudiants et de siminaristes, qui revetus de leur blanc
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rochet, et faisant la ginuflexion quatre a quatre devant le
Saint Sacrement, allaient se placer dans les trois nefs de
P'glise, a la place qui leur itait assignee. Des airs enlevants joues sur Porgue par un de nos dtudiants, donnaient
un cachet particulier d'animation a la fete.
Pendant la messe,les chants d'un choeur nombreux d'itudiants augmentmrent la ferveur des assistants, qui accouraient
imus i la premiere messe cilibree en lhonneur de leur
trare martyr. La messek quatrevoixde Mozartfut interpretie
avec goAt et correction.
Apres la messe eut lieu la vendration des reliques pen laquelle le choeur chanta un cantique en honneur du Bienheureux.
Le soir aux vapres solennelles la jeunesse de la maison
de Chamberi et de la maison d'Hortaleza assista comme le
matin, a la cir6monie qui se termina aussi par un cantique
au Bienheureux, et par la ven6ration des reliques.
II
A LA MAISON CENTRALE ET AU NOVICIAT DE S(EURS

C'est surtout i la maison des Filles de la Chariti que le
Triduum a eu toute la grandeur que demandait cettesolennitt. Malgre les dimensions restreintes de la chapelle, on y
a vu d6filer pendant les trois jours des fetes ce que Madrid
a de plus distingue dans Pordre ecclisiastique. Qu'il nous
suffisede citer le Nonce de notre Saint-Pere le Pape, et le
savant et eloquent orateur, M. Calpena.
La chapelle etait d6coree avec gott et dalicatesse. Les
murs etaient couverts de tentures de damasrouges et d'oriflammes de velours de la mime couleur. Des lustres nombreux illuminaient la chapelle; de ddlicates guirlandes,
courant cqet 1 , autour de l'autel, offraient un merveilleux
ensemble. Un beau tableau se detachait au centre du rdtable;
il representait le Bienheureux & 1'6poque de ses travaux
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apostoliques, environne de Chinois qu'il semblait exhorter,
la croix a la main. C'est le pinceau d'une Sceur qui avaitsa
interpriter si heureusement cette belle et touchante scene
de I'apostolat.
21 decembre. Premierjour.- La fete commenqa par une
messe solennelle chanire par M. le Proviseur du diocsede
Madrid-Alcala. Le panegyrique du martyr fut prononce par
Mgr I'v4que de Sion, qui developpa admirablement son
discours dont le texte itait ces paroles de Notre-Seigneur:
a Allez par tout le monde, et prechez la bonne nouvelle i
toute crdature. x Ce discours fut entendu avec la plus religieuse attention, et, A diverses reprises, les coeurs furent
saisis d'une viritable emotion, au rdcit des combats do
grand athlete de Jesus-Christ, dont on nous racontait les
gloires.
A 4 heures du soir, exposition du Saint Sacrement suivie
du Trisagion, admirablement chanti par les Sceurs. Un
beau discours fut prononcd apres, par M. Miranda, prtre
de la Congregation, qui sut proclamer dignement les gloires
du Martyr. II montra le Bienheureux se prdparant dansla
souffrance A la ricompense qui couronna sa vie.
Mgr l'dvque de Nueva Caceres (iles Philippines) offida
pontificalement A la benddiction du Saint Sacrement, assist
par M. Roja, docteur en thiologie et chantre de la cath6drale de Siguenza. Apres la bdnddiction, Monseigneurdodnn
a baiser les reliques du Bienheureux.
22 dic., secondjour.- La messe solennelle fut chantdc
par le doyen de la cathidrale. Le sermon fut prdchU per
M. Lope Ballesseros, docteur et curd de la paroisse de
Saint-Marc. Avec beaucoup de nettetd, il raconta toute la
vie du Bienheureux, montrant ensuite que la conduite do
Martyr fut basde sur cette triple maxime, qu'il avait mise
en pratique : J'agirai, ayant donnd ma pensde A Dieu,
mon cceur an prochain et mon corps A la croix.
Comme la veille, un Trisagionfut chantd par les Saeurs,

-

38i -

et, dans la chaire sacrde, M. Arana, directeur du siminaire
interne, nous montra fort bien quelles furent les principales vertus du Bienheureux, excitant l'auditoire a les imiter. Mgr l'dvdque de Sion donna la benddiction pendant
laquelle les Sceurs chantarent quelques motets au Saint
Sacrement, et la veneration des reliques termina la cdremonie.
23 ddc., dernier jour. - Ce jour-la, ce fut Mgr le Nonce
qui officia pontificalement &9 heures du matin. Le pridicateur fut le distingu6 M. Calpena, docteur et archichapelain de San Francisco el Grande. Cet eloquent orateur
prit pour texte ces paroles de saint Paul: Je vis; mais ce

n'est pas moi qui vis, c'est Jesus-Christ qui vit en moi. Ce
beau et emouvant discours, a plusieurs reprises, arracha
les larmes des yeux des auditeurs. L'orateur, homme de
profond savoir, surtout en histoire sacree et en histoire
profane, eut en particulier quelques passages entrainants et
wraiment inspirds.
A deux heures du soir, vdpres solennelles; et, A4 heures,
exposition du Saint Sacrement, suivie d'un sermon de
M. le Visiteur qui, prechant sur les vertus du Bienheureux,
mit une digne et belle couronne A cette sdrie de discours
que nous avions entendus pendant les jours du Triduum.
Mgr l'Archeveque-dvdque du diocese donna la benddiction
du Saint Sacrement, et le Te Deum, suivi de la vindration
des reliques, termina la fdte.
Tous les jours du Triduum, outre beaucoup de Soeurs
venues des trente maisons de la ville, vinrent aussi assister
aux cdremonies beaucoup de personnes invitees par les
Sceurs et auxquelles avait dt6 adress6 un programme des
fates, tird A l'imprimerie de la maison des Missionnaires

de Garcia Paredes.
Pendant les trois jours, les messes et divers motets furent
chants par la Schola des Etudiants qui, sous la direction
de M. Orzano, sut interpreter avec piete les morceaux de
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son riche repertoire. Les ceremonies et tout le service de
'autel fut confid aussi aux etudiants de la Mission.
Chaque soir, A la fin du salut, un lunch fut offert parela
Soeurs
Nosseigneurs les Eveques et aux eccldsiastiques
notables qui etaint presents. Comme toujours, les Sems
furent pleines d'attention et eurent la consolation d'avoir
fait plaisir a tout le monde.
III
A HORTALEZA,

PRES MADRID

Le 3o ddcembre, dernier dimanche de I'annie, eat lieu
la fdte en l'honneur du Bienheureux dans la paroisse dela
ville. La veille, un long carillon annonqa la fte du lendemain. De bonne heure commencerent a arriver de Madrid
les Missionnaires : MM. les pratres, les 6tudiants de thiologie et les seminaristes. L'eglise avait 6et dicorde i pea
pres comme A la maison centrale, avec les statues de saint
Vincent et du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre i droite
et a gauche de l'autel.
Dans le choeur de l'eglise se placerent, le clergd paroissial, la communaut6 et le conseil municipal de la ville.
La messe fut chant6e par M. Casado, assistant de la maison
centrale, et I'on executa la Messe de Sainte-Cecile,de Gounod, i six voix. M. Miranda charma ses auditeurs par ao
beau discours sur les vertus du Bienheureux: il termina
par une exhortation adressde a la communaute, et par une
autre, adressde A la ville d'Hortaleza. A la fin de la mese
eut lieu la vendration des reliques, pendant laquelle ron
distribua au peuple des images du Bienheureux.
BiNEDICTION DE LA PREMIERE PIERRE DE LA NOUVELLE
DE LA MAISON CENTRALE DES MISSIONNAIRES

AGLIUS

GarciaPareder

(BARIO DE CHAMBIRI), SOUS L'INVOCATION DE SAINT VINCIEn
DE PAUL.

Cette pieuse cdrdmonie cut lieu le

29

mars, vendredi

-

383 -

consacrd par 'Eglise aux Sept douleurs de la sainte-Vierge.
Vers cinq heures du soir, arriva Mgr Parchevdque-edvque
du diocese; il fut requ a travers la longue haie formde par les
6tudiants et les s6minaristes de la Congregation. II dtait
accompagnd de MM. les pretres et de quelques Filles de la
Chariti, faisant partie de I'administration provinciale des
Sceurs.
La cedrmonie s'accomplit en plein air, sur le terrain destin6 a la nouvelle 6glise.
Monseigneur monta au tr6ne qui avait &t6 dressd, pour
y prendre les ornements pontificaux, et il procdda aussit6t
Sla cdlebration des rites fixes par l'Eglise. L'eau, une fois
binite, et pendant que les jeunes 1vites psalmodiaient les
psaumes indiques par le rituel, le prlat commenqa par
benir le lieu destind a la demeure da Seigneur que, pourtant, ni la terre ni le ciel ne peuvent, en an sens, contenir.
I1 procida, apres, & la benadiction de la pierre en invoquant Celui qui est appeld la a pierre angulaire o, commencement et fin de toutes choses, Jesus-Christ, Fils du Dieu
vivant, afin qu'il soit le commencement et la fin de ce
temple commenc6 pour sa plus grande gloire. Alors, on
recita les Litanies des saints; et, apres, le vdnerable pontife, comme un autre Jacob apres le songe mysterieux,
irigea la pierre, proclamant ce lieu comme un lieu saint,
maison de Dieu, porte du ciel.
Le pr6lat, le premier, plaqa alors du ciment; ainsi firent
apres lui, quelques-uns des supdrieurs et les Filles de la
Charite presents A la ceremonie, afin de mieux reprisenter
par 1 la double famille de saint Vincent, et le patronage
sous lequel sera placde la nouvelle iglise.
Daigne le Seigneur venir A notre aide dans cette ceuvre
si difficile et si dispendieuse!
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TURQUIE D'EUROPE
RAPPORT
SUR LA MISSION CATHOLIQUE BULGARE
EN

MACEDOINE
1900

Le present rapport aura pour objet: 1V
L'itat actuel du
catholicisme parmi les Bulgares de la Macedoine; 2*le
siminaire catholique bulgare de Zeitenlik, pres Salonique;
3° les ceuvres d'apostolat dans les villages.
I. Etat actuel du catholicismeparmi les Bulgares de la
Macidoine. - Dans le vicariat apostolique de la Macedoine, ii y a actuellement 18 villages catholiques, avec
popes rdsidant. Ces 18 villages ne renferment pas que des
catholiques; quelques-uns meme en ont tres peu. A Ghergheli et A Bogoroditsa, ii n'y a guere de catholiques que
les popes et leurs families. On peut trouver aussi quelques
catholiques dais quelques attres villages, qui, autrefois
catholiques, ont fait defection. En tout il y a environ
8oo families catholiques, soit de 4 odo A 5 ooo et peutetre meme 6000 ames, dit-on. Dans ces 18 villages, ii y
a 24 popes; on trouve une dcole pour les garcons dans
12 villages, et une icole pour les filles dans 4 villages,
sans compter I'ecole des Sceurs de Chariti a Couchouch on
Kilkich, et celle des Saeurs eucharistines A Paliortsi. Ces
dcoles out grand besoin d'dtre aidees. Depuis que les Missionnaires vont dans les villages, ils encouragent les maitres
et essayent de les guider, quand ceux-ci le veulent bien;
car ils ne dependent pas d'eux. Mais la premiere condition
serait qu'ils fussent payds et rdgulierement payes; autrement ii n'y a rien A en espdrer. D'ailleurs, leur traitement
est modeste; la plupart ne touchent guere que de 276 a
3oo francs par an. Les maitres d'dcole relevent du Vicaire
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apostolique, qui les paie sur I'allocation qu'il reCoit de la
Propagation de la foi. Les popes sont A peu pres tous
marids ; ils ne prechent pas; un seul fait 1'dcole aux petits
garcons de son village. Ils viventdes honoraires des messes
qu'on leur donne an s6minaire de Zeitenlik. Seuls les
popes de Coucouch, de Yenidje, de Gevghdli et de Youndjilar ont un petit traitement; la vie 6tant plus chore dans
les villes.
Le peuple est tres ignorant. Du moins, on trouve en lui
un fonds sur lequel on peut travailler.
Les catholiques sont sous la conduite et I'administration
de leur iveque.
II. Le siminaire catholique bulgare de Zeitenlik, pres
Salonique. - Le personnel du s4minaire de Zeitenlik se
compose de 6 Missionnaires (5 actuellement) et de 5 freres
coadjuteurs; enfin des professeurs de bulgare et de turc.
Le siminaire de Zeitenlik renferme 6o eleves, se ddcomposant ainsi : dtudiants en theologie, 6; eleves de 1'enseignement secondaire, 42; apprentis, 12.

Ily avait 7 6tudiants en thdologie; Pun d'eux est mort
au mois de septembre dernier. Des six qui restent, cinq viennent de recevoir, au Io ddcembre dernier, les ordres jusqu'au sous-diaconat inclusivement. Le sixieme en est a sa
premiere annie de theologie. Deux de ces nouveaux sousdiacres doivent etre ordonnes pretrcs a la fin de 'annde
scolaire, et les trois autres Pannde prochaine. Tous ces
jeunes gens sont pieux et instruits; leur instruction secondaire a etd celle des petits siminaires, et ils s'appliquent
serieusement aux 6tudes theologiques pour lesquelles ils
ont beaucoup d'aptitude. Deja, chaque dimanche, ils prechent dans la chapelle du siminaire aux elves et aux personnes du dehors qui viennent y assister aux offices. On
peut espirer qu'ils seront de bons pretres, et qu'ils exerceront une influence heureuse, non seulement sur les catholiques, mais aussi sur leurs freres sdpards.

Les lekves de lenseignement secondaire sont partagis ea
six classes, dont les programmes repondent autant que
possible aux programmes des gymnases bulgares. Ils itedient le bulgare et le slave, le latin et le franqais, 'histoire
ginraale et la geographie, enfin les sciences en rapport
avec les programmes.
Le but du seminaire dtait de former des instituteurs et
des pretres pour les villages bulgares catholiques. Comme
do seminaire sont sortis plus d'iastituteurs qu'il n'en faut
pour tous les villages catholiques, la formation des elves
est exclusivement dirigee en vue du sacerdoce. Apris Ia
cinquirme classe, on ne garde que ceux des 6el6es qui
donnent des marques evidentes de vocation et qui veulent
prendre Phabit ecclsiastique. II y a espoir qu'il y en aur
plusieurs parmi eux a la fin de I'annde.
Tous les 6elves du s&minaire suivent a la lettre les prescriptions de leur rite; le grand travail est de leur inculquer
la piet6 vraie; car lorsqu'ils arrivent au siminaire vers 'age
de dix ou douze ans, ils ne savent pas encore de prikre;
d'un autre c6td, lorsqu'ils grandissent, les iddes de politique, d'indipendance de la Macddoine, soot un autre ecueil
pour les etudes et la pidet. Actuellement, leur dispositions
sont bonnes soit pour la pitd, soit pour le travail.
Les douze apprentis sont ainsi divisis : tailleurs, 3; cordonniers, 3; jardiniers, 4; menuisiers, 2. Le but de cette
ceuvre est de former quelques bons ouvriers pour les villages o4 la misire est grande et qui sont en retard sous
tons rapports. L'oeuvre des apprentis a donnd de boas
r6sultats. Les apprentis conservent plus de simplicite, et
en meme temps, ayant an gagne-pain independant, ils soot
moins sujets i faire defection et ils exercent une heureuse
influence dans leur milieu.
L'oeuvre de Zeitenlik est une oeuvre essentielle pour Ia
mission de Macidoine. Le jour o& dans chaque village, i!
y aura un pretre pieux et instruit, prhchant, catichisamn
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faisant la classe, ayant une rielle influencesur ses ouailles,
on sera sIr alors d'avoir de vrais catholiques.
Le s6minaire de Zeitenlik a i't bien longtemps, pourcat-on dire, avant de produire des resultats serieux! Les
causes de cela tiennent an mipris dans lequel etait tombi
le sacerdoce parmi les populations schismatiques, et aussi
aux epreuves par lesquelles la mission a passe. Aujourd'hui, du moins, on peut esperer, et la moisson s'annonce
prochaine.
Les Lazaristes ne s'occupent pas seulement, A Zeitenlik,
de la formation d'un clerge. Le s6minaire de Zeitenlik
est devenu le centre de la mission. C'est 1l que reside
Mgr Scianoff, toutes les fois qu'il n'est pas a Coucouch. En
mdme temps il y vient de nombreux popes; il y en a toujours au siminaire et, quelquefois, jusqu'A six a la fois; et
les maitres d'icole y viennent aussi tres frequemment. Le
seminaire de Zeitenlik distribue des intentions de messes i
tous les popes, qui n'ont que cela pour vivre. Les popes
trouvent en outre d'autres secours i Zeitenlik, et, en pardculier, des vetements sacerdotaux et autres; on leur doane
habituellement A chacun une soutane on an manteau chaque annie. Enfin, au sdminaire de Zeitealik on s'occupe
aussi des popes au point de vue spirituel; on leur donne la
retraite ecclesiastique en les defrayant de toutes ddpenses;
on leur enseigne le cat6chisme, on les forme Alear ministire, et les popes qui reviennent du schisme, passent plnsieurs mois an seminaire pour apprendre la foi catholique.
Cette ann6e, la retraite eccldsiastique n'a pu se faire Acause
de la situation trouble ; mais rica n'empiche qu'elle ne
puisse se faire prochainement.
IIL Les Cwuvres d'apostolat dans les villages. - Les
Missionnaires lazaristes n'ont pas cru devoir attendre qu0il
y ait de bons pr&res dans chaque village pour travailler a
dvangdliser les catholiques, et iU s'en occapent chaque
semaine. Chaque samedi on laisse le siminaire sous la
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garde d'un Missionnaire, et les classes sont faites par les
professeurs laiques de bulgare et de turc. Tous les autres
Missionnaires s'en vont chacun dans. un village; et l, ils
travaillent a rdunir le peuple, pour 'instruire et le catichiser. Le samedi, ils visitent l'Pcole et interrogent les
enfants, afin d'encourager le maitre et de le diriger autant
que possible; ils font aussi longuement le catechisme aux
enfants. Le samedi soir, ils donnent une seance de projections du catechisme en images, afin d'attirer le plus possible les fiddles, et de leur donner un enseignement en
rapport avec leur developpement intellectuel. La vue de
Notre Tres Saint Pire le Pape en projection produit tou.
jours un grand effet, et donn'e lieu A une explication de la
foi catholique. Le dimanche, les Missionnaires prechent A
la messe et font ensuite le catdchisme aux enfants en prdsence des fideles qui y apportent une attention remarquable.
Enfin, reste la visite aux malades, aux notables, etc.
De cette maniere les Missionnaires peuvent visiter et
ivangdliser tous les villages catholiques, au moins une
fois par mois. Ce n'est pas encore beaucoup, et cependant
ils ont djia obtenu des resultats tres appreciables. Les
classes sont plus suivies, et les maitres d'ecole plus encourages, s'occupent mieux de leurs eleves; les Missionnaires
peuvent confesser les malades et leur faire administrer les
sacrements; enfin ils confessent les catholiques A chaque
careme. Pendant le careme de Noel, ils ont visite deux fois
tous les villages, afin de confesser ceux qui voulaient le
faire; et ainsi les catholiques ne communient plus sans sc
confesser, comme ils en avaient Phabitude. Enfin, plus
instruits, ils persivereront mieux dans la foi.
Les Missionnaires sont bien recus dans tous les villages
par les popes et par le peuple; et si l'on rencontre des difficultis, ce n'est pas de ce c6td qu'elles viendront. D'ailleurs
Mgr Scianoffn'a pu qu'approuver cet apostolat.
Outre leur siminaire de Zeitenlik et leur apostolat dans
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les villages, les prdtres de la Mission s'occupent encore de
la direction des Filles de la Charite a Coucouch et des
Sceurs eucharistines a Paliortsi.
A Coucouch, ii y a 5 Filles de la Chariti; elles ont
une petite ecole normale pour former des maitresses
d'dcole, un petit orphelinat et l'ecole externe pour les filles
de Coucouch; enfin elles ont un dispensaire pour soigner
les pauvres et leur donner des mddicaments, et font la
visite des malades. Leurs classes ont beaucoup souffert,
l'annie dernidre, des troubles qui se sont produits A Coucouch; cette annie, elles vont mieux. On s'accorde a reconnaitre que s'il y a encore environ 2oo families catholiques a Coucouch, c'est aux Filles de la Chariti et a leur
inergie qu'on le doit.
Les Soeurs eucharistines ont etc fondees par un prdtre
de la Mission, afin de former une communaute de rite et
de langue bulgares, accessible aux jeunes filles du [pays.
Elles sont I t en ce moment, et elles resident a Paliortsi,
village qui leur appartient. Lk elles ont un orphelinat de
jeunes filles, et elles s'occupent de l'ecole du village.
Aussit6t qu'elles pourront s'dtablir dans d'autres centres,
elles seront appeldes a faire beaucoup de bien et a avoir
une grande influence sur les catholiques bulgares.
En resume, bien d'autres catholiques pourraient porter
envie aux catholiques bulgares de la Macddoine pour la
maniere dont ils sont soignds au point de vue religieux.
Pour 18 villages, ii y a un dveque, une maison d'4ducation secondaire oh 6o garcons sont ilevis gratuitement;
deux maisons de religieuses s'occupant d'ceuvres de charite; cinq missionnaires qui parcourent les villages au
moins une fois par mois; des dcoles pour les garcons dans
presque tous les villages et des ecoles de filles qui commencent. Aussit6t que les itudiants en theologie du seminaire de Zeitenlik seront pretres et que d'autres se disposeront a l'itre, que restera-t-il Adesirer? Une administration
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sirieuse des finances, une autoritd ferme qui s'impose et un
pea d'activite dans Ie gouvernement entretiendront et
developperont le bien. Alors il n'y aura pas seulement
18 villages, mais beaucoup d'autres villages orthodoxes,
au milieu des conflits politiques qui pesent si lourdemcn
sur eux, viendront, ii faat Pesperer, au catholicisme, qui
peat avoir encore de beaux jours en Macidoine.
E. CAzor,
Prctre de la Mission, Sap. da Semia. de Zeitelik

MONASTIR
Une maison de Filles de la Charitd a etd ouverte & Monastir ois ii
y a lieu d'espirer qu'elle rendra de grands services a la population.
La soeur Viollet, supirieure de cette maison dcrivait k M4. le Superieur g6neral, le i5 aoft 9go0
:

4 Je suis heureuse de vous donner des nouvelles de vout
petite famille de Monastir. M. Hypert est revenu il y a un
mois; il nous a trouvi un gite plus convenable que celui
oi nous avons debute. Ce sont deux petites maisons appartenant a la Mission. L'une sera notre habitation et contiendra deux classes; fautre sera affectie a la pharmacie et
au dispensaire. Nous attendrons la que le bon Dieu noas
procure les ressources pour bitir une maison vraiment
adaptde aux aeuvres. a

ASIE
CHINE
TCHi-LY SEPTENTRIONAL
Lettre dela seurCnoLAT, Fille de la Charitd,d M. A. FIAT,
Supirieurgendral.
Pkin, H6pital militaire,

MONSIEUR ET TkAs HONORi

'* janvier 19or.

PIRE,

Votre benddiction, s'il vous plat !
Notre nouvel h6pital se trouve maintcnant installe au
Vieux Pe-tang, l'ancienne demeuredes Missionnaires. C'est
dans une de ces salles de malades que s'est pass. une scene
vraiment 6mouvante, que je ne puis resister au plaisir de
vous raconter.
Vous avez appris, mon tr6s honorE Pere, que Mgr Jarlin et ma soeur Lientier ~aient dicords de la Legion
d'honneur. M. le ministre de France avait 6crit a ma Sceur
superieure qu'il se ferait un plaisir de lui offrir sa propre
croix d'honneur. Le vendredi 28 decembre, M. Pichon se
rendait l'h6pital accompagni de tout le personnel de la
Legation. Dans la cour, MM. les majors et MM. les officiers supdrieurs se sont joints Alui.
Ces Messieurs ont visit t'h6pitaL. Pendant ce temps,
M. leministre faisait avertir Mgr Jarlin et ma soeur Lieutier de se rendre dans nne des salles de Fh6pitaL La visite
terminee, M. Le ministre entre dans la salle qui conient
environ quarante malades. Tons ces Messieurs rentrent
apres lui; nous nous rangeom modestement par derri•re
M. Pichon s'avance d'abord vet ma sour Lietier et lui
partfe pen pres ea ces termes : a Madame la supirieure,
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je viens au nom de la France, vous remercier des services
nombreux et devouds que vous n'avez cessi de rendre en

Chine depuis de longues annies, et surtout pendantle siege.
Les Chinois n'ont pas su reconnaitre ce divoilment; ils
vous ont meconnu, ils ont brild et pilJl tout ce qui vous
appartenait. La France, elle, vous dit merci, et c'est en son

nom et an nom de la Republique que je viens vous
remettre cette croix d'honneur que j'ai demandee et sollicitee pour vous. a - Et, s'inclinant respectueusement
devant ma soeur Lieutier, M. le Ministre lui a remis Ia
croix d'honneur.
I1s'est ensuite rendu devant Mgr Jarlin, il lui a adresse
quelques paroles bienveillantes et affectueuses; en lui
remettant seulement un ruban, disant aimablement a Monseigneur que la croix viendrait plus tard et qu'un autre la
lui remettrait. Tous ces Messieurs ont salui ensuite les
nouveaux dicords.
Pendant ce temps, nous, pauvres filles de saint Vincent,
nous rendions grace i Dieu, non point de cet honneur,
vain hochet qui dblouit cependant et tente au point de vue
humain; mais nous admirions les desseins de la divine
Providence qui permetait que, dans cette demeure, deux
enfants de saint Vincent soient ainsi honores.
3 janvier. - On dit depuis le 3o decembre que la paix
est faite. D'un autre c6td le gendral Bailloud se bat toujours
avec Parmee rdguliere entre Pao-ting et Tchen-ting-fou.
Malgr6 tout, on affirme que les troupes commenceront a
partir en mars. Le gdndral Voyron descend A Tien-tsin
dans quelques jours. Le chemin de fer rdtabli rend maintenant les allees et venues plus faciles de ce c6td.
Ma sceur Lieutier nous a emmenees avec elle chez le
general Voyron la veille du jour de pan ; ce bon gindral
s'est montre d'une bienveillance extraordinaire pour nous.
Le gineral Bailloud n'est pas moins bienveillant. L'autre
soir, il est venu voir un officier malade. 11 parla des oeuvres
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de ma soeur Guerlain avec enthousiasme; et s'adressant a
l'officier malade, il lui disait: e Mon cher lieutenant, quand
vous serez ritabli, ii faudra pousser jusque la (Tchengting-fou), et vous vous rendrez compte alors de I'influence franqaise, et de ce que peuvent obtenir les Missionnaires et les bonnes Soeurs de leurs petites Chinoises
enleur donnant une education chritienne et morale. D Et
le general ajoutait en riant: a Ce ne sont plus des Chinoises
avec leurs yeux brides, mais de gentilles Europdennes i
la mine franche et dveillde. »
En terminant, mon trs honord Pire, laissez-moi vous
dire tout mon bonheur de me trouver an milieu de nos
pauvres soldats frangais. Leurs miseres sont plus grandes
que celles des Chinois. Nous ddsirons bien les soulager.
Veuillez, mon tres honori Pire, agrder, etc.
Soeur CHoLAT.
Une note publice par les Questions actuelles (23 mars 1901,

p. 254) donne ainsi qu'il suit les noms des trente marins qui ont
defendu Ie P6-tang en 19oo :

Joannic, second maitre, victime d'un ddvouement exemplaire, mort avec des sentiments d'une elivation et d'une
saintet6 admirables; Elias, digne quartier-maitre (promu
second maitre), a qui revenait la charge de commander le
ddtachement A la mort de son officier; Rebour, Franck,
Constanza, morts hiroiquement.
Mingam, Stephany, Prigent, Marrec, Queffurus, Ruello,
Le Goff, Delmas, promus quartiers-maitres;
Lehoux, Callac, Peuziat, Le Roy, Derrien, Urcourt.
Cambiaggi, David, Quizennec, Sdnbchal, Fay, Jouve,
Le Qudri, Le Coz, Louarn, Le Sech, tous ddcords de la
midaille militaire.
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Lettre de la swcur MUALLARD, Fille de la Charite,
a la s4rur N..., a Paris.
Pikin, Maison de rimmaculde-Conception, I ftvrier igot.

MA BIEN CHF.RE SERa.
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Votre affectueuse et si consolante missive du 8 decembre
vient de m'etre remise, avec les prcieux souhaits et emblemes que votre delicate charite y avait inserds. Le charitable envoi precedemment annonc6 ne nous est pas encore
arrive ; peut-4tre attendra-t-il fin mars, le retour de
Mgr Favier pour monter jusqu'a la capitale.
Un froid extreme ajoute aux souffrances et privations
qui sont les consdquences de la guerre; les malbeureux
chritiens s'abritent comme its peuvent sous des toits Ademi
effondris; on ne voit dans cenains quartiers, aux abords
des Legations et de la Prisidence, que des pans de murs,
des poutres calcindes, d'immenses places encombries de
tuiles cassdes et de morceaux de briques, parmi lesquels
errent des chiens ou des vagabonds.
Au Yen-tse-tang, c'est un spectacle plus triste encore!
Une vingtaine de femmes, cinquante-trois petits enfantsde
la creche, et plusieurs domestiques ont &t6 ensevelis le 12
aodt, sous les dicombres des batiments renverses par la
mine: on retire leurs ossements et debris, afin de lear
donner la sepulture et d'iviter une contagion et 1'infection
au temps des chaleurs.
Quant aux ruines, elles restent ruines jusqu'i ce qu'il
soit permis et possible de reconstruire, et que I'on trouve
assez d'ouvriers.
Cette sombre esquisse achevee, et elle n'approche pas de
la douloureuse realitd dont nous sommes timoins quotidiens, voulez-vous, bien chere Sceur, accepter une promenade fort diffirente cette fois du pelerinage que vous avez
suivi? II s'agit d'aller visiter le splendide palais d'Ete de la

-309famille imperiale on, pour dire plus vrai, de S. M. I'lmpratrice.
SituCe A deux lieues de Pdkin, ceue magnifique propridti, d'une superficie de E6 kilom0tres, renferme un lac domind, au sud-ouest, par une montagne en amphithdatre.
Quatorze palais y trouvent leur spacieuxemplacement arec
kiosques, pagodes et dependances.
Les ruines du palais, incendid en 186o, occupent le versant de la montagne et completent le paysage. L'entree de
ce riche domaine est gardee par deux gigantesques lions en
bronze sur pidestal; un arc de triomphe, a cinq portiques
sculptssetdords, precede rimmense grande porte de la
premiere cour. A droite, par exception, et a cause de l'occupation militaire, un poste de Sicks indous au service de
1'Angleterre; a gauche, place d'honneur, un poste d'infanterie de marine italienne. C'est un colonel italien qui nous
a procurd la fareur de visiter cette risidence, inaccessible
en temps ordinaire.
... Au nord, est on immense rocher taill& perpendiculairement; on trouve alors escaliers latEraux; ensuite grand
escalier, aboutissant A un perron a la hauteur du toit du
palais; puis, un troisieme escalier contournant a droite
le rocher: en tout, trois cents marches A gravir ! Cependant, A la base du rocher, de chaque c6ti, est une grotte
profonde : c'est l'entrde d'un sentierou chemin sous roche,
qui conduit par de douces montees, au mime sommet oi
aboutisaent les trois cents marches. Une pagode tonte en
bronze vert ocupe le milieu; i sa droite, est une autre pagode pour l'horloge clepshydre; A sa gauche, m&me construction vernissde pour abriter une deesse a seize bras;
Plus haut, est one immense pagode hexagone que remplit
une. moostrueuse diviniie horrible a voir L
De cesommes, le regard embrasse tout Ie domaine : palais, kiosques, tours blanches en porcelaines, tours vernissies, aux mille couleurs, arcs de triomphe peints de mmje,
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majestueux portiques, style Louis XV, cascades, chasses :
ce serait un Eden, mais glacial et devastd. De ce c6ti de
la montagne, dominant le Lac et regardant A 1'Est la Capitale des Tsinn entourre de collines bleuAtres, offre Paspect
d'un aid immense posi parmi de hautes herbes.
II resterait bien des choses a decrire. Mais il faut s'arreter.
Je demeure, en l'amour de Notre-Seigneur et de son Immaculee Mere, etc.
Sceur MAILLARD.

TCHENG-TING-FOU
Lettre de la sceur GUERLAIN

i

la tr~e honorde Mere KIEFFER.
Tcheng-ting-fou, 6 ddcembre 19oo.

MA TRES HONORIE MkRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamaist
Ma derniire lettre, datie de l'ambulance de Pikin, vous
disait, ma Mere, ma crainte et mes esperances; ces dernitres, Dieu les a rsalisies apres un voyage tout exceptionnel.
J'avais demand6 par ecrit a M. le gdndral Voyron, commandant en chef de 'expddition franqaise, une audience;
je requs une rdponse bienveillante, et me rendis A I'heure
indiquee. J'exposai au gienral mon disir de retourner &
Tcheng-ting-fou. %Oui, ma sceur, medit-il; votre mission
est delivrde, j'en ai la certitude; je penserai & vous, dans
dix ou douze jours, vous partirez avec une colonne. *
Le 4 novembre je recevais des lettres de mes compagnes
qui avaient appris mon arrivee a Tient-tsin, par les soldats
qui itaient allis ddlivrer Tcheng-ting-fou; c'etaient des
chasseurs d'Afrique, lesquels avaient fait la traversee sur le
Notre-Dame-du-Salut. Mes compagnes me pressaient de
toutes manieres de revenir, ne supposant pas les difficultis
de la route. Une lettre de notre v6nerd Vicaire apostolique,
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Mgr Bruguiere, renfermait un laisser-passer du gindral
Bailloud.
Sa Grandeur I'avait solliciti en ma faveur.
Ce laisser-passer, date de Tcheng-ting-fou, le 2 novembre
19oo, et adress AI MM. les commandants des detachements
et chefs de poste franqais sur la ligne Pikin - Pao-tingfou - Tcheng-ting-fou, etait ainsi conqu :
a Priere de vouloir bien faciliter, par tous les moyens
en votre pouvoir le voyage de la sceur Guerlain, supdrieure
des Soeurs de Tcheng-ting-fou, qui rejoint sa Communaut6.
x Nos soldats, actuellement detachis &Tcheng-ting-fou,
ont itC admirablement accueillis et soignis tant par les
Soeurs que par Mgr Bruguiere et ses Missionnaires. Gendral BAILLOUD. 2

J'attendais le terme fixe des dix ou douze jours, lorsque
je requs la visite du general Bailloud lui-mdme. II me
demanda quand je voulais partir. Sans attendre ma rdponse :
a Fixons ce depart a lundi, masoeur, me dit-il; je vais donner mes ordres, car j'ai promis de vous faire ramener au
plus t6t A Tcheng-ting-fou. Vos compagnes m'en ont supplik!... » Je communiquai cette decision A Mgr Jarlin, qui
Papprouva. Mais, impossible de trouver des chars, les
cochers avaient peur d'etre tues au retour.
Je dus encore recourir a la bienveillance de M. de Grancey, secr6taire du g6neral Voyron, qui, imm6diatement,
m'en procura. Et le lundi, 19 novembre, A so heures du
matin, je quittais Pikin, ou plut6t les ruines de Pekin, ot
toutes nos Soeurs des trois maisons ont tant souffert et ont
&t6 si bonnes pour moi pendant mon sejour pres d'elles.
Quelle fraternelle et cordiale hospitalit6 j'y ai reque! Je
n'avais que la peine si profonde et si sentie de Pabsence de
la bonne et digne soeur Jaurias. Quel vide dans cette grande
maison oh elle a tant souffert, et oi elle a gagne sa couronne! Comme elle a d deire bien recue par Celui pour qui
cette bonne sceur Jaurias a tant travaillel

Notre digne Scemr Visitatrice m'avait donna une jenae
Soeur chinoise pour compagne de voyage. Nous partimm
done au milieu de chasseurs d'Afrique et de soldats du
40< de ligne. Le soir, nous arrivions au premier poste
frangais, saluies par un sergent: c Mes soeurs, nous dit-il,
soyez les bienvenues; nous vous attendions. Tenez, void
ma chambre; elle n'est pas elegante, c'est celle d'un saldat: vous y dormirez tranquilles, vous y aurez mime one
paillasse. On va vous apporter A souper, y compris uie
bonne galette que 'ai fait faire expres. a En effet, un quart
d'heure apres nous 6tions servies avec une politesse pleine
de respect et d'empressement. La nuit fut interrompue pa
des cris: a Au feu!... Au feu! i; et, de a heures a 7 heuresda
matin, nous vimes du c6te de Pdkin un inceadie dponvantable; c'etait sans doute un village entier qui brilait.
Mardi matin nous prenions conge de notre brave sergent
et nous continuimes notre route par un koa fong (faur
du vent, comme disent les Chinois) et une poussiere qui
nous aveuglait et nous faisait grelotter, ayant nos chars
ouverts de tous c6tds.
Une colonne de soldats d'infanterie de marine nous
rejoignit avec une centaine de chameaux, et note haie se
fit au second poste, pr6s des murs d'une grande ville, oi
nous primes notre diner en plein air avec nos braves soldats, tandis que la nouvelle colonne passait sa revue. Un
brave caporal vint nous inviter a prendre le caf_ qu'il avait
fait chauffer expres pour nous, heureux de pouvoir offdr
quelque chose de sa portion A des Soeurs de Saint-Vincent
de Paul, s'excusant da si peal... J'acceptais, ne voulant pis
lui faire de peine par un refus, et rep6tant apres lui : a Ala
guerre, comme a la guerre.
Le troisieme poste itait dans ua superbe mandarinat;
nous y arrivames a 5 heures du soir. Un lieutenant viml
nous recevoir et nous conduisit dans una grande chamhre
qu'il nous avait fait preparer, et il nous fit visiter sa
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curieuse habitation. Le lendemain, on dejeana de bon
matin; et quand ii fallut partir, le lieutenant Pugeot fit;
toutes ses recommandations aux soldats, avec qui nous
partions, qui nous escortaient; confuses de tant de bienveillance, nous primes conge de lui en le remerciant de
notre mieux. Mais il nous repondit d'une mani6re charmante: a Je suis si heureux d'avoir pu donner I'hospitalitd
A
A i heures,
A des Sceurs de Saint-Vincent de Paul!
nouvelle halte en plein air. Le soleil, heureusement, ntous
rechauffait, car il faisait encore bien froid. LA, nous rqncontrames quelques Chinois. Depuis Pekin, nous n'eid
avions pas vu. Vous ne pouvez vous faire une idee, ma traS
honoree Mere, de ce qu'on 6prouve en traversant villes A
villages : i Plus un habitant!... Silence de mort... Maisons desertes! Moissons abandonnies au milieu des champs,
on laissees autour des demeures. * De temps A autre,
quelques chiens qui paraissent surpris et se sau.ent en
baissant les oreilles. J'adressai quelques paroles en chinois
A ces pauvres gens, qui, alors, s'approch6rent peu A peu;
ils apport6rent ce que je leur demandais, et its furent moins
effrayes.
Vers 2 heures un drapeau franjais nous indiquait un
poste, of il fallait rester jusqu'au lendemain; car, marchei

encore eut rendu l'6tape trop longue. Au milieu de la ruc.
deux officiers s'6crient: a Comment, si loin; et, en ce pays,
des cornettes! Oh! ma sceur, quelle surprise! permeuezmoi de vous conduire A notre colonel. a Et ces messieurs,
rebroussant chemin, nous accompagnent jusqu'A une immense pagode, oi il y avait une ambulance, et oiu now
fimes heureuses de pouvoir visiter les pauvres malades,
La nuit nous efimes une petite alerte. On avait dtabli anm
cheminde pres d'une poutre, sans s'en douter, on pluto
sans connaitre la construction des maisons chinoises, et 1i
poutre prit feu. De bonne heure, nous montames sur not
chars; il ne fallait pas perdre de temps, car deji trois long:
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jours s'dtaient icoulds, et, A cause des circonstances, nous
n'avions pas encore Pao-ting-fou en perspective, alors que,
d'apres le programme, nous aurions dedj dO y coucher.
Nous dtions au jeudi; meme reception que dans les
postes precedents. Le vendredi, nous esperions arriver i
Jmps pour prendre le chemin de fer que l'on reconstruit.
n effet, A 9 h. 1/2 nous etions pres d'un wagon portant

i matdriaux. De braves zouaves qui, de leur bateau les
.•des, nous avaient saludes a Singapoore et dans la mer de
rjine, vinrent nous aider a descendre des chars et nous
tonnerent 1'hospitalitd dans leur wagon pres d'un bon fen,
il faisait un froid intense! Le vent du nord sifflait tris
': fallut attendre jusqu'a 4 h. 1/2 !... Et, que d'embarras
iand il fallut hisser les chars dans les wagons et y faire
qnonter les mules; deux resistrent A ce point qu'il fallut
!as abandonner. Je ne sais ce qu'elles sont devenues.
'Pour nous, a 9 heures du soir nous etions a Pao-tingAu, o& nous apprimes qu'il fallait attendre au surlendeniain pour reprendre le chemin de fer. Nous nous rendimes
' ila residence des Missionnaires. J'eus la grande douleur
d'y apprendre que la magnifique eglise construite I'an dernier dtait entierement ditruite, et qu'avec tous les materiaux on avait biti, sur 1'emplacement meme, des maisons
chinoises.
Le samedi matin j'avais pris mon pari de rester ainsi
toute la journee, et j'ecrivais quelques lettres, lorsque, vers
io heures, M. Dumont, lazariste, directeur de la mission
de Pao-ting-fou, vient me surprendre en me disant:
a Voulez-vous partir?... Si oui, on va chauffer la machine.
Vous supposez bien que j'acceptai et que j'eus vite fait de
preparer notre petit paquet. Nous arrivons a la gare, et,
que vois-je? ma tres honorde Mere, le gdndral Bailloud
lui-mdme me tendant la main. A
Allons, ma sceur, me dit-il;
ii y a trop longtemps que vous dtes attendue. J'ai pri6
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MM. les inginieurs de vous faire partir. Un bonjour de
ma part A Mgr Bruguiere et a vos bonnes Seurs. J'irai A
Tcheng-ting-fou vous voir la semaine prochaine. n II me
serre de nouveau la main, et remonte a cheval, en donnant
de nouveau ses ordres. Je monte en wagon, espkrant de
faire le trajet en deux heures de chemin de fer. Helas! nous
n'arrivimes qu'k 8 heures du soir; des travaux consid6rables ont iti detruits, et il est deplorable de constater tant
de dgaits.
En descendant du train, un lieutenant du poste m'attendait avec les chars envoyes par Mgr Brugui6re et par nos
Soeurs, car j'avais encore plus d'un jour de voyage. Le
lieutenant me dit: a Ma sceur, capitaines et officiers etaient
venus vous chercher. Ils ont attendu jusqu'a 7 h. 1/2, et
m'ont charge de vous conduire au mandarinat; veuillez me
suivre. . Escortdes de soldats A cheval, nous nous rendons
pres de ces messieurs apres avoir traverse bon nombre de
cours. On nous ouvre une porte, et nous nous trouvous en

face d'une douzaine de capitaines, lieutenants et divers
officiers; que sais-je? ma Mere; ils etaient en train de
diner. Tous se leverent en me disant : a Ma soeur, nous ne
faisons que commencer, vous ayant atendues, mais vos
couverts sont mis. , Jugez de notre stupefaction. Et tant de
fois, pendant ce long voyage, je pensais en me voyant si
bien reque : Vraiment notre tres honoree Mere ne suppose
pas que deux de ses filles sont si bien et si. honorablement
accueillies en Chine! Plusieurs de ces messieurs me demanderent des nouvelles, soit de leurs saeurs, ou de quelqu'une de leurs parentes qui sont dans notre Communaute,
soit des h6pitaux, oi ils avaient passe et oit ils avaient
connu nos Soeurs, de sorte que je ne me croyais plus en
Chine.
Nous nous retirAmes dans l'appartement pour nous preparer; et, le lendemain, apres avoir pris un pen de cafe,
nous nous mettions en route. Oh. ici, c'etait pour 1 coup
27
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un cortege comme vous n'en auriez jamais reve. Ce n'etaient
plus les chameaux. D'abord, marchait un detachement de
zouaves, puis venaient soixante chars attels de deux ou
trois mules chacun; des artilleurs avec trois canons et leurs
batteries d'artillerie. Tous les capitaines et officiers a cheval, allaient et venaient. Enfin nos chars. Voyez-vous, ma
Mere, vos deux pauvres filles dans ce milieu ou elles etaient
entourees de toutes sortes d'dgards, entre deux rangs de
chasseurs d'Afrique A cheval.
C'etait le dimanche. Vers le soir nous etions a Sin-hao;
IA, une demi-heure avant d'arriver nous reqgmes les honneurs et les kiou-tou des mandarins, qui nous appelaient
tao-tao, nous prenant pour les femmes des officiers (ce qui
n'etait pas le plus amusant pour nous qui comprenions le
chinois; heureusement que les officiers, eux, ne comprenaient rien).A notre arrivee, les mandarins nous envoyerent
des presents a partager avec MM. les officiers, a qui nous
pCmes rendre quelques petits services en nous faisant leurs
interpretes, et en les initiant aux usages du pays, oi ils
venaient pour la premiere fois, et oil plusieurs d'entre eux
devaient sejourner.
Nous n'avions plus qu'un jour de marche. Le lundi,
plus de deux heures avant d'arriver, quatre officiers A cheval venaient a notre rencontre. A une heure et demie de
distance de Tcheng-ting-fou, je reconnaissais les belles
tours de notre chere cathedrale, et je pouvais par la pensee
y saluant Notre-Seigneur, le remercier de mon retour et de
la protection speciale qu'il a daign6 rdpandre sur notre
chere mission qu'il a conservie par un miracle continuel et
journalier, pendant pres de cinq mois. Nous itions au
26 novembre, veille de la belle fete de la Manifestation de
la Medaille miraculeuse. Je ne pouvais ne pas commencer
mon Magnificat pour remercier ainsi notre Immaculee
Mere A qui le vicariat et la cathedrale sont consacres.
Enfin, de loin deji j'apercois, a la porte de Ph6pital,
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mes compagnes m'attendant, entourdes de leurs pauvres
vieillards. Inutile de vous dire, ma tres honoree Mere, la
joie reciproque eprouvde apres neuf mois d'absence, dans
des circonstances si penibles. A mesure que j'avanqais, je
voyais nos nombreuses enfants rdunies, unissant leurs larmes aux n6tres. Il'nanquait a nos chores ceuvres (et c'est
un grand vide) les 4tudiants, les enfants de la classe externe
et nos pauvres catichumenes que 'on avait dil forcement
faire partir, aussit6t apres la d6livrance, de Tcheng-tingfou. Ces oeuvres si belles ne pourront revivre que dans un
temps plus ou moins long, alors que la Providence y pourvoira et que l'on sera h peu pres str de la pair. Beaucoup
d'enfants ont souffert de ces terribles emotions et meurent
les unes apres les autres. Le plus grand nombre reprend
bonne mine. Aux h6pitaux, ii y a quelques malades seulement, car les paiens ont peur et ne viennent plus meme se
presenter au dispensaire. Enfin, ma tres honoree Mere,
c'est un moment de souffrance pour toute la Chine. Nous,
jamais nous ne pourrons assez binir Dieu d'avoir bien
voulu proteger notre maison et nos cheres oeuvres par tant
de traits providentiels que nos Sceurs vous ont racontes
dans les lettres qu'elles vous ont dcrites pendant mon
absence.
II y a maintenant dans notre ville plusieurs compagnies
de zouaves, et le general Bailloud, qui a dtabli son etatmajor a Pao-ting-fou, vient de temps a autre a Tchengting-fou. Chaque fois il vient visiter nos enfants avec
une grande bienveillance; ii prend intiret A leurs travaux
manuels, et il a ripeti plusieurs fois, en traversant la maison : a Ah! vraiment; c'ett ite bien dommage de briler
tous ces bitiments. Soyez sans crainte, ma sceur; nous
allons rester ici, pour vous proteger et vous defendre. a Une
de nos fillettes famuse beaucoup; car lors de sa premiere
visite, 18 octobre, jour de la ddlivrance par les chasseurs
d'Afrique, venus sur le paquebot Notre-Dame-du-Salut,
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le bon general caressa cette petite enfant de trois ans qui
lui dit : a On m'avait enterree vivante, parce que ma mkre
avait trop de filles et qu'elle ne pouvait pas nous donner a
manger., Depuis, le general veut voir sa petite protegee;
il ne dedaigne pas de s'occuper d'elle; et il lui donne une
jolie piece d'argent inconnue dans ces pays et qui etonne
tout le monde. Toutes nos enfants sont 6merveillies de la
bonte de tous ces messieurs qui vienrent les visiter; elles
avaient ete de longues annees sans jamais voir un etranger.
Plusieurs de nos enfants de la Sainte-Enfance, marides
dans difftrentes parties du vicariat ont confesse la foi et
out beaucoup souffert; d'autres sont pres de nous avec leurs
enfants, ayant eu leurs maris massacres. Nous devons les
nourrir et soutenir ces pauvres jeunes femmes, jusqu'a ce
qu'on puisse leur procurer de quoi se suffire a elles-memes.
Bien des enfants et des femmes chr6tiennes dans le meme
cas, sont venues se rifugier ici, et nous sommes heureuses
de leur venir en aide.
Voil une lettre bien longue, ma tres honoree Mere; je
vous la devais, me ressouvenant qu'au depart de Paris vous
aviez la bontd de me dire: " Ds que vous pourrez rerourner
dans votre mission et que vous y serez retournie, donnezmoi de vos nouvelles. - Merci, ma bonne Mere, de routes
vos boutes et de votre intirat si maternel. Merci surtout
de m'avoir permis et procurd les moyens de revenir en
Chine.
Mes bonnes compagnes vous offrent leur filial respect,
et avec moi rep6tent : a Aidez-nous, ma Mere, de vos
bonnes prieres, afin que, fiddles a rant de graces recues,
nous en meritions de nouveles et puissions bient6t reprendre toutes nos ceuvres et obtenir la conversion de nos
pauvres malheureux Chinois.
Veuillez me croire, etc.

Sceur GusE.Lun.

-

405 -

TCHE-KIANG
Lettre de M. Cyprien AROUD, pritrede la Mission,
a M. ANGLLI, d Paris.
Wentehow (Ouen-tcheou),

3 mars tgoo.

MONSIEUR ET CHER CONFRiRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais!
Vous avez su les 6preuves traversees par notre mission;
il y a eu peu de sang verse, ii est vrai, mais beaucoup de
ruines, beaucoup de pertes materielles, beaucoup de frayeur
dans le petit troupeau.
De sirieuses mesures d'ordre, prises par les autoritis locales, ont rendu la sdcurite et la paix un peu partout; mais
les ruines restent, mais les chapelles sont aneanties, et on
ne peut les reconstruire sans secours materiel.
Tout est prit, tout est organise dans le district pour obtenir sous peu, Dieu aidant, de bons fruits de salut.
Seize catechistes, c'est-A-dire seize petits Missionnaires,
viennent, par les reconfortants exercices de la retraite, de
se retremper dans le zele apostolique; aujourd'hui, ils
partent et se dirigent sur tous nos centres de missions. Ils
commenceront bien humblement, loueront une petite maison; et, li, se feront les exercices accoutumds de la priere
du soir, de la predication, de 1'explication du catdchisme,
etc., etc.

Demain, nous prendrons, nous aussi, notre vol et visiterons chaque chritient6, chaque famille, nous efforcant de
porter partout la bonne odeur du divin Maitre.
GrAce aux ginereuses offrandes obtenues, nous avons pu
promptement rdtablir les ceuvres sur un pied convenable;
et tout porte a esperer que la tempdte, au lieu de tout ravager, n'aura fait que fortifier, qu'dprouver les fideles, sans
decourager les aspirants i l'insigne faveur de faire un jour
partie du troupeau du divin Pasteur.
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Voili, en peu de mots, Monsieur et cher Confrere, la
situation actuelle de notre district.
Que Dieu daigne binir nos efforts ! Qu'il daigne mettre
en nos cceurs cette ginereuse flamme dont brilaient les
saint Vincent de Paul, les Perboyre et les Clet.
Veuillez agrier, etc.
Cyp. AROUD.

KIANG-SI

SEPTENTRIONAL

Les Missionnaires du Kiang-si septentrional sont rentres A Kioukiang, ainsi que 1'a fait savoir Mgr Ferrant.
La lettre suivante donne une idee de ce qui a'est passe dans le
vicariat :

Lettre de M. ROSsIGNoL, pritre de la Mission.
Sin-tchang, le 7 janvier 19o0.

MONSIEUR LI

VISITEUR ET TRES HONORE CONFRRERE,

Merci pour le soin si bienveillant que vous avez eu pour
moi durant mon exil a Shang-hai. Dieu a permis enfin que
je puisse rentrer dans mes missions; ilsont ti bien iprouvis
nos infortunes chretiens. Cependant, Dieu les a protegd d'une manidre manifeste : I'ouragan terrible prepard
contre eux et susciti par le mandarin lui-meme s'est ddverse sur le tribunal qui a 6td ddvalisd; le mandarin luimime a etd fort maltraitd, il l'avait bien mdritd un peu.
Les hommes proposent, mais c'est Dieu qui dispose; ce
sera une lecon pour ses successeurs, s'ils savent reflichir.
A Sin-tchang, j'ai eu plusieurs martyrs : ils sont morts
tous bien rdsignis et pour la justice. Deux d'entre eux,
apres Eire restes attaches en croix dans une pagode pendant
plusieurs jours, ont et6 ensuite lies sur une chelle et jetes
dans une piscine ou ils sent morts fort rdsignds et ont fait
preuve de beaucoup de courage. Un troisieme a dti massacrd dans sa boutique, le premier jour de l'an; c'tait un
de mes meilleurs chr6tiens. A la Noel, il avait fait la com-
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munion; la mort de cet homme est une vraie perte pour
mes missions.
Tous les chretiens ont &t6 spolis ou traitEs tres rudement.
Le mandarin a paru les avoir pris en pitie; cependant, il
ne semble pas agir sdrieusement, le tout consiste en de
bonnes paroles.
On fait encore des levees de troupes, je ne sais pas pour
quel but. Chaque jour mes chrdtiens prient pour demander
la paix. J'ai espoir qu'elle nous sera bient6t rendue et que
nous pourrons reprendre nos travaux de Missions.
J.-B. ROSSIGNOL.

PERSE
Les Missions catholiques ont pubiid la lettre suivante de Mgr
Lesne, de la Congregation de la Mission, deldgud apostolique, et
datee d'Ourmiah (numero du 18 janvier 19go) :

Dans les premiers mois de cette annie, je vous ai entretenus de la ndcessitd d'itablir une nouvelle station de missionnaires A Tauris, chef-lieu de la province de l'Aderbaidjan. Nos freres separes, les Arminiens, nous y appelaient et n'attendaient, disaient-ils, que l'ouverture d'une
icole et des pretres pour se declarer catholiques. En outre,
les Armdniens sont tr6s nombreux dans les environs de
Tauris. Cette nouvelle mission devait travailler A leur
retour a PEglise catholique, d'autant plus que, depuis
quelques annies, ils montrent d'excellentes dispositions;
mais le personnel et les fonds manquent : une somme d'au
moins 6o ooo francs serait ndcessaire pour cet dtablissement; malheureusement ma faible voix n'a guere it6
entendue jusqu'A present. Cependant, je ne me ddcourage
pas; plein de confiance en la divine Providence, je poursuis mon but.
Je viens de nouveau solliciter la charit6 de vos lecteurs
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et les prier avec d'autant plus d'instance que le bon Dieu
semble me manifester clairement sa volonti pour 1'6tablissement de cette nouvelle station. Jusqu'A present, j'avais en
vain demandd a mes supdrieurs i'autorisation d'itablir
cette station et le personnel necessaire et voilk qu'au
moment oi je n'avais plus d'espoir, Pun et 1autre me sont
accordes. Non seulement Pautorisation est donnie; mais
l'on me presse d'ouvriri cette mission. Les Missionnaires
promis sont arrives et tout disposes a se mettre A l'oeuvre.
Outre l'entretien des professeurs pour 1'ecole-college &
ouvrir dans cette nouvelle station, il faudrait pouvoir
disposer de 7 ooo a 80oo francs pour la premiere installation
et 'organisation des locaux selon les oeuvres a y etablir.
O, trouver cette somme si nicessaire et sans laquelle les
missionnaires envoyds sont obliges d'attendre?
J'espere done que vos lecteurs ne resteront pas insensibles a notre nouvel appel et aux efforts que nous faisons
pour ramener au bercail nos freres separds et ainsi augmenter le chiffre des dlus.
I1 est bien grand le nombre de ceux qui perissent dans
cette grande cite de Tauris, faute de missionnaires, faute
de pretres pour les assister. Ds que la Providence nous
aura fourni les moyens d'etablir les missionnaires dans
cette ville, les fideles entendront la parole de Dieu, les
enfants seront instruits et ceux qui paraitront appelds de
Dieu a faire de bons pretres seront prepares et nous fourniront de pr6cieux auxiliaires : une de nos plus chires
ambitions est, en effet, de creer peu a peu un clerg6 indigene sans lequel l'avenir du catholicisme serait toujours
plus ou moins precaire.
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SYRIE
ANTOURA
Lettre de M. SALItGE, pritre de la Mission . M. A. FIAT:
Superieur gindral.
Antoura, 12 avril g19o.
MONSIEUR ET TRES HONORE PgRE,

Votre binddiction, s'il vous plait!
Nos chretiennes populations du Liban nous ont menagi
de bien douces consolations a Poccasion du grand jubild
de 19or.
M. Bouvy m'ecrivait le 6 avril : a Nous avons eu une
belle manifestation religieuse a Beyrouth, le jour des
Rameaux. Depuis longtemps on n'avait vu une pareille
pietd; elle s'est surtout manifestde par un grand nombre de
retours a Dieu. a Tout le monde s'accorde a dire, en effet,
que le jubild prechd par nos confreres dans leur grande
&glise de Beyrouth a ete fecond en fruits de consolations,
tant pour les hommes que pour les femmes et les enfants.
Que Dieu en soit beni !
-Dieu a beni igalement et au delA de toute espirance le
zele de nos confreres d'Antoura. Malgr6 leur large part
dans les travaux du college, MM. Rustom, Khoury et
Allouan, prenant sur leurs heures de repos, sont allis pricher tour a tour et confesser dans les 6glises des environs;
et toujours un peuple nombreux accourait pour les attendre
A l'eglise, icouter leur parole et se confesser.
Pendant que ces confreres exergaient leur saint ministere
au dehors, nous preparions de notre mieux le personnel
interne A gagner l'indulgence du jubild; et, au dedans
comme au dehors, on sentait comme un souffle bienfaisant
qui inclinait les Ames a la priere et A la pdnitence. Oh !
quel bonheur pour les Missionnaires de voir accourir au
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banquet sacr6, le Jeudi saint et le jour de Paques, des Ames
vraiment affamdes du pain de vie et toutes rayonnantes de
bonheur!
II fallait perpetuer la mimoire de ce pieux evinement
par un signe extdrieur qui couronnat dignement les exercices du jubile. II fut done dicidd qu'on placerait une
grande croix de plusieurs metres de hauteur, sur une colline des environs. Pour naturel et simple que paraisse ce
projet, c'tdait une nouveauti en nos contries. Jamais,
j usqu'a ce jour, on n'avait osi placer la croix ailleurs que
dans I'intirieur des iglises ou des habitations; A peine on
osait mettre un minuscule signe religieux sur les clochers
de nos villages; c'est qu'ici nous sommes en pays musulman.....
Toutefois, la population du district du Kesrouan est
entierement catholique; la on n'a rien a craindre des
ennemis du nom chritien. Pour nos bons maronites la
croix est, de la part de tous, un objet de grande v6enration;
temoin la grandiose manifestation de la veille de la fMte de
1'Exaltation; ces feux de joie allumds sur tous les points de
la montagne disent d'une faqon bien eloquente la d6votion
des Libanais pour le signe auguste de notre redemption.
Aussi, d6s qu'on connut notre projet d'&riger une croix,
nous reqcmes, de toutes parts, de vifs tdmoignages d'une
sincere reconnaissance.
Notre bon frere Leonard Delanuit se met aussit6t en
devoir de nous preparer une croix d'une grande hauteur,
sur laquelle il grave en gros caractares franqais et arabes
ces seuls mots : JUBILL, 1901.
Hatons-nous de dire cependant que la cl6ture du jubild
n'dtait pas le seul motif de la manifestation qui se prdparait. Depuis le mois de janvier, on dtait privd de la pluie;
une grande frayeur rignait dans le pays; le prix du bli
augmentait de jour en jour, toutes les rdcoltes dtaient menacies. II fallait done faire violence au ciel pour obtenir
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des eaux abondantes : c'est ce qu'on se proposait de faire a
1'occasion de notre plantation de croix. - Mes confreres
m'affirment avoir entendu repiter par le peuple : ( Vous
verrez; pour sor, nous allons avoir la pluie; il n'est pas
possible que Dieu soit sourd a tant de priares. a Leur espdrance ne devait pas 8tre confondue.
Tout itant done bien pripare, le lieu de la plantation fut
choisi; c'est un mamelon qui s'dleve entre Bkerki et Antoura, site incomparable autour duquel rayonnent de nombreux villages. La cdrdmonie fut fixie au soir du jour de
Paques.
Qu'il 6tait beau de voir, ds I'apres-midi de ce grand
jour, des groupes nombreux se diriger vers le but ddsigni,
en chantant des cantiques ou en rdcitantle rosaire ! Cependant, il est quatre heures; les cloches de nos dglises sonnent
a toute vole, la procession du college se met en marche;
vingt hommes vigoureux ddsignes d'avance et ayant une
rosette Ala boutonniere prennent le bois sacrd et l'enlevent
avec entrain; mais ils doivent bient6t cider la place a
d'autres, car tous sollicitent au moins le bonheur de toucher la croix.
Cependant nous arrivons au pied de la colline o6 l'on
doit eriger le calvaire; et, au moment oi les porteurs
gravissent la hauteur, voili qu'une nude nous envoie ses
eaux bienfaisantes. Quelle emotion s'empare de tous les
cceurs! Vite il fallut modifier le programme; cette marque
sensible de la protection du ciel valait bien un discours.
En moins d'un quart d'heure on arrive au sommet, et
aussit6t la croix se dresse, au milieu des larmes et des cris
reconnaissants de cette multitude pleine de foi.
C'est ainsi que, meme aujourd'hui, Dieu traite ceux qui
l'aiment et esperent en lui. - C'est a I'ombre de la croix,
avons-nous dit dans une breve et concise allocution, c'est
A l'ombre de la croix que vos p6res ont trouve le secret de
mener une vie calme et paisible, c'est A son ombre sur-
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tout qu'ils ont tous fait une sainte mort. En vous montrant la croix en ce jour solennel, nous venons vous dire
nous, Missionnaires, les envoyes de Dieu : Soyez dignes
de vos ancetres. Dieu exauce vos voeux en vous envoyant
aujourd'hui ces eaux qui sont un signe de sa benediction
et le presage des graces qu'il vous accordera si vous pers6verez dans les dispositions du Jubile.
Cette journee est une des grandes journees d'Antoura.
Ah! puisse Parbre de la croix qui se dresse en face du coli!ge nous proteger de son ombre et garder la foi des libanais!
Les jours qui ont suivi la fete de PAq ues, la pluie a continui de tomber, et tous de rattribuer A la croix. On se
rend au Calvaire par petits groupes, comme signe de
reconnaissance. Nous avons tout lieu d'espirer que ce
jubile e 190o produira d'heureux fruits et pour de longs
jours.

Veuillez agrier, etc.

A. SALIEGE.

Lettre de la sawur VINCENT SION d la seur N-..
Caiffa, Hospice du Sacrd-Cceur, mars 19oo.
MA RESPECTABLE SCEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais!
Notre petit asile progresse chaque jour; nos bibs sont
plus de 3oo inscrits; chaque matin sont presents 2oo ou
220 : le local est insuffisant, ils sont entassds comme de
vraies sardines; nous nous demandons ce que nous ferons
Pet6. Et cependant nous ne pouvonsles refuser; la plupart
sortentde chez les protestants pour venir A nous; autant de
petites Ames sauvdes, nous l'espirons.
Notre dispensaire ne ddsemplit pas le matin : de huit
heures a onze heures, 15o a 16o malades r6clament les
soins des Sceurs; chaque jour nous sommes troisoccupees
presque tout ce temps.
Notre petit h6pital se garnit egalement; pour rdpondre
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aux besoins, il faudrait qu'il soit tripl6; notre coeur saigne
frdquemment de ne pouvoir admettre les malades qui ont
cependant un extreme besoin de nos soins. Meme peine
pour la visite des pauvres: on vient de tous c6tes chercher
nos Seurs; impossible de contenter tous ces pauvres malheureux. Nous mettons tome notre bonne volontd pour en
satisfaire le plus que nous pouvons: ils ont tant de confiance en nous ! II semble A ces bonnes gens qu'en entrant
chez eux nous portons avec nous la sante, le bonheur; et,
lorsque nous rentrons chaque soir harassies de fatigue,
nous comptons cela pour peu de chose, compare & la joie
que nous avo ns procurde aux membres souffrants de NotreSeigneur. Nos souffrances sont rendues legeres par le contentement interieur que nous dprouvons.
On nous sollicite de fonder un Asile payant qui nous
procurerait quelques petites ressources; 6galement un ouvroir externe qui rapporterait; mais, pour cela, il nous faudrait d'autres locaux et des ressources. On nous presse de
recevoir des orphelines... Je ne vous ai point dit que, spontanement, une vingtaine de jeunes filles de families aisees,
nous ont suppliees de les accepter, une apres-midi chaque
semaine, pour travailler pour les pauvres. Elles-mdmes se
sont procure les etoffes, et nous avons formd l'association
des Jeunes Economes. Nous les rdunissons tous les jeudis
dans 1'Asile que nous transformons en ouvroir. Nous commenqons par la priere, nous faisons une petite lecture spirituelle puis une recrdation, des chants, etc..., pour tacher de
leur faire passer le temps aussi agreablement que possible.
La fille de M. le Consul de France en est la presidente. Vous
le voyez, les oeuvres ici naissent d'elies-mdmes; on nous
pousse pour les etablir.
On desirait ardemment les Sceurs, et on les aime.
Je demeure, votre, etc.
Scur VINCENT SION.

AFRIQUE
MADAGASCAR-SUD
Lettre de M. F. Bertrand, pritre de la Mission.
Ambohipeoo (Province de Farafangana), 27 septembre 19oo.
MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais
Je viens de terminer, avec l'aide du frere Heuvel, la construction de notre eglise. Certes, ce n'est pas une petite occupation que de faire travailler nos pauvres noirs : on a beau
leur expliquer qu'il faut apporter des bois de telle grosseur
et bien droits; bah! ils vous rapportent des petits morceaux de bois tout tortus. c Que voulez-vous, rdpondentils, c'est Jauhary (Dieu) qui les a fait pousser; ce n'est pas
de notre faute s'ils ne sont pas droits., C'est A vous faire
tomber les bras! Aussi il m'a fallu aller avec eux bien des
fois A la fordt pour leur montrer que Jauhary faisait pousser aussi des bois bien droits et assez gros. Bref, aujourd'hui c'est A peu prbs fini; je pourrai dire la messe dans
notre nouvelle eglise pour le jour de la Toussaint : le bon
Maitre y sera un peu mieux requ que dans la case qui sert
d'dcole.
Ma plus grande preoccupation est d'y faire venir le plus
de fiddles possible; mais hilas! iciles conversions sirieuses
ne se font pas en grand nombre: tous nos Malgaches se feraient bien catholiques s'il n'y avait pas les commandements de Dieu A observer. Aussi tout notre espoir est dans
'iducation et l'instruction des enfants: c'est Punique moyen d'arriver a quelque risulat ; aussi vous devinez qu'il
nous faut grande patience. Mais ne faut-il pas difricher le
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terrain et le labourer avant d'y jeter la semence ?... peu

nous importe qui recueillera la moisson que le soleil de la
grace divine fera germer en son temps.
L'eglise est terminde, c'est bien! mais ce n'est pas tout:
reste maintenant a pourvoir la petite sacristie de linges
d'autel, purificatoires, corporaux, amicts, lavabos, etc...,
et, par-dessus tout, d'ornements. Nous laissons ce soin a la
Providence.
Si vous trouvez quelque personne au coeur gindreux, je
suis sir que vous lui recommanderez la mission de Madagascar, et, en particulier, la petite 6glise d'Ambohipeno.
Je suis, etc.

F. BERTRAND.

AMtRIQUE
COSTA-RICA
Lettre de M. Auguste BLESSING, pritre de la Mission,
a M. FIAT, Supdrieur gednral.
Sipurio, 29 mi 1900oo.
MONSIEUR ET TRES HONORt PARE,

Votre binediction, s'il vous plait!
La mission indienne qui nous est confide progresse toujours A force de travaux, de fatigues, dont je pourrais a peine
vous donner une idde. Cette annee-ci j'ai ddjA fait cinq
grandes courses apostoliques. Au mois d'avril, j'ai &t chez
les Indiens des sources du Teliri, peu connus jusqu'A ce
jour: on les tenait presque pour de veritables sauvages.
A mon arrivee, ils prirent la fuite, mais ils revinrent bient6t, gagnds par la bienveillance avec laquelle je les traitais:
leur crainte premiere se changea en vdritable joie, qu'ils
manifesterent au dehors en organisant une danse.
Les routes et les rivieres opposent de telles difficult6s,
qu'on saurait peine les depeindre. Dans une de ces courses,
nous ffmes forces de passer treize fois une riviere considerable, huit fois au peril de la vie. Durant une heure, nous
franchimes des rochers, nos pieds ne trouvaient oa se reposer, aussi dtions-nous obliges de nous suspendre a des
crochets. Dans la derniere tournde que je fis, je passais un
torrent impetueux qui itait tout a fait debordi. Les Indiens en eurent peur, mais nous reussimes A le franchir en
mettant dans I'eau de grosses pierres,qui furent notre pont
de circonstance. Dans ces courses, j'ai pu maintes fois
constater I'efficacite des prieres faites en notre intention; je
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voyais ividemment que je n'etais qu'un simple instrument,
qui, une fois mis en mouvement agit, soutenu par une
force invisible, effet des prieres de tant d'Ames genereuses,
qui s'interessent aux missions.
M. Breiderhoff est bien divou ; mais il n'avance pas
beaucoup avec son 6cole a cause des difficultes du temps et
des moyens de communication. Les coliers, au nombre de
vingt, ont de grandes difficulths pour s'y rendre.
Je ne puis vous donner des nouvelles des autres confreres
de Costa-Rica ayant requ les dernieres depuis bien longtemps.
J'aurais dd ajouter plus haut que nous avons jusqu'a
present cent soixante-neuf baptimes et vingt-neuf mariages.
C'est avec un grand interet, que nous voyons approcher
le mois de septembre, o& il sera decidd lequel des deux
pays, de Costa-Rica et de la Colombie, devra ceder a 'autre
une partie de son territoire; dans le premier cas, nous ferions paric de la Colombie. Que deviendra notre mission ?
Que deviendrons-nous? Dieu le sait.
En vous renouvelant encore une fois, mon tres honore
Pere, les vceux et souhaits en union avec nos chers confreres; et vous demandant humblement votre precieuse
benediction, je suis, en ramour de Notre-Seigneur, etc.
Auguste BLESSING.

SALVADOR
La mission, r6cemment fondee a San-Salvador donne
dejA des fruits, mais elle est 6prQuvee. M. Pineda, le superieur, vient d'etre, au milieu de ses travaux rappeld a une
vie meilleure. - Un journal du Salvador a Ccrit sur la
mort de M. Jules Pineda les lignes suivantes :
c Le 29 du mois passe est mort a San-Salvador, le
R. P. Pineda, prdtre de la Congrdgation de la Mission et
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fondateur de la maison de mission ricemment etablie en
ce diocese.
a Le R. P. Pineda, etait de San-Salvador d'origine et
de cceur.
SII naquit au village d'Arcatao. C'est pour cela qu'il
voulut commencer en ce lieu son oeuvre ivangilique, dans
le courant de cette annee pendant laquelle la maison de
mission commenqa a fonctionner.
a Le R. P. Pineda etait d'une modeste famille. Dans sa
jeunesse, pendant qu'il frdquentait le seminaire diocesain
en qualitd d'externe, ii remplissait la charge de prdcepteur
& Pecole du Calvaire, dans la capitale. II prit ensuite
'habit eccissiastique; et, apres avoir eti suffisamment instruit dans les sciences sacries, il fut ordonnd pr4tre.
a Pendant quelques anndes, il occupa la cure de Sonsonate; et, appelI par Dieu a une perfection plus grande, il
quitta ce poste pour entrer chez les RR. PP. Lazaristes,
vers 'an 1875.
" II fut un Missionnaire zeld et modale.
" Envoyi par ses supirieurs, ii parcourut plusieurs parties du nouveau monde, pour annoncer la bonne nouvelle.
II evangelisa egalement durant quelques annies, les negres
d'Afrique.
, Ici, a San-Salvador, il donna plusieurs missions en x88o
et 188 , en compagnie du R. P. Vaysse; et enfin, en triomphant de nombreuses difficultes, il etablit dans ce pays, la
maison de mission, qui avait det le grand desir de toute
sa vie.
* Apres qu'il eut fondi la maison, cet objet de tous ses
voeux, Dieu l'appela a lui.
* La vie du R. P. Pineda dtait remarquablement austere
et penitente. Celui qui icrit ces lignes, I'a observe pendant
longtemps avec la curiosite d'un enfant; il n'a pu sans
etonnement et sans admiration constater une si grande pinitence cachee.

-

419 -

a Qu'il soit heureux! Prions Dieu,pour le repos iternel
de son Ame. a

COLOMBIE
Une insurrection a iclate dans la Rdpublique de Colombie. Le gouvernement r6gulier semble en avoir triomph6,
et c'est pres de Panama que se sont livrees les recents
batailles.
La Soeur Supdrieure de I'une des maisons confides, a
Panama, aux Filles de la Charite (h6pital central), ecrivait
le 28 aoft 19oo A M. le Supdrieur gneral :
a Je ne vous ai pas &crit,mon tres honord Pere, depuis le
bombardement qui a commence le ! pour se terminer le
26, et pendant lequel notre h6pital a ete couvert de projectiles. Nous courions le plus grand danger; car les insurges,
places sur une montagne en face de la n6tre, devaient tirer
droit dans ]a direction de nos batiments pour atteindre les
conservateurs dont les retranchements etaient en dessous
de Ih6pital. La tres sainte Vierge qui, vous le savez, mon
Pere, a ete itablie la Gardienne de ces lieux, nous a bien
montre sa puissance; car personne n'a eu mame une igratignure; et nos Soeurs et les employds ont circuld au milieu
des balles comme s'il n'v avait eu aucun danger.
KPlus de 400 morts sont restis sur le terrain, avec un
nombre relativement considerable de blesses. Pour notre
part, nous en avons requ, le 25 juillet, en moins de quatre
heures, cent-quatre-vingt-dix-sept, dont bon nombre etaient
dans un itat pitoyable. Les plaies gangrenees exhalaient
une odeur infecte; ces malheureux, qui avaient &te blesses
des le premier jour du combat, 6tant restes sans soins
durant trois ou quatre jours, faisaient horreur a voir; il
nous a fallu couper leurs vetements, pois brAler toutes

-

420 -

ces guenilles qu'on ne pouvait leur retirer tant elles 6taient
collies A leurs plaies.
SBien qu'on nous eat enyoyd les insurgds, nous n'avons
pas eu A nous plaindrede ces pauvres gens; non seulement
ceux qui sont morts ont requ volontiers les sacrements,
mais les autres, moins gravement atteints, se sont aussi
confesses. Aujourd'hui, il ne nous en reste qu'une cinquantaine qui en auront pour longtemps; ce sont des fractures avec complication. a
A la date du 4 mars igol, M. Gougnon, missionnaire
lazariste A Panama, icrivait de son c6td :
i L'avenir est sombre. Heureusement Dieu veille. Ici,la
revolution vaincue en rase campagne, ne se soumet pas.
Ses debris se sent rdfugiis dans les montagnes, et font
la guerre de brigands. Deux fois, nous les avons eus aux
portes de Panama. Quand on les poursuit, ils se dispersent
et reparaissent plus loin.
a L'incertitude du lendemain est une espece de cauchemar
qui vous poursuit sans cesse. Nous n'avons pas trop souffert
physiquement, et cela, grace A Dieu qui donne le triomphe
an gouvernement. II faut excepter Buonaventure, le port
de Cali, oh on a install une ambulance confide aux Filles
de la Charite. On s'est battu sirieusement par 1A, et tout
manquait dans cette ambulance, car tout dtait improvisd :
literie, lingerie, vatements, nourriture, etc. Plusieurs jours,
on a dit sans pain, ni viande. Et, comment alimenter
i5o bouches dans ce pays ou I'on peut dire qu'il n'y a que
les fievres? Dieu soit bdni! Nous ne cessons de compter
sur lui. »

PtROU
Les oeuvres des deux families de saint Vincent de Paul au Pdrou sont
unportantes. Afin qu'on ait plus facilement prisente I'ide generale
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de ce pays au point de vue civil et religieux, nous donnons d'abord
une description publiie r6cemmnent.

I
Quand il itait gouvern6 par les vice-rois d'Espagne, le
Perou se divisait en haut Pdrou et bas Pirou. Le haut
Perou est devenu la Bolivie, le bas Perou a conservd la
kidenomination de Perou. II a une superficie de i 137 ooo000
lomitres carris et 3 o5o ooo habitants, la plupart metis
oo ooo nagres et
espagnols, outre 400ooooo Indiens,
3o ooo Chinois. Le Perou ne s'insurgea contre l'Espagne
que lorsqu'une armee chilienne vint en quelque sorte le
forcer A se declarer contre la mdtropole. II se constitua
d'abord en Rdpublique inddpendante. Une scission s6para
plus tard le haut Perou, du bas Perou. Les rdvolutions
sont frequentes au Pirou et la religion n'a pas a y gagner.
Le Saint-Siege a dans ce pays un del6gue apostolique, dont
la residence est A Lima et qui est chargd du Perou, de la
Bolivie et de l'Equateur.
Le gouvernement pdruvien entretient de son c6t6 un
ambassadeur aupres du Saint-Siege. Cependant il vient de
prendre une mesure contraire A la religion, en 6tablissant
le mariage civil. Comme nous venons de le dire, il y a
encore de nombreux Indiens dans cette Republique, et les
franciscains espagnols ont la mission de les 6vangiliser.
Lima est la mitropole du Perou; il y a des dvech6s i
Ariquipa, Chachapoyas, Cuzco, Guanlanga, Huanuco,
Puno et Trujillo.
Lima, la capitale du Perou, fondee par Franqois Pizzare,
en 1535, fut drigee en dveche le 19 mars i537, et en archevdchi le i fivrier 1546; c'est la plus ancienne metropole
de PAmdrique latine. Les auteurs font remarquer la
richesse incroyable des eglises principales de Lima, oi I'on
i. Par Mgr Termoz.
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admire des candelabres et des statues de grandeur naturelle,
en argent massif. Lima a eu trois conciles provinciaux. Le
premier et le second, tenus en 1552 et 1567, ont laissi
peu de traces. Le troisieme tenu en i583 et presidd par
saint Torribio Alphonse Mogrovejo (canonise en 1726),
est le plus important par les nombreux canons qui y
furent dresses. Is embrassaient toutes les obligations de ia
vie chritienne et celles du ministere paroissial. Ils itablissent des regles tres sages non seulement pour la conduite
des blancs, mais aussi pour celles des Indiens. Ce concile
a eu une grande influence sur la vie religieuse au Perou.
Lima det la patrie de sainte Rose de Lima, qui mourut
en 162o.
Arequipa, dvdchd drigd le 15 avril 1577, est, au point de
vue religieux, la perle du Perou. On l'appelle la catholique
Arequipa. II s'y trouve trois couvents d'hommes et trois de
femmes.
Les Jesuites y out un coll6ge; les Lazaristes dirigent le
siminaire; les Saldsiens viennent de s'y ecablir. Les Frires
de Saint-Jean-de-Dieu y ont un h6pital.
Guamanga on Ayachucho possede, de son c6td, deux congr.gations religieuses, un seminaire et deux collUges.
II
Lettre de la sceur ALVAREZ CALDERON,
i la trks honoree m&re KIEFFER.
Tarmat, h8pital S.-Vincent-de-Pau], 9 octobre 19oo.
MA TRES HONORiE MiRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec vous pour jamais!
Ily a plus de vingt ans que l'on projette de faire un h6x. Tarma, ville de 5 ooo 6 ooo habitants, i 170 kil. au nord de Lima;
chef-lieu du dUpartement de Tarma, lequel est borno au nord par
le d6partement de Trujillo, A Pest par le pays des Indiens ind6pendants, a I'ouest par le Grand Ocean.
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pital dans cette ville, et grice aux dons de quelques personnes charitables, et par 'initiative du Comite de la Bienfaisance I'on arriva a batir douze chambres destinees A I'administration de l'tablissement en projet, aussi bien que les
mars de Ih6pital, jusqu'a la hauteur d'un metre. Mais les
dons s'etant dpuisds, les travaux sont restis ainsi pendant
vingt ans. L'ceuvre complktement abandonnie n'a servi que
de caserne aux troupes de passage et d'asile aux pauvres qui tombaient malades. Ceux-ci restaient dans 1'abandon jusqu'A ce qu'une Ame pieuse et charitable vint les secourir.
Une ville aussi importante que celle-ci ne pouvait rester
plus longtemps dans ces conditions-lA. Ses habitants le
comprenaient fort bien. M. Grimaldo Bravo, un des membres du Comiti de la Bienfaisance, dans un voyage qu'il
fit & Lima, proposa a nos Supdrieurs notre 6tablissement
dans cette ville. Quand, de retour de son voyage, il donna
connaissance de ses d6marches aux membres du Comite de
la Bienfaisance, ceux-ci jugirent a priorisonprojet comme
irrealisable, vu le peu de secours qu'ils avaient i leur disposition.
Mais, par un dessein de la divine Providence, ala meme
ipoque nos Supirieurs cherchaient A dtablir dans cette ville
une maison de retraite pour les Sceurs anciennes. Dans ces
conditions la ville de Tarma ayant besoin de nos services
et nos Soeurs anciennes pouvant profiter de son excellent
climat, un accord ddfinitiffut vite conclu.
Notre arrivde ala ville fut fixde au 28 juillet, jour de la
fete nationale. Au moment oi nous entrions, la cite offrait
un superbe spectacle. Toutes les maisons etaient ornies, et
partout on attendait notre arrivee avec impatience. On nous
offrit des fleurs, on nous felicita de toutes parts; et c'est au
milieu d'un enthousiasme, qui n'a pas entierement cess6,
que nous arrivames dans cette maison.
Aussit6t apres notre arrivde nous commenjimes a in-
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staller la maison; il nous a fallu nous pourvoir de tout, le
local etant completement vide. Le 24 septembre eut lieu
I'inauguration solennelle de l'h6pital. La faqade exterieure
etait ornre de trophies etde drapeaux nationaux; l'intdrieur,
d'6tendards, de tentures et de fleurs. Dans le vestibule nous
avions plac6 une belle statue de saint Vincent, et, dans la
cour principale. celle de saint Joseph, qui continuera, nous
1'esprtons, a remplir aupres de nous le meme office qu'il
remplit a Nazareth aupres de la sainte Famille, celui de
gardien et de protecteur. La ceremonie de la benediction
fut prisidee par M. le cure de la ville, qui prononga un discours de circonstance.
Une foule nombreuse appartenant A toutes les classes de
la socidti assistait a la ciremonie, apres laquelle M. le cure
dit la messe sur un autel portatif plac6 dans un des larges
corridors de la maison. Pendant l'offertoire on fit pour les
pauvres une quete qui donna une somme considerable.
Apres la messe on distribua des medailles en argent et en
cuivre. Elles portaient le nom et la date de la fondation de
16tablissement. Tout le monde resta satisfait de la ciremonie.
Les aspirations et les projets d'il y a plus de vingt ans
etaient ainsi realises. Dieu veuille benir cette oeuvre naissante afin que nous puissions realiser tout le bien que nos
pauvres coeurs d6sirent !
Daignez, ma tres honorde Mere, agrier, etc.
Swur Alvarez CALDERON,
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RENSEIGNEMENTS ET REPONSES
18. Pouvait-on pour le triduum du bienheureux Francois Clet, chanter la messe d'un martyr, meme un jour de
fete double de seconde classe?
R. - Oui. Et, parce que pour de futures bdatifications
ou canonisations la meme difficuht pourra se presenter
encore, nous donnons le texte du Dicret de la S. C. des
Rites, publii ricemment (Analecta ecclesiastica, mars
1901) et qui indique les r6gles A suivre les jours de fetes
doubles de premiere classe et de seconde classe.
Privilegia quw in triduo vel octiduo solemniter celebrando intra annum a Beatificatione vel Canonitationeper
Rescriptum Sacrce Rituum Congregationis a Summo
Pontifice concedi solent .
I. In solemniis, sive triduanis pro recenter Beatificatis,
sive octiduanis pro recenter Canonizatis, que celebrari
permittuntur, Missa omnes, sive solemnis, sive private,
inter Votivas recensende sunt. Ob peculiarem vero celebritatem Sanctitas Sua indulget, ut omnes ac singula
dicantur cum Gloria et Credo; semper autem habebunt
Evangelium S. Joannis in fine, juxta Rubricas. Missa
tamen solemnis dicatur cum unica oratione : reliqua vero
privatae cum omnibus commemorationibus occurrentibus,
sed collectis exclusis.
II. Missam solemnem impediunt tantum Duplicia
primae classis, ejusdemque classis Dominicae, nec non feriae,
vigilia et octavae privilegiatae, qua praefata duplicia excludunt. Missas vero privatas impediunt etiam Duplicia secunde classis, et ejusdem classis Dominica. In his autem
i. Haec privilegia in unum collecta enumerantur a S. Cong. in
utilitatem interesse habentium.- N. D.
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casibus impedimenti, Missae dicendae sunt de occurrente
festo, vel Dominica, aliisve diebus ut supra privilegiatis,
prout ritus diei postulat. In Duplicibus tamen primae
classis addatur Orationi diei unica commemoratio de
Beato vel Sancto sub unica conclusione; in duplicibus
autem secunds classis Orationi de die, sub sua distincta
conclusione, addantur in privatis Missis, praeter Orationem de Beato vel Sancto, omnes quas ritus exigit commemorationes occurrentes, collectis, ut supra, exclusis. Similiter in reliquis privilegiatis diebus Misse sint juxta ritum
diei, commemoratione de Beato vel Sancto semper suo loco
addita. Quod praefationem spectat serventur Rubricae.
V. Quamvis Missa omnes, vel privatae tantum, impediri
possint, semper nihilominus secundas Vesperas de Beato
vel Sancto solemniores facere licebit, absque ulla commemoratione.
19. Des formules lithographi6es d'atestation des vceux ont
ete envoydes A Messieurs les Visiteurs de chaque province.
Si quelque Missionnaire prononce les voeux hors de la
maison du Visiteur, qu'il veuille bien demander an Visiteur un exemplaire de cette formule. 11 la renverra ensuite
remplie et signde pour etre conservie aux archives de la
maison-mere A Paris.
NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Pla (Antoine), pretre, dcdd6d a Madrid (Espagne), le
23 fivrier 19o ; 69 ans d'age, 46 ans de vocation.
Frere Hochgursel (Joseph), coadj., d6cedd & Tripoli
(Syrie), le 26 fdvrier 19ot; 76, 47.
M. Peschaud (Bernard), pretre, ddcede & Dax (France),
le 3 mars 19ox; 81, 6o.
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M. Moloney (Jean), pretre, decedd A Baltimore (EtatsUnis), le 14 fevrier 19or; 64, 45.
Frere Rogac (Laurent), clerc, deced6 A Gratz (Autriche),
le 28 fivrier 90ox; 3o, 5.
M. Andrieux(Emile). pretre, decid6 a La Teppe (France),
le 20 mars 9go0; 53, 31.
M. Mariani (Louis), pretre, ddcde a Rome (Italie), le
28 mars 19oi; 65, 26.
Frere Henebry (Thomas), clerc, ddecdd A Perryville
(Etats-Unis), le 4 avril 190o; 25, 6.
Frere Casellas (Raymond), clerc, d6cidd a Madrid (Espagne), le 12 mai 1901; 29, 5.
NOS CHtRES S(EURS
Thirese Vidal; College de la Selva, Espagne; 73 ans d'5ge, 57 de
vocation.
Philomene Barrutia; Asile San Fernando de Seville, Espagne;
56, 36.
Petra Jaymez; H6pital d'Ubeda, Espagne; 33, 8.
Victorine Ressayre; HIipital de Castelsarrasin, France; 83, 56.
Marie Sabatier; Asile des Alien&s d'Agen, France; 41, 12.
Julie Rogowska; H6pital de Pelplin, Pologne; 75, 5o.
Marie Beron; Maison de Charit6 de Panama; 21, i.
Josefa Bertran; H6pital Central de Seville, Espagne: 54, 25.
Marie Fleita; Creche de Cadix, Espagne; 20, 1.
Rosa Berengueras; H6pital Saint-Jean-de-Dieu a Manille; 35, 8.
Luisa Utamendi; Hosp. de Palma de Mallorca, Espagne; 75, 52.
Anne Gosolitsch; H6pits• de Gyula, Hongrie; 27, 4.
Marguerite Burke; Asile des Alienes de Baltimor, Etats-Unis;
44, 19.

Jeanne Brosnahan; H6p. de la Charit6 de la Nouvelle-OrlIans,
9tat-Unis; 69, 49.
Francoise Gracia; Maison Centrale de Naples; 52, 3o.
Eloise Lozach; Maison de 'Olivuzza A Palerme, Sicile; 83, 55.
Mattia Russo; Maison Centrale de Naples; 26, 2.
Anne Faini; H6pital d'Aquila, Italie; 64, 46.
Jeanne Lorrent; Mais. de la Providence i Bahia, Bresil; 72, 45.
Lucie Peano; Ouvroir de Saluggia, Italie; 48, 29.
Jeanne Bonney; Maison de Chariti de Clichy, France; 79, 51.
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Ursule Rome; H6pital de Laibach, Autriche; 27, 2.
Marie Hrovat; H6pital de Laibach, Autriche; 24, 4.
Angela Calvo; Coll. St-Vincent de Saragosse, Espagne; 59, 35.
Josefa Pons; Maison Centrale de Madrid; 66, 48.
Marie Dubois; H6pital General de Montpellier, France; 68, 46.
Marie Lachasse; Hospice de Thiers, France; 61, 40.
Marie Flynn; H6pital de Los Angeles, Etats-Unis; 61, 42.
Marie Levadoux; H6pital de Puno, PNrou; 63, 42.
Emilia Castro; Coll. de l'Im.-Conc. de Fortaleza, Bresil; 33, 9.
Germaine Siguier; Mais. de Char. de Bourg-la-Reine, France;
31, Ii.

Jeanne Mouran; Maison des Forges a Aubin, France; 68, 44.
Simona Oroz; Coll6ge de Viana, Espagne; 74, 57.
Maria Fernandez; H6pital de Valencia, Espagne; 45, 17.
Eulalia Arriaga; Hospice de Victoria, Espagne; 70, 47.
Tomasa Roscales; Asile St-Nicolas de Valdemore, Espagne;

27, 9Guiseppa Gauna; H6pital d'Empoli, Italie; 67, 39.
Christine Silva; Maison Centrale de Sienne, Italie; 71, 42.
Jeanne Saint-P6; Mais. de Char. de Montolieu, France; 31, It.
Balbine Martini; H6pital Militaire de Milan, Italic; 67, 45.
Cisarine Bonelli; Maison Centrale de Turin; 6o, 40.
Nicoline Gastaldi; H6pital Saint-Jean &Turin; 78, 6o.
Odile Remus; Bienfaisance de Varsovie; 31, 3.
Francoise Gimenez; Misdric. de Pampelune, Espagne; 3i, 14.
Ines Gurria; Maison Centrale de Madrid; 42, 23.
Emma Sar; Hospice de Caudebec, France; 41, 24.
Marie Brique; Maison Principale a Paris; 4o, 3.
Julie Dumas; Hospice de Cette, France; 87, 66.
Faustina Sainz; H6pital de Tafalla, Espagne; 41, 23.
Ellen Burns; Asile des Ali6ens de Baltimore, Etats-Unis; 64,46.
Augustine Pavelka; Maison Centrale de Gratz, Autriche; 4o, 6.
Aldorate Molino; Orphel. Saint-Aug. d'Aversa, Italie; 43, 18.
Elodie Bordini; H6pital de Ceriguola, Italie; 62, 35.
Louise Saillard; Maison du Sacre-Coeur h Madrid; 76, 49.
Wilhelmine Briining; Maison Principale a Paris; 69, 46.
Francoise Werk; H6pital de Steinamanger, 21, 4.
Christine Boero; Maison Centrale de Turin; 27, 3.
Filicite Bergoglio; H6pital de Rivarolo, Italic; 56, 32.
Marie Berio; H6pital de Mendrisio, Italie; 77, 59.
Josephine Giraud; Maison de Charite d'Uzes, France; 68, 45.
Suzanne Ormieres; Maison de Charitd de Montolieu; 73, 47.
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Anne de Bouttes; Mais. de Char. de Chateau-l'Eveque, France;
29, 4.

Marie Noel; Maison Saint-Jean h Troyes, France; 49, 27.

Marie Humbert; Maison de Chariti de Tripoli, Syrie; 72, 52.
Nathalie Bernard-Granger; Maison de Char. de Tripoli, Syrie;
71, 40.
Lionie Houliez; Mais. des Forges de Denain, France; 34, 13.
Honorine Cros; Hospice de Trevoux, France; 60, 42.
Marie Poirier; H6pital d'Agen, France; 68, 45.
Madeleine Neuhold; Prison de Wall-Meseritsch, Hongrie;68,45.
Maria Morea; Mais. de Char. de Zeitenlik, Macedoine; 28, 6.
Augustine Frey; Maison Centrale de Varsovie; 33, 9.
Zenanie Permandt;. Maison Principale de Paris; 6 1, 34.
Anne Montel; H6pital Saint-Eloi de Montpellier; 78, 55.
Josephine Ulaga; Maison Saint-Vincent i Gratz; 46, 20.
Marie Unger; Mais. des Incurables d'Alt-Ofen, Hongrie; 29, 4.
Marie Masson; H6pital General de Cambrai, France; 62, 38.
Marie Ardouin; Maison de Charitd de Nuits, France; 65, 45.
Jeanne Kapun; Prison de Vigaun, Autriche; 45, 17.
Marie Meissirel; Maison de Charitd de Tresmes, France; 26, 5.
Marie Chauviere; Maison de Charitd de St-Malo, France; 34, 14.
Catherine Bouisson; Mais. de Char. de Confort, France; 78, 56.
Victoria Guillen; H6pital de Moquegua, Pdrou; 3i, 8.
Madeleine Dorn; H6pital Gendral de Gratz; 35, I2.
Marguerite Hillers; Maison Cent. de Cologne-Nippes, Allemagne; 58, 32.

Benita Ferrk; Hopital Gdndral de Madrid; 69, 46.
Bridget Conghlin; Sanatarium Saint-Vincent de Baltimor, EtatsUnis; 42, 18.

Catherine Bertero; H6pital de Tortone, Italie; 32, 3.
ClImentine Montagna; IH6p. du Saint-Sipulcre a Totana, Italie;
3i, i3.
Marguerite Deveze; Mais. de Char. de Chateau-l'Eveque; 77, 5o.
Zulmi Semet; Mais. de Char. de Bruguieres, France; 75, 46.
Augustine Annibali; Conservatoire de Galatina; 57, 36.
Genevieve Leclerc; Maison Principale &Paris; 8i, 60.
Virginie Billon; en Chine; 33, xx.
Toussainte Bonchet; Hospice de Lesparre, France; 31, 7.
Jeanne Cott; Santa Casa de Rio, Bresil; 32,

1o.

Pauline Gamier; Maison de Charitd de Montolieu; 64, 44.
Rose Kalinowka; Vilna, Pologne; go, 66.
Francoise Langer; Maison d'Alt-Ofen, Hongrie; 34, 8.
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Pasqualine Cardani; Maison Centrale de Turin; 26, 3.
Hedwige Hildebrand; Maison Centrale de Gratz; 24, 2.
Anna Creagh; Asile des Aliinds de 1a Nouvelle-Orleans, EtatsUnis; 31, a.

Marguerite Poll; H6pital de Schwarzach, Autriche; 53, 28.
Maria Weiland; Ecole de Jochberg, Autriche; 33, io.
Eva Auernigg; Maison Centrale de Salzburg, Autriche; 49, 29.
Maria Helmberger; Maison Cent. de Salzburg, Autriche; 27, 3.
Maria Pumpernik; Maison Cent. de Salzburg, Autriche; 28, 7.
Petronilla luller; H6pital de Schemiberg, Autriche; 61, 28.
Elisabeth Linsbod; H6pital de Schwarzach, Autriche; 55, 3i.
Anne Hummer; H6pital de Hartberg, Autriche; 26, 4.
Angele Monteil; Maison de Charite de Drancy, France; 28, 6.
Victoria Merino; Asile de Lourdes a Valparaiso, Chili; 3o, 2.
Marie Roubinet; Mais. de Char. de Chiteau-l'vEvque; 26, 6.
Marie Chouzioux; H6pital de Fortaleza, Brdsil; 7o , 45.
Mariana Juaristi; H6pital de Durango, Espagne; 67, 44Rosenda Charro; Asile N.-D. de la Merci, h Madrid; 66, 41.
Pauline Pomorska; H6pital d'enfants, h Varsovie; 87, 64.
Marie Cayx; Maison de Chariti Saint-Severin a Paris; 73, 48.
Jeanne Bessenay; H6pital du Deux-de-Mai a Lima, Pdrou;7 1, 5o.
Antoinette Sauzdras; Maison de Chariti de Riom-es-Montagne,
France; 40, 2o.
Elvira Petrini; Maison Centrale de Sienne; 5o, 25.
Jos6phine Maitre; Maison de Charit6 de Montolieu; 65, 43.
Marie Jaich; H6p. Saint-Etienne de Budapest, Hongrie; 64, 13.
Anne Cairaschi; Misericorde de Turin; 73, 39.
Anne Daguin; Maison de Charit6 Paroisse St-Jacques-St-Christophe a Paris; 78, 48.
Louise Champel; Maison de Char. Paroisse St-Siverin i Paris;
67, 43,
Angele Hattd; Maison de Charite de Meaux, France; 28, 7.
Jeanne Lhdrisson; Mais. de Char. de Chiteau-l'Evque; 34, 7.
Marie Lacombe; Hospice des Enf. Ass. de Bordeaux; 72, 51.
Madeleine Anglade; Maison Principale a Paris; 67, 47Marie Sober; H6p. Gdinr. de Laibach, Autriche; 56, 36.
Rose Salin; Santa Casa de Rio, Bresil; 6t, 31.
Adeline Rouquette; Misericorde de Lujan, Republique Argentine; 35, 16.
Guilhermine Floret; Orphelinat de Bahia, Brisil; 52, 33.
Marie Lartigue; Maison de Charit6 Saint-Bonarenture A Lyon;
54, 33.
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Marguerite Ravelli; H6p. St-Fr. de Borgici i Santiago, Chili;
76, 56.
Josefa Pimeno; Maison de San Diego h Valdemor, Espagne;
75, 49-

Justine Miner; Asile Saint-J.-B. de Valencia, Espagne; 56, 3o.
Henriette Malzac; Bienfaisance de Marseille; 3o, 7.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
154. -

Panigyriques du bienheureux martyr Frangois-

Rdgis Clet.
Panegyrique prononcd au grand seminaire de Cambrai, par
M. I'abb6 Cateau, Superieur au petit s6minaire de Cambrai : la Vocation. - In-8. Cambrai, Deligne, 19or.
Panegyrique prechi au grand Seminaire de Cambrai, par M. l'abb6
Carlier, vicaire gendral de Cambrai : 'Apostolat. - In-8. Cambrai,
Deligne, 191o.
Pan6gyrique preche au grand seminaire de Cambrai, par Mgr. Baunard, recteur de l'Universit6 catholique de Lille : le Martyre. In-8. Paris-Lille, Taffin-Lefort, 19o0.
Pandgyrique prononce par Mgr Enard, 6veque de Cahors, a la
cathddrale de Cahors. - In-8. Cahors, Plantade, 19ot.
Panegyrique prononc6 par Mgr Henry, eveque de Grenoble, a la
cathedrale de Montpellier. - In-8. Grenoble, Baratier, z9oi.

i55. - Enchiridion theologia moralis ad mentem S. Alphonsi M. de Ligorio, cura Joannis Morino, C. M. Edit.
4 a.

Torino, 1901. Un vol. in-12.

Citant l'axiome· Tantum scimus quantum memoria mandamus, 1'auteur donne la raison qui lui tait publier un resume ou manuel de
son ouvrage plus etendu sur la theologie morale. La Civiltl cattolica a donne cette juste appreciation (Ann., 48, p. 96) : a Comme
l'auteur le declare dans sa courte preface, ce livre n'est pas un traite
complet de theologie morale fait pour ceux qui n'etant pas encore
initi6s a cette difficile matiere se mettent H l'apprendre. Non. C'est
un abr6ge; mais c'est un bon abreg6, exact dans ses definitions, et
dans ses solutions, clair dans I'expose des opinions et fidde i la
doctrine de S. Alphonse de Liguori.
M. Morino renvoie dans son Introduction A sa theologie morale
complete : Theologia moralis ad mentem P. Alphonsi Mariae de
Ligorio. 2 vol., gr. in-8. (5* Edit.).
II a aussi public un Traiti d'eloquence sacrie (I vol. in-12.
Torino, 19oo) fort apprecid dans divers dioceses d'Italie.
Enfin, M. Jean Morino a donnd, pour aider le pretre dans les dispositions que requiert de lui son sacerdoce, un utile opuscule intitule : le Pritresanctif/i dans ses actionsquotidiennes.

I56. - Vita del beato Francesco Regis Clet, prete de la
Congreg. della Missione, martirizzato in Cina; per un prete
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della medesima Congregazione. Torino,
In-18, 190i.

o191.
G. Marietti.

Nous signalons aux lecteurs qui desirent avoir une vie en italien
du bienheureux martyr cette publication. C'est une biographie resumant le grand ouvrage sur le bienheureux Clet; ce resumb est prEsenti d'une manidre litteraire et pleine d'interet. Nous Favons
constate pricidemment dansles A nnales,lors de la publication decette
Vie du bienheureux Clet; car - et il y avait lieu de le dire sur le
titre, ou dans la preface - c'est une traduction littirale du livre
compose et publii en frangais I'an dernier.

157. - Quatre aspects de la maternitd divine ou les Litanies de la sainte Vierge expliqudes thdologiquement pour
servir de Mois de Marie doctrinal, par J.-B. Lagarde, pr8tre
de la Mission, Paris, Lethielleux, 190o. Un vol. in-i8.
Ce mois de Marie, que nous annoncons, ceuvre d'un professeur de
th6ologie, parait avec une a particulilre benediction a du docte
edvque de ChAlons.
Sans doute, les Litanies de la tres sainte Vierge ont ddja etd commentees; mais le grand ouvrage de Justin de Miechow sur ce sujet
a etl dcrit en latin, et il garde les allures antiques; les nouveaux
livres, commentant la meme suave priare, s'ecartaient peut-etre trop
de la marche erudite et savante de leur predecesseur; et peut-etre y
avait-il lieu de faire un peu ce reproche aux estimables dcrits sur
les Litanies,d'Edouard Barthe,de Rodez; de F.-X. Dorme,de Lemarchal, de Thidbaut, de Sauceret, et d'autres encore. M. Lagarde a
voulu suivre une route intermEdiaire; et il a vise, comme le dit le
titre du livre, a faire un commentaire t doctrinal P.
A chacune des lectures doctrinales de ce Mois de Marie est joint
un exemple; c'est la coutume, et c'est bien. Nous louons en particulier lauteur d'avoir cite ordinairement la source de ces traits historiques. On a si souvent dans les Corbeilles, Couronnes, pieux recueils
de tous genres, citd des faits certainement controuvds, qu'on est bien
aise d'avoir maintenant quelque assurance de la valeur des recits
qui sent prdsentds. Ce que l'auteur a fait ordinairement, nous lui
demandons de le faire sans exception pour tous les traits qui sont
cites et d'6laguer les autres. Les traits authentiques ne feront pas
defaut.
158.- M. Ch. Lavollee,dans son livre intitul6 Franceet Chine (in-8,
Paris, Plon, 1goo), traite deux points historiques,qui sont d'un grand
interit pour les missions: le traite de Whampoa de t844, et I'expedition anglo-frangaise de i86o contre la Chine.
Traite de Wampoa.- En 1843. apr6s la guerre anglo-chinoise, un
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traite de commerce avec la Chine fut obtenu sans difficulti par 'Angleterre. Ce traiti fut sign6 i Nankin; de Il son nom. En 1844, les
Etats-Unis signerent, de leur c6te, un autre trait6 de commerce avec
la Chine. II 6tait de la meme teneur que celui de l'Angleterre.
A son tour, la France roulut ouvrir des negociations officielles avec
Pekin. Elle confia cette ddlicate mission & M. de Lagrene, tres connu
dans le monde politique par son habileti et par son experience. Trois
navires de guerre etaient affectes
la mission de M. de Lagrend. II
arriva a Macao au mois d'aoilt 844. La bonne entente entre M. de
Lagrene et le commissaire imperial, Ki-yng, menerent les negociations i une heureuse fin; et, le 24 octobre de la meme annee, fut
signe a Wampoa, pres de Canton, un traiti de paix et d'amiti6 entre
la France et la Chine.
Le but des nigociations de M. de Lagrene etait tout a fait politique.
D'abord,quand MM. les superieurs des Lazaristes et des Missions dtran gires le priirent de solliciter aupres de Pempereur de Chine la restitution des anciennes eglises et la liberti religieuse, il refusa de se
charger de cette commission, vu l'impossibilite d'une telle concession. Mais, Ki-yng, dans sa correspondance intime avec M. de Lagrene, ayant touchd la question religieuse, celui-ci en prit occasion
pour commencer A traiter otficiellement cette question. Bient6t fut
public un d6cret imperial. II declarait que la religion catholique etait
tris bonne; qu'elle pouvait etre pratiquee par tous, et it ordonnait la
restitution des anciennes eglises. M.de Lagrene rend hommage (p. 24,
34, 226) a l'utile et empressi concours des Missionnaires,et notam ment de M. Guillet, procureur des Lazaristes,pour procurer le succes
de sa mission.
Expedition anglo-franjaise de i86o.-MgrDelaplace serrit d'aum6nier a L'armee expeditionnaire qui allait venger la violation des traitLs de Tien-lsin de 1858. Les forts de Takou furent pris le 2t aoult
S86o; le 21 septembre fut livree ]a bataille de Palikiao; les troupes
entrerent A Pekin le z3 octobre; et, apres I'incendie du Palais d'et6,
par Pordre de lord Elgin, furent signes les traites de Pdkin le 24 et
le 25 octobre. II y etait stipuld que a les itablissements religieux de
bienfaisance qui ont eti confisques seront rendus aux chrdtiens a
(p. 396). Et, de fait, la vieille eglise catholique a, que i1on croyait a
jamais fermee, s'est rouverte, et le Te Deum y a retenti (p. 399).
159.-Au pied de la chasse de saint Vincent de Paul que de saintes
pensees ont 6td fecondees, que de belles oeuvres sont ecloses ! C'est i
quoi nous pensons quand, aux jours de fete du saint, nous voyons
groupes dans la chapelle de Saint-Lazare les membres de l'auvre des
Conferences de Saint-Vincent de Paul fondde par Ozanam; c'est i quoi
nous pensions en tournant les feuillets du petit livre intitul : Souvenir des visites charitablesde Clement Myionnet des Freres de SaintVincent de Paul, par Daniel Fontaine. (In-8, Paris-Auteuil, 1898.)
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De m-me done qu'Ozanam avait fond6 les conterences, M. Myionnet

collabora avec M. Le Prevost; ils dtaient alors tous deux laiques et
furent, avec Maurice Maignen, les fondateurs de la Congregation des
a Freres de Saint-Vincent de Paul a (1845). M. Myionnet etait venu
d'Angers a Paris pour faire la connaissance de M. Le Prevost : a On
m'avait, ecrit-il (p. 57), donni le signalement de M.Le Prdvost et indique comment je pourrais le reconnaitre. a
a M.Le Prevost, m'avait-on dit, est petit, maigre, boiteux; it marche
avec une canne; ii assiste tous les jours i la messe, i la chapelle des
Lazaristes, i sept heures; ii communie tous les jours et reste a la
messe de sept heures et demie pour faire son action de graces.
a A partir du jour oh ces renseignements me furent donnes, je ne
manquais pas d'aller A la messe chez les Lazaristes.

a En effet,comme le concierge me I'avait indique, je vis venir a la
chapelle un monsieur tel qu'on me I'avait d6peint. La seconde messe
terminee, il se retire. Je le suis et I'aborde, en lui demandant A I'entretenir d'une affaire importante.
a II m'emm6ne chez lui, oiu nous nous communiquons l'un i I'autre
nos pensdes. a
Cet echange de pensdes devait aboutir a leur association pour le
bien; grace, en particulier, aux encouragements de 1'eveque d'Angers,
Mgr Angebault, M. Myionnet revint bient6t i Paris. II le raconte
ainsi : a J'arrivais, dcrit-il, d'Angers i Paris. Je descendis

& I'h6tel

des Missions etrangeres et me rendis i la messe de sept heures, a la
chapelle des Lazaristes. J'y trouvai M. Le Prevost. En sortant de la
messe, nous entrames dans un petit parloir oi nous nous embrassimes avec effusion.'Je lui dis que le sacrifice etait fait, que j'etais
tout i lui et pour toujours. a
Une retraite spirituelle fut leur premiere occupation. a Le dernier
jour, i sept heures, ecrit Myionnet, j'6tais a la chapelle des Lazaristes.
M. Le Prevost s'y trouva, mais M. G. n'y vint pas. Un jeune homme,
ami de M. Le Prevost, s'y trouva a sa place. Ce jeune homme etait
M. Maignen, qui, dix-huit mois plus tard, fut le premier qui vint
s'adjoindre &nous.
a Par une faveur insigne, la chAsse de saint Vincent de Paul fut
d~couverte exprbs pour nous. Mgr Angebault dit la messe pour notre
petite communaute. Apris la messe, ii nous fit venir et nous adressa
quelques paroles, toutes bonnes, toutes paternelles, et nous donna
sa b6nediction. a Non seulement je vous benis, dit-il, mais je veux
< aussi b6nir votre maison. a
" Nous le conduisimes rue du Regard, no 16.
a C'est du jour oh notre petite communaute (les Frdres de SaintVincent de Paul) fut benie par Mgr Angebault, eveque d'Angers, que
date, dit l'auteur, sa fondation. a C'etait le 3 mars 1845.

HISTOIRE GENERALE
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PAR K. CLAUDE-JOSEPH LACOUR
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(Suite 1)

LIVRE V
GENERALAT DE M. FRANCOIS WATEL
CInqUJlXl

sUPE~REUR GCEERAL DE LA CONGRILGATION

§ 33. L'Assemblee gendrale de 1703. Election de M. Frangois Watel
comme Superieur gen6ral apres la demission de M. Pierron.
192. Rdunion de FAssemblde gdndrale. M. Pierron donne
sa demission. llection de M. Francois Watel. - L'Assemblee fut convoqude pour le mois d'aoft de cette meme
annee 1703. 11 fallait tenir d'autres assemblees provinciales.
On n'eut pas le temps, en Pologne, de tenir ces deux sortes
d'assemblies; on y supplia par un bref qu'on fit venir de
Rome, crainte qu'on ne pit trouver quelque difaut dans
dans 1'Assembl6e gdnerale; tous les visiteurs s'y trouverent,
M. Pierron y parut et se dimit, ce que tous les ddputes
agreerent, lui riservant la seconde place apris le general.
On fit entendre aux visiteurs etrangers qu'on aurait une
pleine liberte de choisir qui on voudrait, Sa Majestd Tres
Chritienne s'etant ainsi expliqu6e quand on avait eu I'honneur de la voir IA-dessus.

193. M.

Hibert, dveque d'Agen. -

Les amis que

M. H6bert avait en cour espiraient encore de le voir nommer general; toutefois, quelques-uns craignaient qu'il ne
se conformat pas tout a fait a la simpliciti des premiers Missionnaires, et M. Francois Watel fut l6u et reconnu de tous.
i. Voy. Annales, t. LXV, p. 424.

M.

FRANCOIS

WATEL

CINQUMLiE SUPERIEUR GENERAL DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET DES FILLES DE LA CHARITE
(1703-1710)
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SOn en fut surpris au dehors; le R. P. Massillon, pour
lors pretre de POratoire, fameux pridicateur et depuis
eveque de Clermont, demanda a un des deputes, qui etait
de sa connaissance, si M. Hebert n'avait pas et6 Clu; et
ayant su que non : II faut donc, rdpondit-il, qu'il y ait
bien des gens de mirite dans votre Congrega:ion. 3
Quand le nouveau g6enral, faisant ses visites, alla rendre
ses devoirs au premier president, qui etait pour lors
M. Achille de Harlay, ce cilebre magistrat ayant reconnu
la simplicite de ce superieur, dit qu'il voyait par son election
que l'esprit de M. Vincent animait encore la compagnie.
M. Hebert fut secritaire dans cette Assemblee, comme dans
les prdcedentes. Ses amis de la cour, voyant qu'ils n'avaient
pu lui procurer le g6naralat, songarent a lui procurer et
faire obtenir une dignit6 plus considerable; et, dbs Noel
suivant, Sa Majest6 Tres Chritienne le nomma a 'Pvechi
d'Agen.
II fit sa retraite a Saint-Lazare et fut sacre a Versailles,
le dimanche du Bon Pasteur 1704, par Son Eminence
Mgr le cardinal de Noailles, avec qui it avait lie et entretint
constamment depuis une amitid tres etroite. II a ete le
premier 6veque qu'ait eu la Congregation. Notre Saint
Pere le Pape lui envoya ses bulles tres obligeamment.
Mais le nouveau gendral eut quelque peine de le voir
ainsi 6lev6e a l'piscopat, craignant que, dans la suite, les
sujets ne se servissent de l'occasion de certains postes pour
briguer ensuite les dignitds eccldsiastiques, on bien permettre A leurs amis de les demander pour eux, ce qui
pourrait priver la Congregation de bons sujets. II prit
mime la liberte de le reprisenter au Roi; et Sa Majesti eut
la bonte de lui repondre qu'il n'avait pu se dispenser de
nommer M. H6bert A cet dvrche, mais que cet exemple
serait unique; que dorenavant on ne prendrait aucun des
sujets de la Compagnie pour L'piscopat.
194. Qualitis de M. Watel. Election des assistants. -
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Nous revenons &l'ilection de M. Watel. 11 eut bien de la
peine Ay consentir; et, ne pouvant rien gagner par toutes ses
remontrances, il demanda A 1'Assemblde de bons Assistants
pour l'aider de leurs soins A porter le poids de sa charge,
- entre autres M. Jean Bonnet, encore jeune, qu'il avait
connu a Chartres, en y faisant la visite, et pour lequel il
avait conqu une grande estime. On lui choisit ceux qu'on
jugea les plus propres A cet emploi, savoir : M. Claude
Huchon, qui dtait pour lors superieur A Sedan, et qui,
ensuite, fut curi de Versailles, apr&s M. Hibert; ce poste
demandait un homme de mirite qui put dtre agrdable A la
cour; et, en meme temps, n'dtant pas fort dloignd de SaintLazare, M. Huchon pouvait aller aisdment pour y faire
son office. On Glut encore M. Gabriel Bessidre, qui itait
supirieur a Metz, et qui fut aussi choisi pour dtre admoniteur, M. Bonnet; et, pour la nation italienne, M.Philippe
Viganego, autrefois assistant de la maison de Turin.
M. Watel avait paru dans la Congrigation en son voyage
de Rome, sous le gineralat de M. Pierron. Apres son
retour, il revint A Amiens conduire cette maison dont il
avait etd longtemps le supirieur; et on le fit non seulement
levisiteur de la province de France, mais, de plus, en 1700,
on l'envoya a Richelieu, a Cahors et i Metz, faire la visite
chez les autres visiteurs qui risidaient dans ces villes-li; il
l'avait d6dj faite a Lyon en revenant d'Italie. II itait entrd
dans la Congrigation du temps de M. Almeras. M. Pierron
a det le dernier des generaux qui aient vu M. Vincent.
Quand M. Watel eut I'honneur de saluer le Roi, Sa
Majestd lagrea et lui dit fort obligeamment que si on
Pavait nommi gdndral, il en avait la mine. II etait en effet
de grande taille et bien pris de sa personne, robuste et seulement agd d'un peu plus de cinquante ans, tellement qu'on
espdrait qu'il vivrait longtemps et en bonne santd; mais
Dieu le tira du monde plut6t qu'on ne croyait. Toute la
Congregation en gdndral fut contente de sa conduite.
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195. Mort de M. Pierron, ancien Suprieur gindral;
soniloge. - M. Pierron ne survdcut pas longtemps A sa
ddmission; environ quinze jours apres, dans le temps qu'il
paraissait se porter assez bien, il lui survint une fitvre
maligne, accompagnde d'inilammation, qui le fit mourir le
27 aoft 1703. Le gendral en donna avis a toutes les maisons, leur icrivant: a Vous savez les bons services qu'il a
rendus A la Congregation pendant quarante-six ans qu'il
y a vdcu et le grand exemple d'humiliti et de desintiressement qu'il nous a donnd, en faisant tres volontiers sa
demission de loffice de Supirieur general; ce qui a donne
lieu A la derniere Assemblie de lui donner un successeur.
11 nous a timoigni tant de joie de la paix et tranquillite
avec laquelle toutes choses se sont passees qu'it n'a pu
s'emp6cher de dire : c Je n'ai plus rien a desirer en ce
monde, et mon unique desir est d'aller au ciel. *
On connut par cette mort qu'il n'avait pas 6td
inutile de
convoquer une Assemblde genirale pour i'election d'un nouveau Superieur gdndral; il y aurait toujours fallu revenir.
196. Decrets de PAssemblee. Recommandationsdu Supirieur general.- Cette Assemblie, aprbs les s6ances ndcessaires pour rilection d'un gindral, s'appliqua dans les
suivantes a faire quelques d6crets, pour rigler certains
articles qui lui parurent de quelque consequence. En voici
quelques-uns.
A l'egard des factions on brigues dans les Assemblies, et
domestiques, et provinciales, les regles des Supirieurs et
Visiteurs, avec les constitutions, en disent assez pour les
empecher, et, s'il s'en trouve, les punir sdvirement, la Congrigation en ayant toujours eu grande horreur. Quoiqu'elle
se soit garantie jusqu'A present du moindre soupcon de
nouveatui et en particulier de 1'herisie jansdnienne, on
avait pourtant jugi a propos en ce temps o4 ces erreurs se
sont glissees en plusieurs endroits, de recommander A touns
les sujets de la Compagnie Yeloignement de toutes tou-
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veautis dangereuses; et, si on remarquait quelqu'un qui en
fdt entache ou qui les favorisit, on serait oblige d'en avertir
d'abord le General, afin d'y apporter un prompt remede; de
veiller aussi sur les rigents, a ce qu'ils n'enseignent rien
aux etudiants de la Compagnie, ni dans les seminaires
externes, qui ressente tant soi pen les nouveautes; louant
et approuvant la lettre de M. Pierron, envoyee a 1'occasion
de la condamnation du Cas de conscience censur6 par le
Pape. M. Watel 6tant devenu Gendral, fit exactement
observer ce decret, faisant 6ter aux regents les livres qui
etaient tant soit peu suspects et ordonnant aux sup6rieurs
de les tenir renfermes.
On demanda dans cette Assemblee Al'egard des Missionnaires qui se trouvent dans des maisons, succursales ou
hospices, dipendants d'autres maisons et ne peuvent ou ne
veulent assister a 1'Assemblie domestique, s'ils doivent
envoyer leurs suffrages par icrit, pour le choix du deput6;
on avait fait ainsi a Valfleury, lieu dependant de Lyon, oi
habitaient sept on huit pretres qui s'etaient d'abord assembles pour donner leurs voix, puis les avaient envoyees
cacheties a Lyon. On arrita que cela ne se pouvait pas
faire, mais qu'il fallait convoquer tout le monde a l'Assemblee de la maison, afin qu'on y vienne, si on veut jouir du
droit de donner son suffrage.
On etait en doute quel office des morts les clercs et
freres sont obliges de dire pour les defunts de la Congregation. L'Assemble declara que c'taient les trois Nocturnes
avec les Laudes, et que ceux qui ne savaient pas lire,
devaient r6citer le rosaire ou trois chapelets. Ce sont Ia
les decrets latins de cette Assemblee.
197. Recommandationsdu Supdrieurgdnral.- M. Watel fut prid par I'Assemblee de faire quelques recommandations, et it Il fit par la lettre qu'il ecrivit en date du 1sseptembre 1703, anviron un mois aprds son election, dont il
avait ddja donne avis par une lettreplus courte-. Vous avez
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appris, dit-il, l'heureux succ&s de notre derniere Assemblie
generale, et il a plu &Dieu de verser sur elle beaucoup de
bndidictions; ii est de mon devoir de vous exhorter a en
remercier Dieu. On y a fait peu de dicrets, mais on a
timoign6 disirer ardemment que ceux des Assemblies
pricidentes fussent mieux observes, aussi bien que les avis
et instructions donnes A leur occasion. J'ai et& charg6 de
recommander le soin des malades, que rien du nacessaire
ne leur manque, conformiment a nos usages. ,
Plus tard, le General icrivit ainsi a la Compagnie, en
date du 17 juillet 1710: < Nous remarquons que plusieurs
qui ecrivent de nos maisons a nos clercs, les qualifient de
a Monsieur et tres cher ami a au dedans de leurs lettres et
de a Monsieur x dans 'adresse; je vous prie de ne plus souffrir cela si quelqu'un 1'a fait en votre maison, et de veiller
a ce qu'on continue I'usage introduit par notre vendrable
Instituteur d'appeler et de qualifier ceux de notre Congrigation qui ne sont pas pritres, de l'aimable nom de
Sfrere s, selon la lettre circulaire de M. Almirasdu 21 avril
1662. On a remarqud pareillement que quelques-uns des
n6tres qui icrivent des provinces, se servent de cire d'Espagne, d'un cachet de chiffre et des armes de leur famille.
Je vous prie de lirela lettre circulaire du 21 septembre 1697,
oh vous verrez qu'on blame ces cachets particuliers comme
ressentant l'espritdu monde; si par hasard il arrive quelque
besoin de ne pas faire connaitre d'oa vient une lettre, on
peut alors la cacheter avec de la cire d'Espagne et de quelque cachet de divotion, comme en out eu nos premiers
Missionnaires, dcrivant du lieu de leur mission, qui cachetaient avec un nom de Jesus ou la figure d'un petit crucifix
ou d'une simple croix. 2
198. Douceur de la conduile de M. Watel. - Chaque
maison se louait de ladouceur que M. Watel gardait dans
sa conduite, et on travaillait aux fonctions de son mieux;
il accordait aisiment aux particuliers tout ce qu'il pouvait
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selon les usages, et appliquait un chacun selon ses talents.
On faisait renouveler tous les sept ans le bref d'indulgence
pour les missions; mais 'Annie sainte etant survenue en ce
temps-ci, M. Divers lui dcrivant de Rome qu'il fallait renouveler ledit bref, marque que le pricident, obtenu le 14 octobre 1697, devait durer encore un an, A cause de la suspension de toutes les indulgences pendant le jubild de PAnnie sainte; de quoi M. Watel avertit les maisons par sa
lettre du 8 novembre 1704.

199. La censure des Institutions thdologiques de Juenin.
- En i7o6, Mgr le cardinal de Noailles, archeveque de
Paris, quoique ami du P. Juenin, qui faisait pour lors des
conferences thdologiques, avec applaudissement, dans le
siminaire de Saint-Magloire, condamna ses Institutions
thdologiques, ou plut6t obligea ce Pere d'expliquer certains
endroits auxquels on tro uvait A redire dans son livre; ce
qu'il fit. M. Watel, attentifa la conservation de la saine
doctrine dans la Congrdgation, dcrivit en ces termes aux
maisons, A la date du 18 juin 1706 : a La censure que
Mgr le cardinal de Noailles vient de faire des Institutions
thiologiques du P. Juenin n'a commence qu'hier a paraitre
en public. J'ai cru la devoir envoyer a toutes nos maisons
oi ii y a seminaire. Peu se servent de cet auteur; mais je
ne doute pas que NN. SS. les eveques qui I'ont fait enseigner, voyant cette censure, ne la fassent 6ter & leurs sdminaires. * Mgr le cardinal de Bissy, presentement dveque de
Meaux et fort oppose aux jansenistes, I'avait fait ci-devant
enseigner dans son siminaire de Toul dont la Compagnie a
la diiection, et on 1'6ta ensuite. a Pour ce qui vous regarde,
continue M. Watel, si vous aviez cette theologie dans votre
maison, je vous prie de la mettre sous cle avec les livres
defendus, et de faire lire A table ladite censure, afin que
votre famille et vos seminarist es en aient connaissance. v 11
faisait 6ter aussi ce livre aux regents, s'il savait qu'ils
I'eussent dans leur chambre.
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i 34. En France; accroissement des sujets
et des 6tablissements.

2oo. Accroissement dupersonnel de la Congrdgation.On ne manquait pas de sujets dans la Compagnie; il y en
avait toujours un boa nombre, et le Gdindal mandait par
sa lettredu i

'

janvier 1705 :

£

Dieu nous envoie A propor-

tion de nos besoins de bons sujets. II y en a soixante-treize
dans notre seminaire interne, sons la direction de M. Bonnet, notretroisieme assistant, qui font bien et nous donnent
de bonnesesperances. M. Viganego, quatrieme assistant, est
prefet de nos etudes. Nous avons vingt-cinq dtudiants forts
reguliers et dociles, ils se rendent capables de toutes nos
fonctions; cette maison de Saint-Lazare fait faire actuellement la mission par quatre bandes de Missionnaires en
divers endroits. ,
2zo. Nouveaux etablissements en France. Buglose. La Compagnie s'accrut en:nombre de maisons sons. le gouvernement de M. Watel, tant en France que dans les pays
dtrangers. Un des etablissements qui lui donna le plus de
consolation fut celui de Notre-Dame de Buglose, au village
de Pouy, qui 6tait la patrie de M. Vincent. C'6tait un lieu
de devotion, oiu un grand concours de peuple venait honorer la sainte Vierge. Depuis que la Congrdgation y a t6
itablie, on y a vu venir la Sdrenissime reine d'Espagne,
veuve de S. M. Charles II, qui, dans les guerres survenues
pour maintenir sur le tr6ne Philippe V, de la maison de
France, ayant det soupionnee d'tre trop attachie A 1'Empereur dont elle 6tait la tante, fut pride de se retirer a
Bayonne pour y faire son sijour ordinaire; et, depuis la
paix, Sa Majestd n'a pas voulu sortir de cetteville. Elle vint
un jcur faire ses devotions a Notre-Dame de Buglose, ot
M. Vincent, dans sa jeunesse, s'tait mis pareillement sous
la protection de la sainte Vierge. Ce fut un abb6 de distinction de ce pays qui mdnagea cet dtablissement du consentement de messire Bernard d'Abadie, eveque de Dax, dans
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le diocese duquel est cette chapelle. Ce prilat y envoie les
seminaristes; et ii y a trois pretres dans cette nouvelle
maison qui commenqa en 1704.
202. Angoulime. - Messire Cyprien Bernard de Rezay,
ivdque d'Angouldme, ayant etd satisfait des travaux des
Missionnaires de Saintonge, qui allaient, de six en six ans,
acquitter une fondation de mission dans les terres de M. de
La Marguerie, ci-devant president A mortier au parlement
de Paris, pendant quatre mois de 'annee, A la charge de la
maison de Saint-Lazare, resolut de donner a la Compagnie
la direction de son seminaire deja bati et rente, ayant 4et
quelque temps dirigd par quelques eccl6siastiques externes.
Ce prelat envoyait plusieurs seminaristes au seminaire de
Perigueux, gouverne par une communautd ecclesiastique
qui y sert avec benediction. II joignit A son seminaire la
chapellede Notre-Dame d'Obesine, hors les pones d'Angouleme, oti le monde va en devotion, et un des pr4tres de
la Mission, y doit faire comme les fonctions du Penitencier du diocese, pour les personnes qui auraient besoin de
faire des confessions generales, ou se trouveraient embarrassees de quelques difficultis de conscience. On envoya la
quatre pretres et deux freres, et M. Desortiaulx fut le premier superieur.
2o3. Toulouse. - On avait souhaitd depuis longtemps
un itablissement de la Compagnie A Toulouse, ville capitale du Languedoc. M. Rabi, vicaire general de messire
Edouard Colbert de Villacerf, archevdque de cette ville,
intime ami de la Congrigation, agit aupres du prelat qui
d'ailleurs 'honorait de son estime; et il le determina A I'itablir dans le siminaire de Carman, autrefois dirig6 par
M. Bonnal, qui avait assemble des ecclesiastiques vivant
en communautd; mais,a l'instance d'uneautre communaute
qui a le soin du principal sdminaire du diocese deToulouse,
furent suscitis des obstacles au parlement de Paris, qui
rendirent cette bonne volonti sans effet. La meme influence
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avait pareillement empech6 ci-devant que les Missionnaires
ne fussent introduits dans le prieurd de Saint-Irdnde-horsles-murs de Lyon, od les anciens chanoines riguliers de
Saint-Augustin, qui y 6taient, avaient voulu lessubstituer en
leur place; on reprdsenta a Sa Majesti qu'il valait mieux
donner cette mense prieurale a des religieux du meme
ordre, et les chanoines riguliers de Sainte-Genevieve y oat
aujourd'hui une bonne maison.
M. Rabi ne perdit pas la risolution d'dtablir la Mission
a Toulouse; il donna ses biens pour cela. Mgrl'Archeveque
y contribua d'une somme d'argent et fit un legs considdrable a sa mort. Cet itablissement se conclut en 1704.
M. Thibaud y fut envoyd comme premier supdrieur. On
fit, dans le diocese, des missions qui rdussirent tres bieo
d&s le commencement, selon les relations que le nouveau
supdrieur en envoya. Messieurs de ville firent grand accueil
aux nouveaux Missionnaires; dans la suite, les Capitouls
qui sont les dchevins de la ville, ennoblirent leur maison
et leurs biens. On a commencd a y faire faire des retraites
aux siculiers, et Messieurs du Parlement y sont venus avec
satisfaction.
204. Avignon. - Cest aux cardinaux directeurs de la
Congr6gation De PropagandaFide qu'est soumis le college
fondi A Avignon par le cardinal de Brogny, savoyard, en
faveur des jeunes gens de cette nation, pour leur procurer
le moyen d'6tudier surtout les lois, et en particulier en
faveur de la jeunesse de la ville d'Annecy, des environs de
laquelle dtait sorti le cardinal, puissant en cour de Rome
sous le pontificat de Climent VII, de la famille des comtes
de Geneve, du temps du grand schisme. Or, la mime annde
que priecdemment (1704), ces cardinaux, qui avaient appris
que, faute de bons directeurs qui usent de l'autorit6 pour
contenir les jeunes gens dans le devoir, il y avait beaucoup
de desordre parmi les,coliers, voulurent y remidier. Pour
cela, ils crurent pouvoir obliger ceux qui seraient entrete-
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nus dans ce college, de prendre I'habit ecclesiastique, et de
penser &aller travailler un jour dans les missions 6trangeres. Ils jugerent encore qu'il fallait donner la direction
du college a quelque communautd eccldsiastique. On l'avait
ci-devant confii a Messieurs de la congregation du SaintSacrement, fond&e par M. Autier; on avait aussi eu envie
de la donner a Messieurs de Saint-Sulpice, mais ce projet
ne riussit pas. Le Pape pensa a la Congrigation de la Mission et donna ordre A M. Viganego, qui itait quatrieme
assistant du Gendral, d'aller prendre soin de ce college.
M. Viganego s'y rendit, et on lui joignit quelques pretres
italiens avec quelques freres de la province de Lyon, le
Pape ayant vouiu que la maison dependit de la province
romaine. Jusqu'a present le Supirieur ge6nral s'est abstenu
d'autoriser cet etablissement, a cause des difficultis suscitees au ddbut par S. A. R. de Savoie qui s'intdressait pour
ses sujets, lesquels ont 1A des places, et par ceux d'Annecy;
seulement M. Bonnet, successeur de M. Watel, nomma
M. Viganego pour superieur des prdtres qui y sont quand
il passa la en faisant ses visites. M. Viganego a fort bien
fait reparer tons les batiments, etant appuy6 du vicelgat, et il s'y est fait respecter pour maintenir le boa
ordre.
2o5. Poitiers. - Messire Jean-Claude de la Poipe,
ivique de Poitiers, donna, en 1705, aux Missionnaires,
un nouveau siminaire de jeunes clercs a diriger dans la
ville de Poitiers. Le sdminaire itait d&ji fondd en cette
ville, et ce fut une nouvelle maison distincte du seminaire ordinaire, oi se disposent les ecclesiastiques pour
recevoir les Ordres sous la conduite des Missionnaires.
Cette nouvelle maison commenca en 17o6.
Valfleury et Montulet. - Les deux chapelles
20o.
dddides a la sainte Vierge et desservies par les Missionnaires,
Pune a Valfleury, diocese de Lyon, I'autre i Montuzet,
diocese de Bordeaux, furent 6rigtes en nouvelles maisons,
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otu le Gendral nomma des supirieurs, pour avoir la conduite immediate des sujets de la Compagnie qui resident
en ces lieux-lb. La premiere est une dependance du prieure
de Savigneux-les-Montbrizon, que M. Manis, dernier prieur,
chanoine de Saint-Paul de Lyon, avait commence a faire
desservir par des pretres pour satisfaire au grand nombre
de palerins qui y viennent. II obtint pour cela une permission du Vicaire gendral de Lyon, de mettre la retribution des messes a vingt sols, afin de fournir a la subsistance des pretres qui confesseraient la, mais, ayant rentrouver des pretres propres pour
contri de la difficulti
cet effet, il remit cette chapelle A desservir aux Missionnaires qui y sont depuis i688.
M. Jolly eut quelque peine A consentir d'envoyer IAdes
Missionnaires et ii donna ordre au Visiteur de bien s'informer si ce poste 1 convenait A l'Institut. On a parli
ensuite de I'unir a la Congregation en separant meme le
prieurd de Savigneux, oi• ledit prieur avait ddjl appeld des
religieux Bdnddictins de Saint-Maur; on n'a pu encore en
venir a bout.
L'autre chapelle etait ddja unie au seminaire de Bordeaux, quand celui-ci fut donnie la Compagnie.
(A suivre.)

Le Gdrant : C. SCHuEYER.

Imp. J. Dumoulin, i Paris.

LES RELIQUES

DE SAINT VINCENT DE PAUL
SOUVENIRS HISTORIQUES
(Suite etfin.)
Les documents ddji cites out fait connaitre ce qu'6taient dcvenues
les reliques de saint Vincent de Paul & I'Ppoque de la Revolution.Le
saint 6tait de ces serviteurs dont la fidelite a mnrite que leur
memoirq soit benie, que leurs ossements fleurissent dans la tombe,
at
jb. ict- nom passant a leur fits soit un sujet de gloire pour

,zeur' Arvent Dieu : Non aversi sunt a Domino, at sit memoria
i, la enedictione, et ossa eorum pullulent de loco suo (Eccl.,
;':
aussi un nouveau triomphe etait prepare i ses reliques.
ztiL'qie 1'eglise de Paris et la famille religieuse du saint les
i.,epr. •4'ombre oi elles avaient repose pendant les jours de
revolution. - Voici le recit authentique dresse par
dde
jý'
Mgr rArcheveque de Paris :
IR

'L

PROCES-VERBAL
DE LA C-RaMONIE DE LA TRANSLATION SOLENNELLE
DU CORPS DE SAINT VINCENT DE PAUL

L'an de grice mil huit cent trente, indiction troisieme,

du pontificat de N. S. P. le Pape PIE VIII fan deuxi6me,
et de notre Roi tres-chrdtien CHARLES X l'an dixieme,
Nous Hyacinthe-Louis DE QUtLEN, Archevdque de Paris,

Pair de France, etc., le samedi vingt-quatre avril, jour
anniversaire de la naissance de saint VINCENT DE PAUL,
ayant ete prevenu a midi que du salon de la Croix de notre

Palais Archidpiscopal, on transportait A notre Eglise
Metropolitaine la chasse qui renfermait les restes du Saint,
x. Le 6 avril, Mgr de Quelcn, archeveque de Paris, avait publiM
uns Mandenient reglant le ceremonial relatif i la translation solennelle du corps de saint Vincent de Paul et a la neuvaine de prieres
et de supplications generales ordonndes A cette occasion ). Paris,
t83o. In-4 de 16 pages.
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nous sommes imm6diatement rendu, etant revetu du
rochet, du camail et de 'etole, avec nos venerables freres,
les Chanoines et Chapitre de notre Metropole, a la porte
principale oh arrivait ladite chasse, portie par dix hommes,
accompagnis par vingt autres, tous en aube, qui avaient
solliciti la faveur que nous avions cru devoir accorder a
leur pidtd, d'etre charges de transporter un si pricieux fardeau. Nous avons donni Fencens an Saint, fait chanter
Pantienne et le verset des premieres vdpres, et nous avons
dit 1'oraison. La chisse, ensuite, a etd portie processionnel.
lement par la grande nef, au milieu do chapitre, du clerge
de la Metropole, et d'un grand concours de fideles, jusqu'a
1'estrade, prdparee A I'entrde du choeur, pendant que 1'on
chantait Phymne des premieres vepres de la fete des SaintesReliques. La chisse etant diposde, Nous, ainsi que chaque
Chanoine et chaque membre du Clerg6 de notre Eglise*
Mdtropolitaine, avons successivement venerd les saintes
Reliques, et nous nous sommes ensuite retird, laissant
pres de la chAsse deux Eccldsiastiques charges de satisfaire
i la pieti des fidtles qui desiraient faire toucher les diffdrents
objets qu'ils prdsentaient.
Le sanctuaire, le choeur, la nef et le portail de I'eglise
(cathbdrale) etant decords et tendus, d'apres les ordres et
par la pieuse libdralitd de Sa Majesti, les premieres vepres
ont det celibrees A deux heures, par Mgr I'Evdque de
I.ugon, sous un tr6ne placd dans le sanctuaire. Nous y
avons assistd dans notre chaire, ainsi que Nosseigneurs
1'Archeveque-nommd de Sens, eveque de Meaux, l'Evdque
de Moulins, l'Evique de ChAlons, 'ancien Eveque de
Tulle, l'Eveque de Chartres, P'Evque de Soissons, I'Evque
de La Rochelle, l'Evque de Samosate, tous places dans le
sanctuaire, du c6t6 de l'vangile.
MM. le Superieur general et tous les membres de la
Congregation de la Mission ont occupi les stalles hautes du
chceur du c6it gauche, et les banquettes qui y avaient dte
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placees. Its ont partage avec MM. les Chanoines, qui occupaient les stalles du c6te droit avec le Clerge de la M6tropole, toutes les fonctions, ainsi qu'il avait ete rigli par une
delibdration capitulaire, pour cet office, et tous les autres
auxquels ils voudraient bien assister.
Apr6s complies, nous nous sommes rendu, avec Nosseigneurs les Eveques, le Chapitre et le Clergd, au bane
d'ceuvre, au milieu de la nef principale, oi etait r6uni un
immense concours de fiddles, pour entendre le panegyrique
de saint VINCENT DE PAUL, lequel a &t6 prononce par M.Mathieu, chanoine, promoteur du Diocese, vicaire general.
Immediatement apres le discours, ont &t6 chant6es
matines et laudes, auxquelles a officid Mgr l'Eveque de La
Rochelle, prdcidemment cure de l'6glise paroissiale de
Paris, sous Iinvocation de saint VINCENT DE PAUL.

Le dimanche 25 avril, jour fixe pour !a Translation des
saintes Reliques, apres prime, les messes canoniale et paroissiale, nous avons cil6bri a neuf heures une messe basse
au maitre-autel, et A laquelle un grand nombre de fideles
ont requ de notre main la sainte communion. Apr6s notre
action de graces, nous avons 6te v6ndrer les saintes Reliques.
A dix heures, apres Tierce et Iaspersion, ont commence
la messe solennelle et pontificale, qui a dte cdlebree par
Mgr Louis LAMBRUSCHINI, archev8que de Genes, nonce apo-

stolique, et a laquelle nous avons assiste, ainsi que Nosseigneurs :
L'Eveque de Montauban, l'Evvque de Luqon, I'ancien
Evequede Tulle, l'Evque de Belley, I'Eveque de Moulins,
l'Eveque de Chalons, 1'Eveque de Chartres, I'Eveque de
Soissons, l'Evque de Versailles, premier aum6nier de
Madame la DAUPHINE; lEveque de La Rochelle, l'Evqu e
de Bayeux, l'Eveque de Samosate;
Plusieurs grands-Vicaires, Chanoines, et autres Ecclisiastiques de divers dioceses de France, qui ont 6t6 places
dans le sanctuaire. derriere Nosseigneurs les Ev6ques;
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M. le prefet du dipartement de la Seine, M. It prefet de
Police, les deux secrdtaires generaux des deux prefectures,
M. le maire du neuvieme arrondissement, plusieurs membres du cooseil general du departement de la Seine, de
'administration des hospices, etc., qui ont occupe dans le
choeur les places ordinairement reservees aux fonctionnaires publics.
Le mime jour, avant deux heures apres-midi, tous ceux
qui devaient assister aux secondes vdpres, ainsi qu'a la
Translation solennelle du corps de saint VINCENT DE PAUL,
ont dte placds par les maitres des ceremonies dans le sanctuaire, du c6te de 1'Evangile, Nosseigneurs :
L'Archeveque-nommi de Sens, eveque de Meaux, 1Eveque de Montauban, PEv&que de Lucon, 'ancien Eveque de
Tulle, l'Evque d'Evreux, P1Eveque de Belley, 1'Evaque de
Moulins, lEveque de Chilons, l'Eveque de Nancy, I'Eveque de Chartres,l'Evque de Soissons, 1'Ev4que de Troyes,
l'Eveque de Grenoble, l'Evque de Versailles, lEveque de
La Rochelle, l'Eveque de Bayeux, l'Evque de Samosate;
MM. DE RoUAU:T i• GAMACHE, aum6nier ordinaire du
Roi; DE PONrTVEZ, DE SLMuxs, TAL.ourr DE BRIGNAC, DB LA

ToUR, aum6niers du Roi par quartier.
G6t6 de l'Epitre :
MM. les Cures des paroisses de Paris et de diffdreates
paroisses du diocese, les superieurs des s3minaires et congregations religieuses, les premiers Aum6niers, Chapelains
des hospices, h6pitaux, colleges, prisons, etc., tous portant
I'dtole blanche.
En descendant du sancruaire, pr6s la porte latirale du
choeur, du c6ti gauche, etaient MM. le prefet de la Seine,
celui de la Police, les secrdtaires generaux des deux prifectures, les maires des neuvieme et dixieme arrondissements,
M. le commandant de la gendarmerie, LL. SS. M. le duc
n~ DOUDEAUVILLE, pair de France; M. DE BRETEUIL, pair de
France; M. DE KExGARIOU, pair de France; M. DE LEvis-
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MIREPOIX, pair de France; M. le marquis DE MONTMORaNCY,
lieutenant-general ; M. le comte DE BRISSAC, chevalier
d'honneur de MADAME, duchesse DE BERRY; des membres du

conseil gendral du ddpartement de la Seine et de 'administration des hospices, etc.
Les stalles hautes, du c6te droit du choeur, &taient occupies par les membres du Chapitre et le Clerge de la Metropole.
Les stalles hautes, du c6td gauche, par M. le Superieur
g6neral et les Prdtres de la Congrigation de la Mission.
MM. les Eccl6siastiques du Clerge de Paris, des paroisses
circonvoisines, les membres des differentes Congr6gations
religieuses, occupaient partie des stalles basses, et deux
rangs de banquettes placdes dans toute la longueur du
chaeur.
Aux quatre coins de la chasse, etaient assis, sur des
chaises garnies, M. le Cure de Saint-Roch, doyen des
Cur6s de Paris; M. le Sup6rieur du seminaire diocesain;
M. le Cure de P'glise paroissiale de Paris sous l'invocation
de saint VINCENT DE PAUL, et M. le Curd de la paroisse de

Clichy, en aubes et chasubles blanches brodees.
Les banquettes, placdes dans I'avant-choeur, les deux bras
de la croix et une partie de celles de la nef principale, ont
6te remplies par MM. les Ecclisiastiques des Seminaires
diocisains et ceux des diffirentsSeminaires de Paris.L'autre
partie des banquettes de la nef a eit occupde par la Soeur
superieure generale des Filles de la Chariti, et environ
mille Seurs du seminaire, de la maison principale, des
diverses maisons de Paris, de celle des paroisses du diocese
et de plusieurs provinces, que le disir de voir ie Corps de
leur saint instituteur avait amen6es dans la capitale. Cent
orphelins et orphelines ont dtd places pres desdites Sceurs,
pour prdc&der ou suivre la chasse sous leur conduite et
sous leur banniere.
Apres 1'enceinte et prds la porte principale se tenaient
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les Freres des Ecoles chritiennes, dirig6s par M. l'aum6nier de la maison du Noviciat, et devant marcher sous
leur banniere.
Enfin sur le Parvis 6taient ranges, pr&ts a partir au premier signal, les hommes des associations de Sainte-Genevieve et de Saint-Joseph, les enfants de la maison de SaintNicolas de Vaugirard et les habitants de la paroisse de
Clichy, venus avec leur banniere pour vinerer les precieux
restes de celui qui fut le pasteur et le bienfaiteur de leurs
aieux, et pour recevoir la portion des Reliques qui avait
itd reservee pour leur 4glise.
A deux heures, MM. les maitres de cirimonie nous
ayant averti que toutes les dispositions etaient faites, nous
sommes entri au chceur et avons commenc6 les secondes
vapres et officii pontificalement.
Immediatement aprbs le chant du premier Psaume, les
croix du chapitre, accompagnies de cirofiraires, se sont
dirigees vers la porte principale, et, A ce moment, les
hommes des associations, les habitants de Clichy et les
Freres de la Doctrine chritienne se sont mis en marche,
chacun sous sa banniere. Des sapeurs, des tambours et un
peloton de gendarmerie, disposes pres le grand portail de
l'gglise, se sont places devant les croix, quise sont avancies
sur le Parvis. Elles etaient suivies de tout le Clergd, qui a
successivement marchi dans I'ordre indiqui an Ceremonial annexe A notre Mandement du 6 avril.
Depuis les croix du Chapitre jusqu'aprbs MM. les fonctionnaires publics, quatre compagnies de grenadiers et
quatre compagnies de voltigeurs des r6giments de la garnison marchaient sur deux lignes en dehors de celles
formtes par le Clerge. Un corps de musique militaire etait
place au milieu et entre les deux lignes d'Eccldsiastiques
des Seminaires.
Apres le Benedicamus Domino, nous avons entonne
Complies, qui out itC chantdes pendant une partie de la
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marche de la procession. Au mime moment, la chisse a etd
levee de dessus son estrade et portie au milieu de MM. les
Lazaristesetdu Chapitre Mitropolitain. Des trente hommes
des associations de Sainte-Genevieve et de Saint-Joseph
qui, par un sentiment religieux, avaient disir6 transporter
la chisse, dix la soutenaient, dix la precidaient, et dix la
suivaient. Ils taient tous revetus de soutanes, d'aubes et
de ceintures de sole dont la couleur faisait distinguer
chacune des divisions : ils avaient sur leur poitrine la
midaiile de saint VINCENT DE PAUL, suspendue a leur col
par un ruban violet.
Quatre clercs portaient chacun un flambeau de cire
allume, aux quatre coins de la chisse, a c6ti de MM. les
Pritres en chasuble, qui tenaient les cordons d'honneur.
La chasse et son cortege, etant sortie du choeur, a &td
suivie par MM. les aum6niers du Roi, Nosseigneurs les
Eveques et Nous, precedes de notre croix, des porte-insignes, et accompagni de nos assistants, tous en chape.
MM. les fonctionnaires publics et autres personnes
pieuses qui avaient assist6 aux Vepres, ont egalement suivi
les saintes Reliques.
Enfin la marche a ite fermee par un peloton de gendarmes.
En sortant de I'Eglise MWtropolitaine, pour satisfaire au
disir que nous avaient fait exprimer les religieuses et les
malades de IH6tel-Dieu, nous avons fait deposer la chasse
pres le portique sur une estrade preparee A cet effet, oi les
religieuses sont venues venerer les saintes Reliques.
Pendant l'encensement et les prieres de la station, se sont
avancies entre les deux lignes de MM. les Cures et de
MM. les Lazaristes, environ huit cents Filles de la Charite,
suivies de cinquante orphelines, qui se sont trouvees preceder la chasse; lorsqu'elle a etc rendue a la place qu'elle
devait occuper dans l'ordre de la procession, aussit6t cinquante orphelins et deux cents Filles de la Charite se sont
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placis apr6s la chisse entre. les deux lignes formdes par
MM. les Lazaristes et les Chanoines. MM. les Aumbniers
du Rot, Nosseigneurs et Nous, ainsi que les fonctionnaires
publics et autres personnes, avons repris les places et le rang
que nous occupions avant la station.
Disposde ainsi qu'il a itc expliqui ci-dessus, la procession a parcouru les rues et les quais indiquds au Ceremonial; on a fait les trois stations, et chanti les prieres qui y
sont designees (la premiere sur la place de l'Institut; 'autre
rue des Saints-Peres, vis-a-vis l'hospice de la Cbarite, premier thfetre de la chariti du Saint A Paris; la troisime rue
de Sevres, entre 'hospice des Minages et la Maison des
Dames de Saint-Thomas de Villeneuve - au croisement
aujourd'hui du boulevard Raspail -).
Une population
immense dtait prisente, avide de voir les restes si pricieux
du saint Pritre, qui a rempli cette grande cite des monuments et des institutions que sa charite a crds pour la consolation du malheur et le soulagement de l'infortune.
Parvenue a la rue de S&vres, dont les maisons itaient
tendues et ornees, ainsi qu'un grand nombre de celles des
rues et des quais ou la procession avait passe, toutes les
Associations d'hommes, les habitants de la paroisse de
Clichy, et les Freres des Ecoles chretiennes, se sont ranges
dans ladite rue. Arrivees A la chapelle de MM. les Lazaristes, dont la faqade et l'intirieur avaient etc elegamment
decores, et sur le portail de laquelle etait placd un tableau
reprisentant saint VINCENT DE PAUL dvangilisant, les croix
du Chapitre y sont entrees, suivies de tout le Clerg6:
chacun a pris la place qui lui etait indiqude au Ciermonial,
Nosseigneurs et les Aum6niers du Rot au c6ti de rPvangile dans le sanctuaire, le Chapitre au c6td de l'Epitre,
MM. les Cures dans les stalles du choeur, et les Filles de la
Charitd avec les orphelins et orphelines dans les galeries.
Apres que la chAsse a itc introduite dans la chapelle, et
pendant qu'on la d6posait dans le choeur sur lestrade, ot
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elle demeurera, pendant la neuvaine, exposee i la vienra.
tion des fideles, nous avons etd requ a la porte par MM. les
Lazaristes, dont M. le Supirieur gineral nous a pr6sente
l'eau binite et donni l'encens. Nous lui avons ensuite
adress la parole :
a Monsieur le G6ndral, c'est au nom du Clergd de Paris,
nous osons le dire, an nom du Clerge de France, et meme
de Plglise catholique, que nous venons remettre entre vos
mains le pricieux dip6t qui est demeur6 quelques jours
entre les n6tres. Nous rendons aux enfants le Corps de
leur venerable pere, qu'ils avaient eu le bonheur de sauver
de la profanation, et que nous sommes si heureux d'avoir
pu environner de nouveaux respects et de nouveaux
hommages. Nous apportons au milieu des dignes Prdtres
de la Mission, les Reliques de leur saint instituteur, de ce
Pretre que nous. pouvons appeler viritablement grand,
parce que toutes les oeuvres de sa vie furent agriables au
Seigneur: Ecce Sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Domino.
• C'est aussi au nom des pauvres, dont VINCENT DE PAUL
fut particulierement le protecteur et le pere, que nous vous
remettons ces restes sacris, apres les avoir presentis A la
population immense d'une ville si remplie des souvenirs et
des monuments de sa charite. En venant se prosterner
devant Ie sanctuaire au-dessus duquel doit reposer, comme
autrefois, cet infatigable ami des hommes, chacun pourra
lui appliquer, avec une douce et consolante viritd, ces
paroles du psalmiste : Pauvre lui-meme, mais riche de sa
foi, il a trouv6 moyen de soulager toutes les miseres:
Adjuvit pauperem de inopia. Sans autre credit que celui de
la contiance accordie a sa pietd, il a fait gotter les douceurs
de la famille A ceux qui ne devaient jamais les connaitre :
Posuit sicut ovesfamilias. Les justes s'en rijouiront, et le
silence meme de Iiniquit6 publiera son triomphe: Videbunt
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recti et lttabuntur, et omnis iniquitas oppilabit os
suum. a
M. le Superieur gendral a rdpondu :
a

MONSBIGNEUR,

a Le triomphe public, solennel et paisible d'un saint
Pretre, dans le dix-neuviime sitcle et an milieu de cette
grande cite, est une sorte de prodige qui excite notre admiration, et que nos neveux auront quelque peine A concilier
avec l'indiffirence, malheureusementtrop commune aujourd'hui par rapport i la religion.
x Dieu, qui est admirable dans ses Saints, vous a choisi,
Monseigneur, pour operer ce prodige. C'est lui qui vous a
inspird le ginereux dessein de ranimer la foi d'un peuple
nombreux, et de le ramener a la pensie de Dieu, par le
spectacle imposant des honneurs rendus aux pricieux ossements de son humble serviteur. L'Ame, qui agit d'apris une
impression divine, est assurie du succes, parce qu'elle est
supirieure aux obstacles qui ddcourageraient un zile
ordinaire.
a Saint VNcErNT DE PAUL obtient aujourd'hui une gloire
vraiment chretienne, puisqu'il la reqoit d'un prince de
'tEglise qui honore cette haute dignit~ par ses vertus, se
montre l'heureux emule de ses plus illustres pr&idcesseurs,
et dont nos arridre-neveux publieront les bonnes ceuvres,
comme nous cle6brons aujourd'hui celles du hiros de la
charite. Vous faites en ce moment, Monseigneur, eclater
la v6tre par la magnificence avec laquelle vous daignez
presenter A des enfants les restes mortels de leur bienheureux pere, qui, du haut du ciel, applaudit A votre ganereuse pietd. Aucune expression ne peut suffire i notre
reconnaissance, pour un objet dont nous connaissons tout
le prix, puisqu'il est un temoignage de la haute protection
dont Votre Grandeur veut bien nous honorer.
a Lorsque, prosternes chaque jour devant le corps de
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notre saint fondateur, nous prierons Dieu de nous rendre
participants de ses vertus, ce sera pour nous un devoir
bien doux de lui demander pour Votre Grandeur des jours
longs et prosperes. La vue de ce riche monument nous
rappellera sans cesse que nous vous en sommes redevables,
et perpetuera dans nos coeurs les sentiments de notre vive
reconnaissance et ceux de notre profonde veneralion. a
Nous sommes ensuite entri dans le chceur, et nous avons
encens6 les saintes Reliques pendant le chant du repons des
premieres vepres et le Domine salvum; apres les versets,
nous avons reciti l'Oraison de saint VINCENT DE PAUL, celles

pour le Roi et sa famille, pour la ville et ses habitants, et
pour demander a Dieu le don de la charit6.
Etant montie I'autel, nous avons termind la ciremonie
de la Translation en donnant la biendiction pontificale.
Dont acte et de tout ce que dessus, dresse en notre Palais
Archidpiscopal A Paris, les jour et an susdits, et ont signe
avec Nous Nosseigneurs les lEvques, MM. les Aum6niers
du Roi, les membres de notre Chapitre Mdtropolitain;
MM. les Lazaristes, superieur, assistant, procureur general, etc.
Signd : t L. LxaBRuscHINI, archeveque de Genes, nonce
apostolique; - J. M. V., eveque de Meaux; - L. GUIL.,
iveque de Montauban; t C. L., eveque d'Evreux; f CH.,
devque de Nancy et de Toul; RENA FR., eveque de
Lucon; -j JUL. Fa., eveque de Soissons et de Laon;
j JossPH, iveque de La Rochelle; - A. R., eveque de
Belley; - M. J. F. V., ievque de Chilons-sur-Marne;
-+ C. J. DE SAGEY, ancien eveque de Tulle; - A., eveque
de Moulins; - C. H., iveque de Chartres; j J. L. D.,
eveque de Troyes; - PH., idvque de Grenoble; - ETIENNE,
eveque de Versailles; - J. C. R., eveque de Bayeux;
f J. M. A. C., iveque de Samosate.
Da ROUAULT DE GAmACHE, aum6nier ordinaire du Roi,
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ancien abb6 de Saint-Loup de Troyes, vicaire gindral de
Meaux; DE PoNTEVEzI aum6nier du Roi; D SiwnN,
aum6nier du Roi; TALHOUrE DE BRIGNAC, aum6nier du
Roi; DE LA Tonu, aumanier du Roi; JALABERT, archi-

diacre de Notre-Dame; DESJARDINs, archidiacre de SainteGenevieve; BouDOT, archidiacre de Saint-Denis; ABEIL,
archiprdtre de Notre-Dame, vicaire gandral; DE LI CALPRADE, chanoine official m6tropolitain, vicaire gdenral;
GODINOT-DESFONTAINES, chanoine; LTcorTE, chanoine;
SALANDRE, chanoine-penitencier; MATHIVON, chanoine;
QUENTIN; chanoine; TRFSVAUX, chanoine, secretaire de

1'Archevech6; MORZIkRE, chanoine; BERTHERAND DE LONGPREZ, chanoine; CAILLON, chanoine; MATHIEU, chanoine

promoteur, vicaire g6ndral; MOREL, chanoine thdologal;
D'ALIGRz, chanoine; VALAYER, chanoine honoraire, vicaire
gindral; ARNAULD, chanoine honoraire; LE CLERE, chanoine honoraire; CHOSSARD, chanoine honoraire, curd de
Conflans-Charenton; MOLINIER, chanoine honoraire;
BoDE, chanoine honoraire; TREBUQUET, chanoine honoraire; HAMELIN, chanoine honoraire; BOURSIER, chanoine

honoraire; PORTAL, chanoine honoraire; A. SURAT, chanoine honoraire; SALHORGNE; J.-M.BOULANGIER, ETIENNE,

ALADEL.
Le comte DE CHABROL-VOLVIC, MANGI, DEFRESNE, DE BLOSSAC, vicomte DE FOUCAULD, CHAPELLIER, maire; HurrTTuD'ORIGNY, maire; le due DE DOUDEAUVILLE, le comte DE
BRETEUIL, le comte DE KERGAjuOU, LEvis-MIRRPoIX, le
marquis Ds MNrTMORENCY-LAVAL, le comte DE BRISSAC,
DE BOURGEON, LEBRUN, B. DESPORTES, VALDRUCHR, baron

LE Roi.
Fait et dos a Paris en notre Palais Archidpiscopal, lesdits
jour et an que dessus.
7 HYACINTHE, Archevdque de Paris.
Par Monseigneur :
Tasvauxz, Choa. Secret.
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Cerifie conforme A la minute ddposee en notre Secretariat.
Paris, le 3 mai i83o.

t

HYACINTHE,

Archevique de Paris.

Par Monseigneur :
TaKBavux, Chan. Secrit.

A la suite du Mandement qu'on vient de lire, Mgr I'Archevtque
de Paris fit publier la notice suivante :

NOTICE SUR LA NEUVAINE
EN L'HONNEUR DE SAINT VINCENT DE PAUL
A L'OCCASION

DE LA TRANSLATION SOLENNELLE DE SON CORPS

LA neuvaine de Priires et de Supplications, ordonnde par
le Mandement de Mgr I'Archeveque de Paris, en date du
6 avril, a I'occasion de la Translation de saint VINCENT DE
PAUL, a commencd le dimanche 25 dudit mois, l'Eglise
Mitropolitaine, ott s'est porti un concours immense de
fideles empresses de voir et de vendrer les precieux restes du
saint Pretre, dont la charitd a laisse dans cette Capitale tant
de monuments qui rendent encore aujourd'hui sa mdmoire
si chere &tous ses habitants.
Lundi 26 et jours suivants, la Neuvaine a eti continuee
dans la chapelle de MM. les Pretres de la Congregation de
la Mission, ou les saintes Reliques eraient deposees. Une
grande partie de la population s'y est rendue avec le mime
empressement. Chaque jour, depuis quatre heures du matin
jusqu'i neuf heures du soir, '•glise est demeuree ouverte,
et constamment remplie par l'affluence des fideles de tous
rangs et de toutes conditions, qui se succddaient sans interruption. Pour suppleer a linsuffisance du local, et pour
procurer A tous la satisfaction de voir de plus pres les saintes
Reliques, MM. les Lazaristes avaient ouvert le choeur et le
sanctuaire. Les fideles, apres leurs prieres, s'en retournaient,
en passant par l'intrieur de la cour de la Maison, et ce
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moyen de circulation rendait plus libre et plus accessible
I'entree de la chapelle. On remarqud avec edification que
tous les fideles s'agenouillaient devant les restes du saint
Corps, qu'ils y priaient avec ferveur, et qu'ils baisaient
presque tous la chasse en passant par le chceur. Nul ne
voulait se retirer, sans emporter quelque objet qui n'eut
touchd aux saintes Reliques. On presentait continuellement aux quatre Pr4tres qui itaient pres de la chisse, des
Crucifix, des Croix, des M6dailles, des Images et des
linges : ceux qui n'avaient aucun de ces objets voulaient y
faire toucher leurs livres de prieres, des bagues. des colliers, etc. On a vu des Militaires decords, des Chevaliers de
Saint-Louis detacher leurs croix, prier les Prdtres de les
faire toucher aux saintes Reliques, et d'autres Militaires y
faire toucher le pommeau de leur dpde; des meres prdsentant leurs petits enfants, mime ceux
la mamelle, aux
Pretres qui les prenaient d'entre leurs bras, pour leur faire
baiser les restes du bienfaiteur de l'enfance delaissde. Plusieurs malades ont dte apportes, et, sur leur lit de douleur,
ils out implore la protection. du Saint. Chaque jour, a
chaque heure, a chaque moment, on voyait se renouveler
ces si touchantes scenes de confiance et de pidti. Mais ce
que l'on a vu de plus consolant pour la religion, c'est une
auguste Princesse venir deux fois venerer les saintes Reliques de l'ap6tre de la charite, dont elle imite si parfaitement les vertus et les exemples : c'est ce Monarque, qui
salt unir I'humilitd du chretien avec la majesti du tr6ne,
venant se prosterner devant les restes d'un saint Pritre si
cher i l'humanitd; exprimant le d6sir d'obtenir,par son
intercession, le bonheur de ses peuples; demandant a saint
VINCENT DE PAUL, avec confiance, de presenter A Dieu ce
vacu le plus ardent de son ceur, et ne doutantpoint que ses
prieresne soient exaucdes'.
I. Rdponse du Roi au discours de Mgr I'Archev:que.
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Depuis quatre heures du matin jusqu'a midi, des messes
ont 6et clebrees sans aucune interruption et simultandment
aux six autels de la chapelle, soit par MM. les Lazaristes,
Cures et Pr&tres de Paris, soit par MM. les Ecclisiastiques
des provinces : chacun ne pouvant se rendre en habits
sacerdotaux, de la sacristie A I'autel oi ii devait celdbrer, a
cause de la foule, etail obligi de s'en revitir dans la chapelle. Plusieurs Eveques, venus pour assister A la Translation, ont aussi cilibre les saints mysteres, devant les saintes
Reliques, pour satisfaire leur devotion. A toutes les messes.
de pieux fidiles ont recu la sainte communion, et ce n'est
n'est pas exagerer que d'en porter le nombre A six mille.
MM. les Curds de Paris sont venus, pendant la Neuvaine, avec leur clerge et un grand concours de leurs Paroissiens, faire leur station au jour fixi dans le Ceremonial. Ils
se sont rendus a la sacristie, s'y sont revetus de leurs habits
de choeur, et, aprs s'etre formis en procession, ils sont sortis par la porte principale de la maison de MM. les Lazaristes, dans la rue de Sevres, oif les voitures s'arritaient, et
of Ie public s'empressait de faire place i la procession, qui
entrait dans la chapelle pour y chanter les Prieres ordonnees par le Mandement du 6 avril. C'est une justice A
rendre au zele et a la piitd des Paroissiens qui ont accompagnd leur Cure dans les stations, qu'ils ont idifie les fiddles
qui se trouvaient en ce moment riunis a la chapelle pour
vinerer les saintes Reliques.
Mercredi, A huit heures du matin, Madame la DAUPHj'E
est entree dans la maison de MM. les Lazaristes. M. le Supirieur general, avec toute sa Communautd, I'a reque et
conduite, par le sanctuaire, devant les saintes Reliques, oh
elle a fait sa priere. Apres sa station, elle a eti ramenee par
ces Messieurs dans le sanctuaire, ou elle a entendu la sainte
Messesur un prie-Dieu, qui avait iti prepari a cet effet. Son
action de grAces finie, Son Altesse Royale a etd reconduite
i sa voiture par M.le Superieur gdndral et sa Congregation.
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SJeudi, a cinq heures du soir, le Roi, accompagni de
Madame la DAuPHINE et de MArax~, duchesse DE BERRY, est

arrive i la porte de la chapelle, oti ii a eti recu avec le ciremonial d'usage par Mgr l'Archeveque de Paris, M. le Supirieur giniral et les Pretres de la Mission. Apres une courte
harangue que ce Prelat a adressee a SA MAJESTA, eta

laquelle elle a daigne repondre, le Rot s'est avance dans la
chapelle an milieu des acclamations des nombreux fideles
dont elleetait remplie. Malgri le respect dit au lieu saint, et
la presence du Roi des rois, qu'on s'est efforcd de leur rappeler, les transports de joie et de felicitations n'ont cesse
qu'au moment oi SA MM•EST- est arrivie devant la chisse.
A genoux devant le prie-Dieu, elle a vinerd les Reliques du
saint Pretre, ainsi que Leurs Altesses Royales. On a chanti
rAntienne du Saint, les Verset et Oraison, le Psaume Exaudiat te Dominus, et Monseigneur a dit l'Oraison pour le Roi,
sa Famille, la Ville et ses habitants, et pour demander i
Dieu le don de la charitC. L'expression de la figure de SA
MAJESTA laissait apercevoir combien les vceux qu'elle adressait au saint Pritre etaient chers i son coeur, ainsi que la
contiance qu'elle avait, que, par son intercession, ses prirres
seraient exaucies. Apres

la

station, SA MmESTa

a et6

conduite, avec Leurs Altesses Royales, au sanctuaire, oi
elles ont requ la bdnddiction du Tres Saint Sacrement, apres
laquelle le Rox a dtd reconduit par Mgr 1'Archevdque et
MM. les Lazaristes jusqu'a sa voiture. En sortant de la chapelle, SA MAJESr

a adress6 la parole au v6nerable Supe-

rieur de Saint-Lazare, que Mgr I'Archevdque lui a presente:
Prier,lui a-t-il, pour le bonheur de mon Peuple, c'est prier
pour le mien. Les acclamations avec lesquelles le Ror avait
ete recu en entrant dans la chapelle, se sont fait entendre a
sa sortie, et ont iet rdpeites dans la rue par la foule que sa
prpsence y avait reunie.
Samedi, a midi, un fort ditachement de 'H6tel royal des
Invalides, precedd d'un corps de musique, s'est rendu dans
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la cour de la maison de MM. les Lazaristes. Aussit6t que
M. le Curd et le Clergd se sont avancis processionnellement, le detachement et la musique les ont accompagnis, et
tous sont entrds, par la rue de Sevres, dans la chapelle pour
faire la station. Deux morceaux de musique ont etd executes devant les saintes Reliques. II serait difficile d'exprimer
limotion et l'attendrissement qu'a fait dprouver aux Fideles
cet eclatant hommage rendu A Dieu en la personne de son
Saint par des militaires qui ont vieilli avec honneur dans
la carriere des armes.
On a remarqud qu'un des principaux officiers, qui les
commandait a la place du Gouverneur, force de s'absenter la veille pour cause de service, a fait toucher son chapelet a la chisse.
Chaque jour, Mgr 1'Archeveque de Paris est venu vdndrer
les saintes Reliques, s'edifier par la pidit des fideles, et
s'assurer lui-mdme de tout ce qui se passait dans cette Neuvaine.
Tous les jours, la Grand'Messe et les Vdpres ont 6dtc61dbries pontificalement, et, chaque jour, il y a eu Pandgyrique
ou Sermon.
Ont officii pontificalement :

Lundi. . . Mgr 'Eveque
de Bayeux.
Mgr PEveque
Mardi. ..
de ChAlons.
Mercredi . Mgr l'Evque
de Moulins.
Jeudi . . . Mgr l'ancien
Evdque de Tulle.
Vendredi . Mgr P'Eveque
de Nancy.
Mgr 1'Ev-que
Samedi ..
de Belley.

Ont prechi :

M. COLLIX, vicaire de la
Madeleine.
cure de
M. LANDRIEUX,
Sainte-Valere.
M. LoNGIN, curd de SaintLouis d'Antin.
M. MONTiS, aum6nier de
la Conciergerie.
M. DE FARGE, chanoine ho-

noraire de Perigueux.
M. DUGUERY, aum6nier des

lanciers de la Garde.
3x

Dimanche. Mgr I'lEvque
de Ia Rochelle.
Lundi. . . Mgr l'Archev&que de Paris.

466 M. TRssvAux, chanoine de
la Metropole.
M. OUVIE , cure de SaintEtienne du Moot.

Apres le Salut etla Benediction du Tres -Saine Sacrement, Mgr I'Archeveque a entonne le Te Deum, pour remercier Dieu d'avoir bien voulu rendre a la pi6t6 des fiddles
les restes de saint VINCENT DR PAuL, et de toutes les grAces
dont sa bonte a daigne accompagner la Translation solennelle et la Neuvaine qui l'a suivie. Cette Hymne de
triomphe et d'allegresse a 4et continu6e avec un enthousiasme que peut seule inspirer la foi vive d'un chritien penetr6 de la plus sincere reconnaissance.
Tous les Offices ont etd celebres au milieu d'un concours
d'Ecclesiastiques, de Sceurs de la Charit6, et de fideles des
rangs les plus distingues, comme des classes les plus infirieures, qui occupaient les galeries, la nef, le choeur et jusqu'au sanctuaire, ois il a failu les laisser penitrer pour satisfaire leur piete, au point que les Ministres de l'autel
pouvaient A peine remplir leurs saintes fonctions.Au Salut
du dernier jour de la Neuvaine, les degres du marche-pied
de l'autel etaient remplis de pieux fideles qui s'y tenaient
prosternes dans le plus saint recueillement.
On ne peut trop remercier MM. les respectables Pretres
de la Mission des soins, des prevenances et des attentions
qu'ils ont eus pour les fideles qui ont ete visiter leur chapelle, ni trop louer la maniere affectueuse avec laquelle its
les ont tous accueillis indistinctement.
L'ordre le plus parfait a rign6, le silence le plus religieux
a ite observe, les preuves les plus dclatantes d'une pidte
sinceres se sont manifestees, soit pendant les offices solennels, soit pendant que la foule empressee venerait les saintes
Reliques. La cdremonie de la Translation du Corps de
saint ViWCEmr DE PAut, etla Neuvaine de Prieres et de Sup-
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plications qut 1'P suivie out ranime la foi, rejoui les vrais
fideles, ont procure aux Pasteurs les plus douces consolations, et fait cQncevoir a l'Eglise, an Monarque, au Royaume
et A sa Capitale, les plus flatteuses esperances.
Par la munificence du Roi, qui a bien voulu donner le
metal, et par les soins d'une commission de pieux laiques
(MM. le marquis de Montmorency, prdsident; le marquis
de Mirepoix, Ie comte Victor de Noailles, le comte de Cassini, M. Caccia, qui ont offert gratuitement leurs bons
offices), a eti frappee en cuivre, A plus de trente mille
exemplaires, une m6daille de devotion, pour consacrer la
memoire de la Translation solennelle du Corps de saint
VINCENT DE PA'L. Elle porte, d'nn c6td, I'image de la sainte
Vierge en pied, tenant PEnfant Jesus, copide sur le modele
de la statue placee autrefois dans rlglise de Saint-Etiennedes-Gres, actuellement conservee dans la chapeile des
Dames Hospitalieres de Saint-Thomas de Villeneuve, rue
de Sevres, et devant laquelle une tradition non contestee
assure que saint Franqois de Sales fut ddlivre, ainsi qu'il
est marqui dans sa Vie, d'une sombre et violente tentation :
l'autre c6te porte rempreinte de saint VINCENT DE PAUL en
buste, au-dessous duquel est representee une indication de
la nouvelle chasse. II a aussi etC frappe quelques medailles
semblables en or, en vermeil, en argent et en bronze, pour
le Pape, pour eI Roi, pour les Princes et les Princesses de
la famille Royale, qui ont daigni en accepter; pour les
Evdques qui ont assiste i la Translation, et entre lesquels
Mgr 1'Archevaque de Paris a partage les fragments d'ossements de saint VmcCENT DE PAUL, recueillis lors de I'arrangement du Corps, comme il est marque an proces-verbal du
o1avril. Chacune des Filles de la Charite a requ une medaille en cuivre : enfin un grand nombre de ces midailles
ont etd acheties par les fideles. Le prix, apres la rentree des
frais de confection, doit etre employe au paiement de la
chasse d'argent, et selon les intentions exprimees au Man-
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dement de Mgr 1'Archevique du to mars, presente annie.
Certifid veritable. Paris, le 3 mai i83o.
-- HYACINTHE, Archeveque de Paris.
Par Monseigneur :
TRESVAux, Chan. Secret.

Ce qui concerne les reliques de saint Vincent de Paul merite d'ere
soigneusement conserve. A ce titre, nous reproduisons les proc&sverbaux de leur deposition dans la nouvelle chAsse, qui avait eu lieu
le io avril 183o, et de la bwn&diction de cette chAsse.

PROCES-VERBAL
DE L'RARRANGEMENT DU CORPS
DES

DE SAINT VINCENT DE PAUL ET

DISPOSITIONS PRILIMINAIRES

A SON

PLACEKENT DANS LA

CHASSE.

Et le samedi saint, 1o avril, A une heure de relevie,
devant proc&der A l'arrangement du Corps de saint VINCENT
DR PAUL, et aux dispositions preliminaires a son placement
dans la chasse d'argent qui lui est destinie, ainsi que nous
lavons arretd par notre proces-verbal du mardi saint,
6 avril, se sont trouves arrives au Palais Archiepiscopal, suivant 1'invitation que nous leur en avions faite, consignee
audit proces-verbal:
MM. DES.ARDINS, vicaire gienral, archidiacre de SainteGenevieve; MATHIEU, chanoine de notre Mdtropole, vicaire
gineral, promoteur du diocese; QUENTIN, chanoine de notre
Metropole; tous trois commissaires nommds par Nous;
SALHORGNE, supdrieur giniral de la Congregation des Pretres de la Mission et des Filles de la Charit6; BOULLANGIER,
prdtre assistant; ETIENNE, procureur gindral de ladite Congregation; ALADEL, prdtre d'icelle;
Et MM. SBRRES, docteur, medecin en chef de 'h6pitalde
la Pitid, membre de Ilustitut royal de France, et chef des
travaux anatomiques des h6pitaux; LIsvRANc, docteur, chirurgien en chef de 'h6pital de la Pitie; CAILLARD, docteur,
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medecin sidentaire de 1'H6tel-Dieu, et le n6tre; RATsAU,
medecin de la maison de MM. les Pretres de la Congrigation de la Mission.
Nous sommes entrd avec les susnommis et qualifids, et
le Chanoine secrdtaire de notre Archevechi, dans notre Oratoire particilier, oil se trouvaient les precieux restes de
saint VINCENT

DE PAUL,

qui y avaient etd diposds le mardi

saint, 6 avril, conformement A notre proces-verbal dudit
jour.
Apres avoir venerd les saintes Reliques, et MM. les Lazaristes ayant reconnu I'intigritd des sceaux, nous avons fait
retirer les rubans, et developper le drap et la nappe dans
lesquels elles etaient renfermdes. Le corps itant a dicouvert, nous avons invite MM. les Docteurs, Medecins et
Chirurgiens a vouloir bien attacher ceux des ossements
qui avaient ite d6sarticulds par MM. les Lazaristes, ainsi
que le constate le proces-verbal qu'ils dresserent le s'"septembre 1792, lorsqu'ils placerent le saint Corps dans la
caisse de chine oh nous I'avons trouvd, le 6 avril, comme
aussi A soutenir les parties des differents os qui pourraient
avoir besoin de cette mesure de pricaution; enfin, de vouloir bien fixer au c6t6 droit de la poitrine, la main droite
du Saint, attendu que, les ossements de la main gauche
ayant et&retires, il devenait impossible de mettre le saint
Corps dans 'attitude d'une personne ayant les mains
jointes, et pour laquelle raison nous nous proposions de
faire substituer des mains en cire, apres I'avoir revetu des
habits qui lui rtaient destines.
MM. les Docteurs se sont immidiatement occupds i rattacher ceux des ossements qui avaient eti ddsarticules, et A
faire les diffdrentes operations que nous leur avions demandies.
La restauration des ossements itant terminee, suivant le
conseil de MM. les Docteurs et sous leur direction, nous
avons fait recouvrir le saint Corps, depuis le col jusqu'A
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l'extremite des pieds, d'un habillement de soie blanche
brochee au metier, tous les ossements itant entoures et
garnis de ouate de soie, et la poitrine remplie de ouate et
de charpie : toutes les parties de cet habillement qui
Ctaient ouvertes ont etc solidement recousues. Le col a eit
entourd d'une cravate de sole noire, et le chef enveloppi
d'un bonnet de soie noire egalement broche au metier.
Enfin, par-dessus i'habillement de soie blanche qui recouvre le Corps, les bras, les jambes et les pieds, nous avons
fait metre une paire de bas de soie noire et des souliers de
velours noir doubles de soie egalement noire, attaches avec
des rubans de sole de meme couleur.
Sur le bonnet qui enveloppe la tete tout entitre a it6
applique un ruban de soie noire qui se croise sur I'occiput,
et dont les deux bouts se partagent, savoir : Fun sur la
figure, I'autre derriere la tete jusqu'au col; quatre sceaux
de nos armes ont 6ti apposes par Nous, le.premier sur
l'occiput, le second derriere It col, le troisieme sur la machoire infirieure, et le quatrieme sur le devant du col,
au-dessus de la poitrine.
Un ruban de soie blanche, apres avoir entouri le col, se
croise sur la poitrine, ceint le corps en passant par-dessous.
Des deux bouts, ramenes par-dessus vers le milieu du femur,
Pun rejoint louverture du bas de soie noire de la jambe
droite, et I'autre, celle du bas de la jambe gauche. Quatre
sceaux sont 6galement appos6s, le premier sur la poitrine,
le second sur l'abdomen, et les deux autres aux deuxextr6mites du ruban, de maniere a sceller, en meme temps, celle
de l'ouverture des bas qui se trouvent sur lesdits sceaux
avec le bout du ruban qui les joint.
Un ruban de soie noire, plac6 sous le milieu de la semelle
de chaque soulier de velours noir qui chaussent chacun
des pieds du Saint, se croise sur chaque jambe en forme de
bandelettes; apres avoir passd par-dessous, les deux bouts
se rejoignent sur chaque jambe, au-dessous de chaque
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genou. Quatre sceaux ont eti Cgalement apposes par Nous,
savoir : deux, dont un sons chaque semelle y fixe ledit
ruban, et deux autres pres de chaque genou appliquent
sur chaque bas de sole chaque extrimiti du susdit ruban.
Chacune des manches de l'habillement de soic blanche
brochee au metier est lide a l'extremite, pres de la main de
cire, par un ruban 6galement de soie blanche, et scellee
chacune par un sceau.
Ensemble, 14 sceaux sont apposes sur les saintes Reliques, savoir:
4
a
2a
2
2
2

A la tete;
au corps : x sur la poitrine, et I A iabdomen;
it extrimite de chaque bras;
sur les femurs;
sur les jambes;
sous les pieds.

14 sceaux.
Le Corps ainsi dispose, nous I'avons fait revetir de la
manidre suivante:
i* D'une tunique de soie blanche en forme de chemise;
20 D'une aube d'un riche travail, en tulle brode, garnie
an bout des manches d'une itoffe de soie cramoisie, donnee
par une personne pieuse qui a disird que le Corpsdu Saint
en fat revdtu;
3* D'un ruban de soie blanche en forme de ceinture;
4 D'une etole de moire violette, richement brodee en
or, donnee par les Filles de la Charitd;
5* D'une soutane de soie noire, garnie au collet d'un
bord en batiste, en forme de rabat;
6* D'une ceinture de sole noire;
7* D'un rochet plisse, en batiste fine, Agrandes manches
dites A la romaine, garnies, ainsi que son ouverture A la
poitrine, d'une petite dentelle;
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8° Des bas de soie noire et des souliers de velours noir,
ci-dessus mentionnds;
9g D'une etole pastorale d'etoffe d'or, richement brodie
en or, garnie de son cordon, de son gland et de franges a
torsades aussi en or, donnde par Nous;
so' D'une representation de la figure en cire;
I i' D'une large calotte de soie noire;
12* D'une representation des mains en cire;
13° Nous avons fait placer entre les mains un crucifix
d'ivoire attachie une croix de bois peint et vernissi, garnie
d'argent aux bouts des trois croisillons, et surmonti de
l'inscription ordinaire, aussi d'argent. Aux pieds du crucifix
est un petit reliquaire d'argent fixe sur le bois de la croix :
il est d'une forme oblongue, garnie d'un cristal de roche;
il contient des parcelles de la vraie Croix et des reliques de
sainte Victoire. Plus bas, et au-dessous de ce reliquaire,
est attachd un ouvrage en corail, representant la Sainte
Vierge tenant I'Enfant Jesus, et, A c6td, saint Jean-Baptiste
enfant tenant une croix. Le susdit crucifix, que Pon assure
avoir servi a saint VINCENT DE PAUL pour exhorter le roi
Louis XIII mourant, a etd tird du tresor de notre Eglise
Mitropolitaine, pour atre place dans la chisse sur la poitrine de saint VINCENT DE PAUL, ensuite d'une deliberation
capitulaire du jeudi saint, 8 avril, le Chapitre etant preside
par Nous.
Suit le rapport de MM. les Docteurs ci-dessus disignis.
Rapport de MM. les Docteurs de la Facultdde medecine.
- Samedi to avril i83o, d'aprs l'invitation de Mgr 'Archeveque de Paris, les docteurs denomms dans le precddent procs-verbal se sont reunis dans le Palais Archiepiscopal, pour aviser aux moyens de conservation et au placement convenable de la Relique de saint VINCENT DE PAUL
dans la chasse qui lui est destin6e.
Introduits dans une piece voisine de la chambre a con-
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cher de Sa Grandeur, les scell6s ont iet brisis, et la Relique
a e6t trouvee dans une parfaite integriti, et en tout conforme au proces-verbal dresse precedemment par lesdits
mddecins.
Deux solutions de continuiti, suite de vatustd, Fune a la
partie inferieure du peron6 droit, I'autre a la partie supirieure du perone gauche, ont ete fixees par des attelles de
carton unies avec du fil d'or.
L'os coxal droit, qui 6tait fendilld et menace d'une destruction prochaine, a 6td assujetti et maintenu par du fil de
laiton, passe de la crete de Pos des iles i la grande ichancrure sciatique.
Mgr I'Archeveque ayant manifestd Pintention de remettre
integralement et de reunir a la Relique la main droite qui
lui avait dt6 destinee, ladite main a de suite et6 placee par
son ordre dans la cavite thorachique droite, et solidement
assujettie par du fil de laiton aux branches de cuivre qui
remplacent les c6tes.
Les Medecins denommis ont ensuite avisd aux moyens
de mettre les os qui composent la Relique A rabri de toute
detdrioration; ils ont decide qu'elle serait entierement
revetue de tissus de soie, et les os assujettis et maintenus
dans leur position naturelle avec de Ia bourre dgalement de
sole. Pour la preserver des alterations auxquelleselle pourrait etre exposde de la part des insectes, ils ont decide que
cette bourre de soie serait impregnde de poudre de tan unie
A une petite quantitd de camphre. Ils ont enfin veill6 a ce
que les vdtements immediats qui recouvrent le Saint, lesquels vetements se composent d'un caleqon i pieds, d'une
veste A manches, d'une cravate et d'un bonnet (le tout en
soie) recouvrant enti6rement la tete, soient reunis les uns
aux autres par des coutures tres rapprochees, afin de prdserver, autant que possible, la Relique du contact de Fair.
Ces diverses operations termindes, toutes les coutures
ont ete recouvertes en notre presence avec des bandelettes
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sur lesquelles ont etC apposds de suite les sceaux de 1'Archevechi.
Et sur finvitation de Mgr 1'Archeveque de Paris, nous
avons ensuite procidd a la description des portions de
Reliques qui avoient iet distraites du Corps A la seance du
mardi 6 avril, comme il appert par notre rapport dudit
jour, insier au precedent proces-verbal.
La main droite ayant 6te remise au Corps, ainsi qu'il est
dit ci-dessus, la rotule gauche parfaitement conservee demeurant entiere sans aucune distraction, pour rre deposee
au tresor de 'Eglise Mitropolitaine de Paris, la moitid
inferieure du radius droit, que nous avions divise k sa
partie moyenne, ayant eti remise par Mgr I'Archev4que de
Paris aux Filles de la CharitC, pour leur maison principale, situCe rue du Bac, n° 132, nous n'avons plus eu a
nous occuper que de la s6paration de la moitie superieure
du radius droit qui nous a ete representie. Sur la demande
de Mgr PArcheveque, nous avons divise ladite moitid supprieure en trois parties a peu pros igales: en tiers superieur,
en tiers moyen et en tiers infirieur, lesquelles trois parties
nous avons subdivisees dans leur longueur en trois autres
parties, savoir :
Ix Moitie du tiers superieur, de la moitie superieure du
radius droit du Corps de saint VrmCENT DE PAUL, destinee
i 'eglise de I'H6tel-Dieu de Paris;
20 Moitie du tiers superieur, de la moitid superieure du
radius droit du Corps de saint VINCENT DE PAUL, destinee

a l'eglise de l'H6pital de la Pitid;
3° Moitie du tiers moyen, de la moitid superieure du
radius droit du Corps de saint VImc&NT DE PAUL, destinde

a l'glise cathidrale de Versailles;
4* Moiti6 du tiers moyen, de la moitid superieure du
radius droit du Corps de saint VINCENT Db PAUm, destinde a
l'eglise paroissiale de Clichy, prts Paris;
5° Moitie du tiers infirieur, de la moitie superieure du
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radius droit du Corps de saint VINCEsT DE PAUL, destinie a

l'glise paroissiale de Saint-Vincent-de-Paul, a Paris;
6* Moitid du tiers infdrieur, de la moitii supdrieure du
radius droit du Corps de saint VINCENT DE PAUL,

que

Mgr 1'Archevuque a reservee pour lui, ainsi que divers
fragments et parcelles qui s'etaient detaches, soit pendant
cette opdration, soit pendant les pricedentes, et qui ont det
recueillis avec soin.
Signd: CAILuLMD, RA.TEAU, LISFRANC, SERRES.
Le saint Corps etant dispos6 ainsi qu'il a 6td expliqui
ci-dessus, nous I'avons fait fixer sur un coussin de velours
violet, recouvert d'une gaze d'or, surmonte d'un oreiller de
velours mime couleur, garni au pourtour d'une torsade, et
aux quatre angles de glands d'or; et placer ensuite sur une
estrade, ornde et pr6parde a cet effet, pour demeurer exposd
dans notre Oratoire particulier a la vindration des personnes pieuses, que nous pourrons y admettre jusqu'au
moment ou les saintes Reliques doivent ire renfermees
dans la chasse qui leur est destinde.
Lecture faite dudit procks-verbal, nous avons inviti tous
les temoins ci-dessus disignes et qualifies A signer avec
Nous.
Signd: Ph. DESJARDINS, vicaire gindral; MATHIEt, chanoine,
chanoine;
QUENT•I,
promoteur;
gindral,
vicaire
SALHORGNE, J.-M. BOULLANGIER, ETIENNE, ALADEL.

Fait et clos

Paris, en notre Palais Archidpiscopal, les-

dits jour et an que dessus.

f

HYACITwHE, Archeveque de Paris.

Par Monseigneur :
TiEs•vaU, Chan. Secrt.

Avant de reproduire le proces-verbal de la binddiction
de la chAsse ou allaient etre deposies les saintes reliques,
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nous donnons la description qui en a eit faite par un des
rdcents biographes de saint Vincent de Paul, M. 1'abbW
Maynard .
« Le vendredi 23 avril, l'archeveque de Paris benit
la chisse. Elle est un magnifique morceau d'art, oi
le travail surpasse la matiere, chef d'oeuvre d'Odiot,

CHASSE DE SAINT VINCENT DE PAUL

qui avait &td admire a PExposition de 'industrie francaise
en 1827, offrande du diocese de Paris a saint Vincent de
Paul et A ses enfants, dont le prix elev6 fut acquitt
I'aide
de quEtes et de souscriptions, en tite desquelles s'inscrivirent le roi, les princes et princesses de sa famille. C'est un
carri long de sept pieds de longueur, sur deux et demi de
hauteur et de largeur avec dessus cintri. De belles glaces
en ferment les trois faces latirales. Le montant et le cintre
I. Saint Vincent de Paul, edit. in-12, 1874; t. III, p. 529.
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sont ciselds avec goit. A chacun des deux montants antdrieurs, deux socles portent des petits enfants d'argent d'un
pied de haut : orphelins des deux sexes, A mains jointes,
qui regardent avec une vive expression de respect et de reconnaissance leur bienfaiteur et leur pere. Une statue de
saint Vincent de Paul, de trois pieds et demi, en habits
sacerdotaux, A genoux sur un nuagc, les yeux et les mains
au ciel, couronne la chasse. Autour de lui, quatre anges,
de deux pieds et demi, portent les attributs de la Religion,
de la Foi, de I'Espdrance et de la Charitd. a
Voici maintenant le proces-verbal dresse par ordre de
Mgr l'archeveque de Paris :
PROCES-VERBAL
DE

LA

BEN

SAINT

DICTION

CORPS

ET

DE
DE

LA

CHASSE,

LAPPOSITION

DE

LA

DES

DEPOSITION
SCEAUX

SUR

DU
LA

CHASSE.

Et le vendredi vingt-trois avril de ladite annde mil huit
cent trente, Nous Hyacinthe-Louis DE QULEN, Archeveque
de Paris, Pair de France, etc.; desirant bdnir la chasse
d'argent destinde A saint VINCENT DE PAUL, et y d6poser ses

pricieux restes; et sur notre invitation se trouvant rdunis
au Palais Archidpiscopal:
MM. JALABERT, archidiacre de Notre-Dame, vicaire gendral; ABEIL, archiprdtre de Notre-Dame, chanoine; DE LA
CALPRADE, chanoine official mdtropolitain, vicaire gindral; GODINOT-DESFONTAINES, chanoine; LUcorrE, chanoine; QUIENTIN, chanoine; TRESVAUX, chanoine, secretaire de FArchevdchd; MORZIiRE, chanoine; CAILLON,
chanoine; BERTHERAND DE LONGPREZ, chanoine; MOREL,
chanoine theologal; D'ALIGRE, chanoine; CHOSSARD, curd
de Conflans; MOLINIER, SURAT, chanoines honoraires;
MM. SALHORGNE, superieur gendral de la Congregation des

Pretres de la Mission et des Filles de la Charite; BouL-

LANGISn,
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assistant; ETIENNE, procureur general; ALADEL,

prdtre de la Mission; BA&LL,

prdtre de la Mission.

Tous en habit de choeur. Nous nous sommes revetu du
rochet, du camail et de rdtole, et, accompagnd de nos vendrables freres les Chanoines, et de MM. les Lazaristes, tous
disignes et qualifies ci-dessus, nous nous sommes rendu
dans notre Oratoire particulier, oui se trouvait exposi le
Corps de saint VINCENT DE PAUL, ainsi qu'il est expliqud en
notre proces-verbal du samedi dix avril. Apres avoir, tous
ensemble, vineri les saintes Reliques, nous avons dit Pantienne, le verset des premieres v4pres de la fete du Saint,
et L'oraison. MM. Etienne, Boullangier, Aladel et Bailly,
Lazaristes ci-dessus designis et qualifies, ont transporti
1'estrade sur laquelle itait place le saint Corps, de notre
Oratoire jusque dans le salon de la Croix, ou ils Font
d6pose pres et vis-a-vis la chisse d'argent. Dans ce transport, nous les avons tous accompagnes en recitant le
psaume 13I, Memento, Domine, David.
Nous avons trouvY reunis dans ledit salon de la Croix :
M. le cure de Saint-Roch; MM. GOSSELIN, MERLE, GARRIQUE, directeurs du sdminaire d'Issy; MANGLARD, aum6-

nier du college de Louis-le-Grand; S. S'* M. le marquis
d'Ecquevilly, pair de France,
Et un grand nombre de Filles de la Chariti, ainsi que
de pieux fideles, qui, a l'exemple de ceux qui avaient iti
journellement admis depuis le io avril A vdnerer les
saintes Reliques, s'dtaient presentis dans la meme intention.
Nous avons ensuite binit la chfsse d'argent intdrieurement et extirieurement, apres avoir recite a haute voix les
prieres accoutumees, qui se trouvent an Pontifical romain.
Cette benediction terminee, et avant que les saintes Reliques fussent deposdes et renfermees dans la chAsse, nous
les avons religieusement baisees, ainsi que chacun des
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membres du Chapitre, de la Congregation de la Mission
qui nous accompagnaient, de MM. les Ecclsiastiques prisents, et chacune des Filles de la Charit6 qui se trouvaient
a cete ceremonie. Les fideles des deux sexes qui y assistaient nous ayant temoign6 le desir de rendre le mime
hommage aux saintes Reliques, nous leur avons permis de
satisfaire leur piete. Pendant ce temps, Nous et MM. les
Chanoines ayant requ des mains des assistants un grand
nombre de crucifix, de m6dailles, de chapelets, et de diffdrents linges, nous les avons fait toucher au saint Corps.
Apres avoir laissd, quelques moments, les assistants
contempler avec attendrissement et dans un religieux
silence les restes du saint Pritre, nous avons invite MM. les
Pretres de la Mission i vouloir bien les ddposer dans la
chfsse. Aussit6t, MM. BOULLANGIER, ETIENNE, ALADEL et
BILUYx ont leve de dessus l'estrade le coussin et l'oreiller
de velours sur lesquels est fite et repose le saint Corps,
qu'ils ont place dans ladite chisse; ayant fait mettre dans
une boite de fer-blanc poli les pices ci-apres ddsignees :
i" Une copie de notre proces-verbal du 6 avril, constatant l'ouverture de la caisse dans laquelle les Reliques du
Saint avaient iti renfermies depuis le ilseptembre 1792,
dument certifice par Nous, scellee de nos armes, et contresignde par le Chanoine secritaire de notre Archevdche;
2" Une copie de notre proces-verbal du o avril, relatif a
rarrangement du saint Corps et aux dispositions priliminaires a son placement dans la chasse, dument certifiee par
nous, scellee de nos armes, etc.;
3" Un papier qui s'est trouv6 sur la caisse, lequel mentionne et atteste qu'elle a 6t6 ouverte les 16 mai 1817 et
to fdvrier 1820;

4° Un autre papier trouve dans la caisse, portant mention que sous ces plis etaient differents proces-verbaux;
5° Un titre en parchemin contenant les proces-verbaux
de Mgr Es VtITIMruLL, archev4que de Paris, de plusieurs
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grands-vicaires, le tout ainsi qu'il est analyse en notre
proces-verbal du 6 avril;
6° Un proces-verbal dressd le i* septembre 1792 par
MM. les Lazaristes, lors de la spoliation de la chAsse d'argent dans lequel le saint Corps etait enfermd, et constatant,
ainsi qu'il est analyse en notre proces-verbal du 6 avril,
qu'ils l'ont transportd.en une caisse de chene;
7° Un extrait en original des proces-verbaux dresses lors
de 1'rvacuation de la maison de Saint-Lazare, les 3o et
31 aott 1792, par le commissaire des biens nationaux,
attestant qu'il a octroye aux ci-devant La;aristes le squelette renferme dans la chasse;
go Un petit papier en forme de lettre, oil il est dit que
les linges qui dtaient dans la chisse avaient touche les
Reliques nues de saint VINCENT DE PAUL;

g9 Une declaration des Filles de la Chariti, en date du
i8 juillet i8o6, par laquelle elles reconnaissent que le Corps
de saint VINCENT DE PAUL ne leur a eti confi6 par le Vicaire

general de la Congregation qu'A titre de dip6t, et s'engagent A le remettre A premitre requisition;
o10
Un exemplaire de notre Mandementdu Iomars i83o,
par lequel nous avons fixe au 25 avril la Translation solen
nelle du Corps de saint VINCENT DE PAUL;
1s
1 Un exemplaire de notre Mandement du 6 avril, par

lequel nous avons rdgld le mode et le cerdmonial de cette
Translation';
120 Un exemplaire d'un Abrege de la Vie de saint
VINCENT DE PAUL, par M. C.-A. de Reboul-Berville, juge

de paix du canton de Nanterre.
Nous avons fermi ladite boite de fer-blanc, et scellie du
sceau de nos armes; nous 'avons envelopp6e dans une
etoffe de soie violette, placee et fixee sur le coussin de velours et sous les genoux du saint Corps.
Tout etant ainsi dispose, nous avons fait adapter la partie
en boiserie qui ferme par derriere l'ouverture de la chasse,
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correspondant &celle que ferme la glace de la face principale. Nous avons ferm6 les deux serrures qui sont aux
deux c6tes de cette partie de boiserie, et dont les penes
entrent dans la gAche en fer, incrustie dans les pilastres de
droite et gauche de la charpente de ladite chisse. Nous
avons fait attacher avec des vis, sur la barre transversale
qui tient par en bas aux deux pilastres, les pentures a charnieres qui reunissent cette partie de boiserie a la partie du
soubassement de ladite chisse; deux tourniquets en fer
fixent au cintre de la chasse, par en haut, cette meme
partie de boiserie qui en forme et ferme le fond. Des
bandes de toile trempdes dans la colle forte ont ensuite
et appliquies pour intercepter toute introduction A 'air, A
la poussiere et aux insectes. A six pouces environ du tourniquet, et sur la boiserie qui forme le cintre, nous avons
applique un ruban de fil ecru, sur 1'extr6mit6 de chacun
desquels nous avons mis le sceau de nos armes: ce ruban
a ite descendu perpendiculairement de chaque c6ti jusque
sur la barre transversale du soubassement de la chAsse, et
nous avons egalement mis le sceau de nos armes sur I'extrimite de chaque ruban. Du pilastre de droite au pilastre de
gauche, nous avons place horizontalement un ruban de fil
ecru, qui couvre 1'entrie des deux serrures, et passe pardessus les rubans qui descendent perpendiculaireme.nt du
cintre a la barre transversale du soubassement. Nous y
avons ensuite appos6 quatre sceaux de nos armes, savoir :
un a I'extrimitd du ruban sur le pilastre de droite; le
deuxi6me A la reunion de ce ruban avec celui plac6 perpendiculairement; le troisi6me, A la mime reunion formie
par le deuxieme ruban perpendiculaire; et le quatrieme, &
l'extrimiti sur le pilastre de gauche : en sorte que la piece
de boiserie qui ferme le fond de la chisse est scellee de huit
sceaux de nos armes, appliques sur trois rubans, savoir:
Deux sur le cintre en haut;
Deux sur la bande transversale en bas;
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Quatre horizontalement : deux, dont un sur chaque
pilastre, et deux sur ladite piece de boiserie faisant le fond
de la chasse, aux points o6 se riunissent les rubans places
perpendiculairement, avec celui fixi horizontalement.
Nous avons reuni dans une enveloppe de soie violette
les deux clefs des serrures, les avons scellees, et fait attacher au cintre de la boiserie de la chasse, entre les deux
tourniquets en fer.
Toute la face du fond de la chasse a dtd recouverte d'une
toile blanche qui a 6•t tixee avec pointes et clous, et, pardessus, nous avons fair mettre une etoffe de soie violette qui
a igalement etC fixe et clouee.
Dont et de tout ce que dessus nous avons dressi acte, au
Palais Archiepiscopal a Paris, les jours et an susdits, et ont
signd avec Nous.
JALABERT, archidiacre de Notre-Dame,

vicaire gendral;

ABEIL, pretre de Notre-Dame, chanoine, vicaire general;

DE

LACALPRADE,

chanoine,

vicaire

gendral;

GODINOT, chanoine; LUcoTTE, chanoine; QUENTIN, cha-

noine; TRESVAUx, chanoine, secretaire; MORZIiRE, chanoine; CAILLON, chanoine; BETHERAND DE LONGPREZ.
chanoine; MOREL, chanoine; D'ALIGRE, chanoine; CHosSARD, cure, chanoine honoraire; MOLINIER, chanoine
honoraire; A. SURAT, chanoine honoraire; SALHORGNE,

J.-M.

BOULLANGIER, ETIELXNE, ALADEL, BAILLY; MARDUEL,

cure de Saint-Roch; GossELIN,

MERLE, GARRIGUE,

MAN-

GLARD.

Fait et clos a Paris, en notre Palais Archidpiscopal, lesdits jour et an que dessus.

I

HYACINTHE, Archevique de

Par Monseigneur :
TRESVAuK, Chan. Secret.

Paris.

- 483 Le 3 mai i83o, Mgr de Qudlen, archev4que de Paris,
publia un Mandement a qui ordonne que le Te Deum
sera chant4 dans toutes les eglises de son diocese en actions
de graces de la Translation solennelle du Corps de saint
Vincent de Paul, et qui publie les proces-verbaux dresses A
l'occasion de cette solennitid . (In-4, de 5 pages.)
Le 25 avril i83o eut lieu la translation solennelle de la
chisse de l'iglise mitropolitaine a la chapelle de la rue de
Sevres, 25. Outre le rdcit officiel cite plus haut, lesAnnales
ont publid (t. LIX, p. t3o) une tres belle description de
la cerdmonie de la Translation, tracde par I'un des timoins,
I'abbi Gerbet, qui devait 8tre plus tard Feloquent ivdque
de Perpignan.
Trois mois plus tard, la revolution ayant iclate a Paris,
les reliques furent envoydes a Roye, en Picardie, par crainte
d'une profanation; elles y demeurerent cachies pendant
trois ans, sous la garde d'un Frere coadjuteur du college
de Roye.
Le 24 avril 1834, elles rentrerent a Paris, et furent
replacdes dans la chapelle.
Le 7 septembre 1870, le corps de saint Vincent fut mis
en sarete au sdminaire de la communautd des Filles de la
Charitd, rue du Bac, 140.
Pendant la Commune, on crut plus prudent de le confier
a une famille americaine, demeurant A Paris, avenue de
Breteuil, 27, qui etait sous la sauvegarde du consulat des
Etats-U nis.
En 1873, par crainte d'une altiration, les vetements du
saint Corps furent changes.
En 1894, la chAsse fut restaurde A I'interieur, et la garniture et les coussins furent renouvelds, ainsi que la dentelle du rocher.
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Par I'autoriti du Souverain Pontife, une fdte a eti 6tablie pour celdbrer la translation des reliques de saint
Vincent de Paul, chaque annie, au sein de la famille
religieuse du serviteur de Dieu.
Dans les leqons de l'office liturgique, il est fait mention
de la memorable solennite de cette translation en 83o, et
on y recite l'oraison suivante :
S0 Dieu qui avez enrichi le coeur du bienheureux
Vincent d'un admirable tresor de misericorde pour qu'il
puisse subvenir aux si nombreuses miseres des autres
hommes, nous vous en prions, accordez-nous, dans cette
solennit6 de la Translation, de desirer, par une sainte
emulation, cette charite que ses cendres respirent encore,
et de participer aux fruits abondants qu'elle a produits. Par
Jesus-Christ Notre-Seigneur.

LES FETES
EN L'HONNEUR

DU BIENHEUREUX FRANCOIS CLET
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

MARTYR

Deji nous avons rendu compte, dans les Annales, des fetes cdl6brees en beaucoup d'endroits, & l'occasion de ia beatification du glorieux martyr Francois Clet. Le mouvement partit de Rome - oc le
pape LIon XIII l6eva le martyr aux honneurs des autels - et de
Paris, berceau de sa famille religieuse, d'oS ii s'etait elancE dans la
carriere apostolique. Partout ou les deux communautes de saint
Vincent de Paul sont representees, une grande joie a e6t ressentie de
la glorification du martyr, et souvent cette joie s'est manifestde, grace
i la bienveillance de NN.SS. les lEvques, avec un grand eclat et une
v6ritable edification.
Nous devons nous borner A mentionner quelques-unes de ces solennites : elles se ressemblent communement. Nous reproduirons
cependant quelques recits, soit a cause des details particuliers, soit
afin que 'on puisse constater funiversalitd de la joie ressentie en
cette occasion.
Nous citerons d'abord, comme il est juste, le compte rendu des
belles solennitEs au lieu, de la naissance du bienheureux martyr, h
Grenoble, en I'eglise Saint-Louis, paroisse de la famille Clet. Deji,
nous avons mentionne les fetes accomplies en la cathedrale de cette
ville.
GRENOBLE

II y a un an, presque i pareil jour, d'inoubliables solen-

nites avaient lieu a Rome, en la basilique Vaticane. Fran<ois-Regis Clet recevait la consecration officielle de son
titre de Bienheureux, - et devant son image, pour la premiere fois aureolde, le Pontife, qui preside avec tant de
sagesse aux destinees de PEglise, etait venu prier, aux acclamations de plus de 6o ooo pilerins, parmi lesquels un
grand nombre de Dauphinois et de paroissiens de SaintLouis, de Grenoble, venus pour apporter a leur illustre
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compatriote 1'hommage de leur vineration et le tribut de
leur reconnaissance.
A un an de distance, et pour clore la sirie de nombreuses
manifestations et de fetes magnifiques en l'honneur du
bienheureux martyr, la solenniti de la Pentcc6te ramenait
pour la premiere fois ce glorieux anniversaire. Touchante
et expressive coincidence! N'dtait-ce pas au lendemain de
la Pentec6te que les Ap6tres volaient a la conqudte du
monde et au martyre ?
La paroisse de Saint-Louis, devant a un de ses plus
illustres enfants un temoignage eclatant et solennel de sa
vdneration, ne pouvait choisir un plus beau jour. Aussi
rien n'y a manque, ni la beauti des ciremonies, ni 1'affluence des fideles, ni surtout l'iloquence des orateurs
sacres.
L'dglise Saint-Louis avait recu pour la circonstance une
magnifique dicoration. Le long des arcades de la nef couraient en festons des guirlandes de feuillages, dont les
retombdes encadraient de longues orifiammes rouges et or,
ornies d'emblimes, de dates bistoriques et du chiffre du
Bienheureux. A la tribune de l'orgue, des cartouches aux
armes de Mgr Henry, dveque de Grenoble, marquaient les
points d'attache des festons de verdure.
Le chceur, surtout, etait merveilleux.Le pourtour,enti6rement tendu de draperies de soie rouge Acrepines d'or,
mettait en valeur des massifs de verdure qui s'elevaient
jusqu'a la corniche. Au-dessus de Fautel, et au milieu d'une
brillante aureole de tulipes electriques, apparaissait l'image
du Bienheureux, oeuvre de M. l'abbd Guiguet. Tout autour,
des festons de verdure, dont les divers points d'atache,
orn6s egalement de tulipes ilectriques, itaient placees en
quinconce et produisaient, par leur perspective, le plus
gracieux effet. Les riches bronzes de I'autel etaient tout
eclatants de lumieres,qui s'harmonisaient tr6s bien avec les
feux electriques et les fonds vert et pourpre du sanctuaire.
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GRENOBLE. LA MAISON OU EST NI LE BIENHEUREUX FRANCOIS CLET
(C'est celle qu'on voit &droite ca remontaot, apr$s celle qui porte le aumaro 14).
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Cette brillante illumination produisaitdu fond de 1'glise
un effet vraiment grandiose.
Les modestes fonts baptismaux, sur lesquels en 1748 fut
porti le bienheureux Clet, avaient egalement repu une
parure digne de la solennit6 et du souvenir qu'ils rappellent. Des guirlandes de roses, des palmes de verdure,
des banderoles avecinscriptions les ornaient gracieusement.
A dix heures, Mgr Bellet, protonotaire apostolique, qui,
on le sait, a employe en faveur de la cause du Bienheureux
toutes les ressources de sa vaste erudition et de son zele
bien connu, a celibri pontificalement la grand'messe. La
nombreuse assistance, qui envahissait jusqu'aux marches
du perron extdrieur de 1'eglise, paraissait sous le charme de
cette belle ceremonie.
Les choristes de la paroisse ont chantd avec beaucoup
d'ensemble et de brio une messe de Luigi Bordese, avec
accompagnement d'orgue et d'orchestre.
A trois heures ont eu lieu les vepres solennelles, c6elbrees
par M. Baros, lazariste, ancien vicaire de Saint-Louis;
Mgr Henry prisidait, entourd de Mgr Bellet, de MM. les
vicaires g6neraux, de M. le chanoine Saillard, et d'un grand
nombre d'ecclisiastiques.
Apr6s le Magnificat, le choeur entonne une premiere
cantate, sp6cialement composde pour la circonstance par
Mme Tizier.
Puis Mgr Henry monte en chaire et prononce un remarquable pandgyrique du martyr.
Ce pandgyrique a iti de tous points remarquable, notamment par f'elvation de la pensie, la clart6 et la force
de la dialectique, la philosophic des vednements, et le merveilleux langage qui rappelle les orateurs du grand sidcle.
Apres ce magnifique discours, le chceur a execute une
deuxikme cantate de Mme Tezier en lhonneur du Bienheureux, un Tantum ergo du meme auteur, et cette touchante ciremonie s'est terminie par le Te Deum.

t` *
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LES FONFS BAPTISMAUX DE L'EGLISE SAINT-LOUIS
Sur lesquels fut baptist le bienheureux Frangois Clet.

GRENOBLE.
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A PARIs, les Missionnaires de la chapelle SAINTE-ROSALIE

ont celebrd le triduum en l'honneur du bienheureux Clet,
avec 'entrain, que le digne supirieur, M. Desmaricaux, a su
inspirer autour de lui. Le concours des Filles de la Charit6
venues des maisons situdes dans ce populeux quartier de
Paris, et la prdsence des jeunes seminaristes de SaintLazare ont contribude a Pclat de la fete .
A Loos, un compte rendu atteste que, trois jours durant,

f'glise splendidement ornee ne ddsemplit pas. Les eloquents panegyriques de M. l'abbd Lecigne, que nous avons
cites integralement dans le prcident numero des Annales,
ne furent certainement pas une des moindres splendeurs
de ces dclatantes solennites.
A LILLE, c'est dans la principale maison des Filles de la
Charitd, rue de la Barre, que les fetes en l'honneur du bienheureux Francois Clet ont dti cdldbrdes. Le concours du
personnel du siminaire academique et l'affluence d'une
dlite de personnes ddvouees aux oeuvres de charit6, out
donnd un grand dclat et un frappant caractere de pidtd et
d'ddification a ces solennitds. Un ricit plein d'intirdt et de
charme litteraire en a did publid. On y trouve le texte des
discours prononcds, !e premier jour, par M. 1'abbd Lecigne,
professeur de littdrature francaise i 1'Institut catholique;
le second jour, par M. Milon, secrdtaire gdndral de la
Congrdgation de la Mission; le dernier jour, enfin, par
M. le chanoine Didiot, doyen de la Facultd de theologie de
Lille. On y lit aussi les gracieux remerciments adressis
par le venerd et tr6s aimd supirieur du seminaire academique, M. Cornu : on ne saurait vraiment rever une plus
aimable et une plus ingenieuse adaptation des paroles de la
i. Les Fetes du triduum en l'honneur du bienheureux Francois Clet,
celebrees en la chapelle Sainte-Rosalie, i Paris. Brochure in-8 de
15 pages. Paris, 9, place d'Itaiie.
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tradition aux solennitis qui venaient de se celebrer, que ce
commentaire du Deo Gratiasde saint Augustin. L'assemblee en fut charmie et le tdmoigna par ses applaudissements
prolongs '.

Le grand siminaire de CABRAi qui avait, il y a quelques
annees, celebrd, avec tant de splendeur, la biatification du
bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, fut egal A lui-mdme
cette fois encore; le concours du clergd, des communautes
et de la croyante population de cette ville, si devouee a
tout ce qui se rattache aux grands interdts de 1'Eglise, fat
ininterrompu. La chaire sacrie fut tr6s dignement occupee,
le premier jour, par M. l'abb6 Cateau, supdrieur du petit
seminaire, et le second jour, par M. le vicaire general Carlier; le troisieme jour, Mgr Baunard, recteur de rUniversite catholique, raconta dloquemment la mort du martyr.
Le college de MONTDIDIER Vit, le troisiime jour surtout
du triduum qu'il voulut cdlebrer en Phonneur du bienheureux Clet, une fete splendide. M. l'archiprdtre de la ville
officiait, et M. Mott, lazariste, qui a semble s'etre fait, cette
annie, dir le compte rendu que nous citons, l'ap6tre de la
2
gloire du bienheureux Clet a, prononqa les panegyriques .
Le chroniqueur finit par ces paroles :
' En terminant ce compte rendu, ii est de notre devoir
de remercier encore une fois Monsieur le Superieur de
nous avoir invites a prendre part a cette fate de famille.
Elle a 6te pour nous une joie et une edification; car si nous
avons admire le talent de ses dleves, nous nous sommes
rdjouis aussi de les voir a la chapelle si pieux et si recueillis.
Nous nous demandions si ces enfants dtaient bien ceux
dont quelquefois sur l'Esplanade ou au Chemin-Vert nous
I. Triduum solenmel cilebre a Lille les o1, II et 12 mai 9gor, en

I'honneur du bienheureux Francois-Regis Clel. In-8. Lille, 19ol.
2. Chronique picarde, 5 mai Igo1.
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aimons a suivre les ebats. C'etaient les memes, pieux &la
chapelle, studieux a 1'etude, pleins d'entrain dans les jeux.
a Heureux enfants auxquels on propose des modtles
comme le bienheureux Francois-Rigis Clet et qui trouvent de telsmaitres pour les aider a marcher sur ses traces !
A SOLESMES (diocese de Cambrai), la solennitd 6tait un
peu comme des adieux a une demeure provisoire qu'on
allait 6changer contre une installation mieux adaptde, en
transfirant le seminaire de philosophie a c6td du seminaire
de thdologie, a Cambrai. M. Mott, encore, et le vdneri
M. Hecart, doyen d'Avesnes, expos&rent A leur auditoire
d'6lite, dans la chapelle de 1'rtablissement, puis, le dimanche, dans l'glise paroissiale, les h6roiques vertus du nouveau Bienheureux.
A la paroisse Sainte Anne d'AmxENs, 1'glise, ddji si belle
et si somptueuse par elle-meme, avait vu sa beauti rehaussde
par des decorations pleines de goat et disposies avec une
sage discretion. Mgr Thomas, lazariste, archeveque d'Andrinople, presidait; et M. Mott remua profondement son
immense auditoire en parlant du triple tdmoignage que le
bienheureux F. Clet donna A Dieu : temoignage de la saintetd, de l'apostolat et du sang' m.
M. l'abbe J. Durot, vicaire de Saint-Fulcran, en 6crivant
un charmant compte rendu des fetes dABBEVILLE, publi6
par le celebre iditeur catholique, M. Paillard, y a joint un
cantique et cette gracieuse didicace'.
AUX

FILLES DE LA CHARITA

Vingt fois sur le metier, j'ai remis cet ouvrage!
Mais... Je voudrais, du mrzi's, illustrer cette page
I. Les Fites du triduum en Ihonneur du bienheureux Franfois
Clet. Amiens, Langlois, 1goo. In-8 de ai pages.
2. Souvenir du triduum en l'honneur du bienheureux Fr. Clet.
Abbeville, Paillard, g1oo. In-8 de 16 pages.
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De quelque fleur de pourpre, ou de lis iclatant
Prise au front du martyr, sur ce front triomphant.
Si je pouvais ravir aux seraphins leur lyre,
Au soleil un rayon, a la Vierge un sourire,
Donner A cette page un rayon du bon Dieu,
Quelque chose de doux, de pur, de radieux,
Je ne croirais encor assez vous rendre hommage,
O bienheureux Franfois ! - et vous donner le gage
De ma reconnaissance, et de Pamour, mes Sceurs,
Que vos bienfaits font naitre au fond de tous les ccurs.

A CHARLEVILLE, les 28, 29 et 3o novembre, fut cdelbrd

Sl'H6tel-Dieu, et en presence des Soeurs de Sedan venues
pour se joindre a celles de Charleville, le triduum. Le
clergi de la ville y apporta son concours avec un religieux
et admirable empressement. M. I'archipr&tre, en face d'un
auditoire aussi nombreux que pouvait contenir la chapelle
trop restreinte en cette circonstance, prononca un pandgyrique eloquent et plein d'a-propos. Le soleil, toujours rare
dans les Ardennes a cette 6poque, avait succddi a une pluie
diluvienne et donnait un charme a part a ces jours de
joie.
A CHALON-suR-SA 6 NE, le clerge de toutes les paroisses

voulut prendre part a la fete en assistant dans la belle
6glise gothique a la messe cdlebr&e pontificalement par
Mgr Montity, et a Pl'mouvant panegyrique prononcd par
M. Rigaud. La parure de l'eglise itait comme un reflet des
solennites de Montceau et de Lyon; car les Sceurs de ces
villes s'etaient plu a faire profiter leurs compagnes de
Chalon d'une partie des ornements employes pour les f&tes
celebrdes dans leurs maisons.
Les autres families religieuses apportaient souvent leur
pricieux et eloquent concours A ces fetes du fils de Vincent
de Paul : pendant trois jours, un Pere franciscain de cette
ville loua ainsi le bienheureux Clet dans la Chapelle de la
mission, a Rennes, et le R. P. Mery, des Eudistes, dans la
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Chapelle des Filles de la Charite, a Hennebont'. A la
maison de Chariti d'Aisey-sur-Seine, c'est un Missionnaire
diocesain de Saint-Bernard, le R. P. Poisblanc, qui rendit
un eloquent hommage au bienheureux martyr; M. le cure
de la paroisse, plein de bienveillance et de zele, avait fair
coincider cette solennil~ avec une mission donnie pour le
jubili, et qui amenait un particulier concours du peuple.
Dans ce bijou d'architecture qu'est la chapelle de la
mission de TouRs, ce fut comme un flot continu de fiddles,
de prdtres, de religieux, d'enfants des pensionnats qui se
succederent pendant trois jours.L'orateur des fites,M.Mott,
eut une opportune parole pour chaque groupe, et le spectacle rtait ravissant, lorsqu'au dernier jour, autour de Parcheveque de Tours, Mgr Renou, si aimi de son peuple,
cette foule d'elite se pressait pour ven&rer les reliques du
Bienheureux.
A VEUREY, dans le diocese de Grenoble, la presence de
fIv'que du diocese, Mgr Henry, et de Mgr Monity, aupres
desquels on remarquait en particulier M. le commandant
de Franqueville, hiritier des fondateurs de lorphelinat, et
trois des anciens cures de la paroisse, donnait un &clat particulier a la solenniti pr'parde avec un zele et un gout parfaits par le curd actuel, M. 'abbe Rozeaud.
Les grands seminaires oh se cildbrerent les fetes purent
leur donner un particulier eclat. - Tel, le sdminaire de
SAINT-FLOUR; M. P1abbd Salieges, professeur au petit seminaire de Pleaux, et M. le chanoine Fournier, y louerent
dloquemment le martyr. Mgr l'evdque avait daign6 presider
les solennitds du dernier jour et y officier pontiticalement.
A I'issue de la cir6monie du soir, dit le compte rendu que
nous avons sous les yeux 2, Monseigneur se tourne vers
i. Semaine religieuse de Vannes, 4 mai r90o.
s. Semaine religieuse de Saint-Flour, 2z fEvrier 9go1.

- 495 1'assistance; la joie, comme un rot silencieux, envahit nos
imes. Sa Grandeur remercie d'abord les divouds organisateurs de ces fetes triomphales... a Tout va rentrer dans le
silence, poursuivit Sa Grandeur; mais les heuresqui se sont
enfuies vont-elles emporter dans leur cours les benddictions et les fruits? Non. Vous, pretres de Saint-Lazare,
dignes et veneres directeurs de mon seminaire, vous avez
an ciel un protecteur nouveau qui benira votre zele, le
rechauffera, le couronnera de succes par sa priere et son
intercession. Vous, jeunes livites, espoir de I'Eglise, venez
apprendre a 1'ecole du Bienheureux a devenir des pritres
pieux, desintiressis, apostoliques. Que nous reserve un
avenir prochain ?... La societ6 se disloque, car elle ne repose
plus sur le fondement nicessaire qui est le Christ Jesus...
Sachez done elever vos ames a la hauteur de la tache qui
vous sera reservee. .
A CAHORS, la fete commenca en famille, au Seminaire, et
prit son essor les derniers jours, suivant la volonte de Mgr
I'evique, a la cathidrale mime. M. Milon, secretaire geniral des Lazaristes, parla le premier jour dans la belle, on
pent dire dans la delicieuse chapelle du grand seminaire,
s'adressant specialement
Fl'me, d)j intelligente du d6vouement apostolique, des siminaristes qui entouraient la
chaire. Le lendemain, la forte parole de M. G. de Pascal,
missionnaire apostolique, traduisant de hautes pensdes sur
le r6le des ap6tres, louait dignement le bienheureux martyr. Le troisi6me jour, Mgr l'eveque de Cahors, lui-mime,
prononqa le pandgyrique. a Ce discours sera simple, avait
dit l'loquent dv4que a,- disons, nous, qu'il est d'une perfection vraiment classique;-- mais,avaitajoutd MgrEnard,
je serais dtonn6, mes freres, si vous n'dprouviez devant certains actes et certaines paroles du Bienheureux, ce sursaut,
ce frisson que donne le sublime rencontre. s Et c'est ce
qui advint, en entendant ces recits et ces accents oi l'on
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sentait frimir, et Time du hdros, et l'Ame de son eloquent
interpr&te. Ce discours a itC recueilli, et it restera comme
lun des plus beaux echos des fetes cilebries en l'honneur
du Bienheureux .
L'office pontifical avait eti cilbre par Mgr l'evvque de
Pamiers, venu pour assister aupres de Mgr l'eveque de
Cahors A ces solennitis. Les chants, et en particulier l'admirable cantate au Bienheureux, composde avec un grand
talent et un fraternel amour par M. Jules Blanchet, qui en
dirigea lui-meme fex4cution, furent pour une large part
dans le charme de ces grandioses manifestations.
a Je m'en voudrais, en terminant, icrivait le ridacteur
du tres remarquable compte rendu de ces fetes , de ne pas
dire un mot du spectacle qu'offrit, le samedi et le dimanche, le refectoire du grand seminaire : groupis autour de
N. S. les vedques de Cahors et de Pamiers, les membres du v6ndrable chapitre, les cures de la ville et bon nombre d'autres pretres, les fils de saint Vincent et leurs ileves,
ont affirmi, une fois de plus, leur union et leur solidarite.,
A MONTPELLIER, le premier jour des fetes fut celebre au

petit seminaire,od l'on goita la savante lioquence de M. le
supdrieur du coll6ge de Saint-Stanislas de Nimes; le deuxieme jour, c'est au grand s6minaire qu'eurent lieu les
solennites, et le prddicateur, M. le vicaire gendral Coulondre, unissant une grande precision de langage A une
vibrante eloquence, presenta aux jeunes levites le portrait
du vrai pretre dans l'image du Bienheureux. Pour le troisieme jour, Mgr de Cabriere, entoure de Mgr Thomas,
archevdque d'Andrinople, et de Mgr Henry, eveque de Grenoble, avait convoqud les fiddles dans sa cathddrale, max. Panegyriquedu bienheureux Fr.Clet, prononce par Mgr Enard,
dLvque de Cahors,a la cathedrale de Cahors. Cahors, Plantade, 90o1.
Jolie brochure in-8, ornee du portrait du Bienheureux.
2. Revue religieuse de Cahors, 23 mars
0gor.
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gnifiquement ornie, et il voulut y celebrer lui-mime la
messe pontificale. Mgr Henry avait accepte de prononcer
le pandgyrique. * Cet eloquent eloge du Bienheureux fut
la peinture vraie de sa physionomie, avec toutes ces nuances que peuvent donner, sous le pinceau d'un artiste, les
couleurs emprunties a la palette du peintre intelligent
d'une vie et d'un caractere: les documents authentiques
des contemporains et les propres icrits du hdros'..
A LYON, au siege de la grande ceuvre de la Propagation
de la foi, 'un des jours du triduum fut riservd specialement au bienheureux FranCois Clet, qui recut dans cette
ville les ordres sacrds, et fit son noviciat dans la maison
qui porte encore le nom des a Lazaristes a. Sous la presidence du vinere cardinal de Lyon, et dans la splendide
eglise primatiale, la fete fut digne de la grande cite catholique. L'un des eloquents orateurs fut M. G. Sabatier,
pritre de la Mission, qui loua le bienheureux Clet avec son
zeie d'ap6tre et son coeur de frere.
Plusieurs maisons des Filles de la Charitd firent aussi
celibrerdes triduums. Si nous omettons les descriptions
qui en ont 6t4 faites, et oi de vifs et reconnaissants hommages 6taient rendus aux pasteurs vendres des paroisses et
aux personnes qui avaient prdtd leur religieux concours a
ces fetes, il est une letire que nous citerons, parce qu'elle
montre la puissance d'intercession du Bienheureux an
ciel.
to mars 19oo.
A la veille de cledbrer la fete du bienheureux Francois Clet,
veuillez me permettre de vous relater une guerison vraiment miraculeuse, obtenue, en ddcembre dernier, grace & son intercession.
Le pere d'une de nos enfants, M. M. R., contremaitre, homme proI. Semaine religieuse de Montpellier, 27 avril 9ox..Panegyrique du bienheureux martyr Francois Clet,prononcd par Mgr Henry
evique de Grenoble, i la cathidrale de MontFellier. Grenoble, Baratier, 9go0. In-8.
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fondtment religieuz, se sentit pris tout i coup d'une indisposition
si grave qu'il fallut en toute hate aller chercher un medecin et un
pretre que le malade demanda lui-meme, jugeant son itat desespirk.
Il etouffait, et son corps devenait tout noir. Le medecin se borna &
dire: * C'est bien la peine de me faire appeler pour un homme
presque mort a, et it se retira. Un deuxieme docteur, appele par la
pauvre femme desolee, ne fut pas plus rassurant : a Mais, dit-il (je
vous cite ses propres paroles), perdu pour perdu, essayons toujours
quelque chose. s On lui mit aussit6t deux vesicatoires dans le dos et
de la moutarde aux jambes. Pendant douze heures, rien ne prit, la
peau brulait, et le malade n'eprouvait aucune sensation. Voyant luimeme qu'il 6tait perdu, ii fit appeler ses beaux-freres pour leur
recommander ses enfants,- il en a six (dont la plus jeune n'a que
quatre ans), - puis ces derniers, auxquels il fit ses adieux, chargeant l'aine de veiller sur ses freres et soeurs.
Cette mime nuit, prdoccupee de son etat, je r~eais que je lui passais au cou une medaille du bienheureux F. Clet, I'engageant i lui
demander sa guerison ct promettant de vous I'crire si nous I'obtenions. Apres la messe, sous I'impression de ce songe, qui m'avait
d'autant plus frappee que jamais je n'avais eu la pensee d'invoquer
notre nouveau Bienheureux pour quoi que ce fiut, je demandai a ma
Smur superieure l'autorisation de lui porter une mddaille. II la requt
avec la plus vive devotion. Le lendemain, quand le medecin vint
faire sa visite, il le trouva si bien quil lui permit de se lever et de

manger ce qui lui plairait. II partit en lui disant qu'il ne lui ferait
plus qu'une visite d'ami : ses soins ne lui

6tant plus

necessaires. La

gudrison etait, en effet, si complete que le samedi notre malade partait de bon matin pour passer la journee i la campagne, et, le dimanche,
il assistait i tous les offices de la paroisse. 11 reprit son rude labeur
la semaine suivante,et, depuis lors, malgri la rigueur d'un hiver peu
frequent ici, sa sante n'a pas subi la moindre alteration. II porte
toujours sur lui sa chrre medaille, et, dans son portefeuille, P1image
du Bienheureux, r6petant i qui veut lentendre que c'est grace a son
intercession qu'il a 6t6 gueri miraculeusement.
Puisse ce fait, vraiment surnaturel, hater la glorification definitive
de notre frbre martyr, ou tout au moins augmenter notre confiance
S. M.
et notre devotion a son dgard.
P.-S. -

Ma bonne Sceur sup6rieure confirme cc que je viens

d'ecrire.

MELAUX

Comme avant de s'6loigner on jette un dernier regard sur un spectacle qui nous a charm6s, nous allons donner, pour clore ces r6cits,
le texti du compte rendu des fetes cel6bries, au mois de novembre goo0,

-- 499 au grand sminaire de Meaux; ii resume et traduit vraiment la delicieuse impression de ces solennites:

Nous venons de celebrer au grand seminaire, un triduum en l'honneur du bienheureux Frangois-R6gis Clet,
pretre de la Mission, martyris6 en Chine le 17 fevrier 182o,
beatifid le 27 mai 19oo. Des fetes semblables avaient eu
lieu A Paris, a Lille, &Amiens, A Dax, a Sens, etc. Elles
se continueront pendant une annie partout ou le Bienheureux a laissi des souvenirs et dans toutes les maisons
de la double famille de saint Vincent de Paul. Pour nous,
nous saurons garder le souvenir de ces beaux jours passes,
dont la douceur et 1dclat n'ont pas dtd au-dessous de tout
ce que nous avions espird.

L'attente fut tres active au grand seminaire. Les salles
libres se transformerent en ateliers; pendant les rdcrdations, les dleves s'improvis6rent artistes, et quels artistes!
vous I'avez vu. On dorait, on peignait des icus, on dessinait des palmes, on fleurdelisait des tentures, on ddcoupait
des banderoles; de grandes oriflammes rouges etaient
etendues sur les tables d'itude comme sur un m6tier. Au
jardin. on preparait des fleurs, on coupait le lierre et le
buis des guirlandes. A la chapelle mdme, des ouvriers
itaient venus agrandir le maitre-autel.
Deux jours avant la fete, M. le Superieur reunit tous ces
travaux et donna le plan de I'ornementation. II fallait tout
ramener a la personne du Bienheureux, dlever par degres
l'ime du visiteur, depuis la simplicite du fond de la chapelle jusqu'a I'apotheose du sanctuaire. Des bannieres,
ceuvre gracieuse des Filles de la Charitd, des ecussons
marquant les grandes dates de la vie de M. Clet, et des
festons verts semds de roses ornaient ce qu'on pourrait
appeler le premier plan. On s'y trouvait en face d'un
homme digne d'aspirer a cette memoire iternelle promise
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au Juste. Le mime dessin se continuait au second plan,
od les reliques du martyr apparaissaient au-dessus d'un
beau buisson de chrysanthemes chevelus, inormes et de
toutes nuances; une couronne d'azur d'od tombaient
quatre grands plis de gaze liegre, aux couleurs du Souverain Pontife et du martyr, couvrait reliques et buisson. Au
troisieme plan, c'edait I'autel, I'autel etincelant dans le
sombre fourr6 des plantes exotiques, les bouquets de roses
entre les candilabres doris; le sanctuaire avec sa couronne
aux longues traines flottantes comme des nuages, les
grandes oriflammes pendues au sommet des pilastres, les
blasons couvrant les chapiteaux, les palmes touchant
presque aux votites; et au-dessus de ce magnifique dicor,
inondee de la lumiere des vitraux, des cires et des lampes,
I'image du hiros...
Le ciel est gris, la neige s'entasse dans les rues, blanchit
les toits des maisons et les planches sombres de la croix.
Debout, la t~te legerement renversie, les mains jointes et
ramenies vers r'paule gauche dans un geste sublime, le
martyr contemple... Les bourreaux et les juges se dissimulent dans la brume... It est seui devant le gibet ou on'
va le lier et I'trangler; c'est un vieillard, miserablement
vatu, ses pieds et ses mains ont encore la cicatrice fraiche
des carcans qu'on vient d'6ter. Toute la faiblesse de
I'homme et la grandeur du chritien largement exprimees,
la conviction du vieillard qu'on ne siduit plus, l'enthousiasme du sacrifice, le premier salut au ciel qui s'ouvre:
ce tableau est un po6me. Songeait-il a un spectacle semblable, entrevoyait-il une croix dans ses grands reves,
celui qui ecrivait :
Un nuage i mes pieds couvrira les abimes,
Si le monde rugit, je ne l'entendrai pas...
Votre regard s'arrete au flanc noir de la nue,
Moi )'en verrai d'en haut le c6te lumineux,
Je toucherai des mains cc qui fuit i vos yeux.
Montons.....
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Le doute ne saurait flotter sur ce haul lieu,
Montons, envelopp6 de calme et de silence.
Sur ce large trepied, j'entendrai parler Dieu .

Premier jour. - Le jour est encore sombre, la rue i
peine s'dveille, mais le passant s'arrite devant les vitraux
illuminds de la chapelle; un chant grave l'attire : Seigneur, couronne et partage eiernels de tes hdros...

C'est I'hymne triomphal du martyr, le premier salut au
soldat sacrifid, le premier souffle de I'enthousiasme religieux. Les pelerinages commencent des le matin : Freres
des dcoles chrdtiennes, Filles de la Chariti et Enfants de
Marie de la paroisse Sait-Etienne.
A dix heures, la chapelle devient trop petite ; les enfants
des ecoles des Freres sont obligds de s'asseoir sur les marches des autels.
S. G. Mgr Thomas, archevdque d'Andrinople, officie
pontificalement, assiste par ses confreres, directeurs du
grand siminaire. Le petit siminaire exdcute, sous I'habile direction de M. I'abbe Berton, une messe d'un style
tris pittoresque. C'est une sorte de plain-chant mesurd,
une musique conservant le naif, l'inddfini, le puissant et
l'dtrange des inspirations du moyen age; de grands neumes
sonores hardiment vocalisis, des phrases bien d6coupees se
dessinant en strophes lIgeres, des ichos s'achevant dans le
vide, des reprises qui s'elevent, se transforment et tombent
comme des vagues; la melodie soutenue des jeux aigus, et
le transport de toutes les voix, de tous les timbres touffus
et vibrants dans une seule mdlodie; le mysticisme grdgorien, la profondeur de Beethoven, la rdverie de Schumann
et 'exaltation wagndrienne largement harmonisds rendus
avec grace et majestd.
Entre une heure et deux heures, pelerinages du pen-

i. V. de Laprade.
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sionnat de Mme Noel et des enfants de l'asile des Sceurs
de la Charitd.
A trois heures, Vepres ponticales. M. l'abbd Marianval,
chanoine honoraire, curi-archipretre de Coulommiers,
prononce le panigyrique du Bienheureux en prdsence de
Nos seigneurs de Meaux et d'Andrinople. II nous fait
admirer dans cette auguste figure le professeur, l'apytre -..
le martyr.
En finissant, l'orateur fait aux jeunes levites ce souhait
qui resume toute la vie du martyr: Science, pitid, humilite.
La nuit hAtive de 'automne noircit les vitraux; on jouit
de ]a ddlicieuse intimiti du soir; les fronts s'inclinent et
le Sauveur itend ses bras qui benissent. Qu'il est beau le
chant du soir dans cette chapelle tous les jours visitie par
des coeurs purs! Qu'il est beau le triomphe du Christ sur
l'autel et les Ames embrasdes I
Deuxibme jour. - La Messe de communaute est cd6e
brie i six heures par S. G. Mgr 1'archeveque d'Andrinople.
A sept heures, M. Pabb, Maudhuit, vicaire a la cathidrale, offre le saint sacrifice et adresse une touchante allocution aux 6leves du pensionnat Saint-Joseph, dont il est
I'aum6nier. II rdsume la vie du Bienheureux, sa jeunesse
pure et laborieuse, le premier souffle de sa vocation, ses
travaux au grand sdminaire d'Annecy et a la maison-mere
de Saint-Lazare, ses missions et sa mort.
L'apostolat et le martyre ne sont pas au-dessus du courage d'une chrdtienne. La plus faible femme peut encore
parler, donner rexemple et prier; elle le doit par hommage
a notre belle religion libiratrice. On ne lui demandera
peut-4tre pas son sang; mais il faut qu'elle-meme se sacrifie tous les jours au devoir.
A huit heures et demie, pelerinage trbs &difiant conduit
par M. le cure de Villenoy.
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A dix heures, M. Pabb6 Bernard, curd-archipretre de
Meaux, cil6bre la grand'messe solennelle chantde par les
seminaristes. Les Filles de la Charit6 avec leurs 6lves
assistaient a cette messe. Les pelerinages continuent jusqu'a deux heures : enfants des Sceurs Augustines, pensionnats de Mile Herment et de Mile Cormier.
Apris vdpres, M. le chanoine Hirbec fait le panegyrique
du martyr. L'orateur debute en rappelant qu'il y a deux
ans, dans cette mime chapelle du grand seminaire, il
avait eu le bonheur de cledbrer les louanges du glorieux
fondateur de la Congrdgation des Pr&tres de la Mission,
saint Vincent de Paul. Aujourd'hui, par une ddlicate attention du vinerd Supirieur de ce s6minaire, il vient parler
non plus du pere, mais d'un de ses plus illustres enfants,
d'une des gloires les plus pures de la grande famille de
saint Vincent, le bienheureux Francois-Regis Clet. II salue
a ce heros, ce soldat de Dieu, entouri de la triple aureole
du divouement, de Papostolat et du martyre, cette perle
nouvelle ajoutee a I'crin deja si precieux des fils de saint
Vincent a. Puis s'adressant a Mgr de Briey, eveque
de Meaux, il s'estime tres honori et tr6s heureux de
prendre la parole en presence du pieux Pontife, qui preside
aux destinies de Finsigne 6glise de Meaux, et dont les bendictions I'aideront, ii en a la confiance, a remplir une tache
au-dessus de ses forces.
Nous regrettons de n'avoir pu enfermer dans une simple
analyse tant de vives beautes dont ce discours dtait rempli,
le geste distingud, le charme des periodes et 'accent musical de la voix. Bienveillant lecteur, vos souvenirs vous
diront tout ce que nous ne saurions exprimer.
Apres le salut solennel, les eleves du grand seminaire
exicutent une cantate composee par M. Dellerba, pritre
de la Mission. Le debut est un ricitatif simple, aise, bien
soutenu.
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O choeurs des Bienheureux, 6 divines phalanges,
Pretez-nous vos cdlestes accords.
De Frangois-Rigis Clet celebrons les louanges,
Unissez-vous A nos joyeux transports.

Leger silence. Et toutes les voix iclatent, les parties se
soulevent en une puissante harmonie, la melodie monte
en gammes brillantes et s'dpanouit comme une fusee de
sons avec un air de triomphe. On n'dchappe pas au charme,
materiel peut-etre, mais si profond de cete musique. Elle
surpasse vite la poesie toujours un peu la mdme chose de

ces sortes de compositions; elle l'agrandit de tout l'inddfini de ses expressions auxquelles les reveurs ajoutent ce
qui leur plait. Un chant tres doux nous 6te a nos songes
de triomphe, pour nous ouvrir de nouveaux horizons. La
priere s'dleve, balancee sans effort, d'un coup d'aile large
et gracieux, elle plane et demeure immobile dans le vaste
sein d'un ciel pur. Mais le ciel, c'est encore la gloire La
priere devient suppliante, elle insiste, elle se ripete sans
se lasser, toujours plus vive et forte, jusqu'A devenir poignante. Le compositeur a mis dans ce simple vers i Comme
toi bienheureux
une energie qu'on n'est pas force de
voir dans la po6sie, et les artistes qui l'ont interprdtd ont
su trdsbien accorder le sentiment profond de cette musique
avec les mouvements de leur Ame.
Troisi&me jour.- A six heures, M. Bouchet, vicaire
gdndral, dit la messe de communaurd. A sept heures, pelerinages des Sceurs Augustines et des Enfants de Marie de
la paroisse Saint-Nicolas; M. Pabb6 Avalard, curd de
Saint-Nicolas, offre le saint sacrifice.
A dix heures, Mgr rlvdque de Meaux officie pontificalement. Sa Grandeur est assistie par M. Bouchet, vicaire genural et MM. les doyens et membres du chapitre de notre
cathddrale. Les eleves du grand siminaire chantent une
messe de Concone, maitre de chapelle de S. M. le roi de
Sardaigne. Lamusique est d'un gout simple, le bon goft du
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commencement de ce sikcle, qui n'dtait pas assez savant
pour traduire comme mot a mot un vers poetique et un
vers melodique, ni assez curieux pour faire des pastiches
des seizidme, quinzimie siecles et pricedents. Elle n'en est
pas moins tres interessante cette musique avec son rythme
16ger, ses melodies caressantes comme la brise d'italie, ses
contours ddlids, effilds, ajourds comme une dentelle. Ce
n'est pas qu'elle dedaigne les grands accents; vous rappelez-vous les magnifiques ripetitions du Cum Sancto Spiritu
a la fin du Gloria,-quelsbeaux effets le compositeur a su
tirer d'un brusque changement de ton, - et ces rapides repetitions de la tin iblouissantecomme la strette d'une fugue?
L'apres-midi, les enfants des Religieuses de Varreddes et
les lekves de r'cole Saint-Etienne rendent leur visite
d'honneur au Bienheureux qui, depuis deux jours, est toute
la vie du seminaire. A trois heures et demie, la plus belle
assistance remplit notre chapelle. Bient6t tout sera fini :
cette chapelle n'aura plus ses tentures; les guirlandes seront
emportdes; les couronnes... Pauvres couronnes!... II faut
une grande voix pour que ce beau jour se termine sans
regret. Le R. P. Pottier, de la Compagnie de Jesus, prononce
un troisieme panigyrique du Bienheureux: a Egredere non
omnis: Ne vous en allez pas tout entier. C'est par ce mot
dtrange et charmant, que ce Missionnaire se prdsente a
l'auditoire qui lui est ddji gagn. II rappelle a Mgr 1'evdque
de Meaux les beaux jours de la Mission, etse flicite de l'accueil fraternel des directeurs du grand seminaire. Non,
les adieux de Paques n'6taient pas une siparation sans
adoucissement; il nous restait a tous la priere et le souvenir; le souvenir, ce dilicieux ipanchement de 1'Ame vers
les tristesses ou les joies qui s'en vont !
Saint Paul semble avoir resumd toute sa vie dans ce mot
si profond de la seconde Epitre & Timothde : Sollicite

cura te ipsum probabilemexhibere Deo operarium inconfusibilem.
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Lui-meme avait iet cet ouvrier que Dieu peut eprouver,
fidele malgrd les persecutions, les fatigues et la mort... Tel
fut le bienheureux Clet. L'orateur nous le montre s'elevant
peu a peu vers la sublime figure de 1Ap6tre et la rdalisant
jusqu'au martyre.
a Alors, s'dcrie l'orateur, missionnaire, pourquoi pars-tu,
que veux-tu donc? - Je m'en vais, parce qu'il y a la-bas
des millions d'hommes, fils du mime Pere du ciel, rachetds
du meme sang que moi, et que le flot divin n'a point touches encore; des hommes qui, pour etre sauves, n'attendent
que mon sacrifice, mon martyre; je veux etre martyr! Pourquoi pars-tu, et que veux-tu ? Parce que je
suis heureux de montrer a mes contemporains qu'il y a
des virites dignes d'etre confessees jusqu'a la mort I... Le
ciel me tente, et je veux m'y preparer une belle place a c6te
des ap6tres et des saints ! Mais ce n'est pas assez :
%Ce qui fait, 6 mon Dieu, que mon Ame s'elance

Ardemment jusqu'a toi, sans cesse, chaque jour,
Non, j'ose l'affirmer, ce n'est pas I'esperance
De l'eternel bonheur promis a notre amour!

a

Ce qui fait que je crains d'oublier ta defense,
D'errer sur mon sentier en un fatal detour,
De commettre envers toi la plus Idgere offense,
Ce n'est pas la terreur de l'infernal sejour!
a Mon Dieu, c'est de te voir Pceil mourant, le front bleme,
AttachE sur la croix, buvant ce fiel amer,
Le corps ensanglante, transpercE par le fer!
S0O mortelle agonie, 6 d6vouement supreme!
Je t'aimerais mon Dieu, ne ffit-il point d'enfer.
Ne fit-il pas de ciel, je t'aimerais de m6me I. a

La grande figure de 'Ap6tre reparait et inspire le panegyriste jusqu'k la fin.

i. Sonnet de sainte Therese cit6 par lorateur, traduction Xavier

Marmier.
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Egredere non omnis! Ne vous en allez pas tout entiers, beaux jours, saintes emotions, paroles dloquentes;
ne sortez pas tout entiers de la chapelle bospitaliire, et
vous dont le genereux talent a embelli nos fetes, et vous
que ces fetes ont charmes : voix virginales, hymnes sacrees,
doux chants du soir, feux de I'autel on tant d'ames v6curent
trois jours d'une seule pensee; faste des sons et des lumieres, ne tombez pas sans retour; et vous surtout, Martyr, gloire de l'illustre famille de saint Vincent, gloire de
la France, gloire de 'Eglise et gloire de Dieu, hiros dont
le nom a rempli nos coeurs, crucifid de Dieu, dont le sang
est plus eloquent que le plus bel iclat du ginie, Bienheureux notre ami du ciel; obtenez-nous de participer a vos
vertus, A votre amour, a votre courage, et que ce soit pour
nous un souvenir eternel.
AUTRICHE
Cest la premiere fois, qu'en Hongrie, on cel&bre publiquement la beatification d'un fils de saint Vincent.
A Budapest et dans les environs de la ville, il y a maintenant plus de cinq cents Filles de la Charitd qui s'occupent
Atoutes sortes d'ueuvres de misericorde. Elles sont surtout
appliquees au service des h6pitaux, tel que celui de SaintRoch. Comme les Missionnaires n'ont pas encore d'dglise
et de maison A Budapest, la superieure de 'h6pital de SaintRoch, soeur Pdrignatz, qui est pleine de zele et de divouement, concut la pens6e de faire celebrer un triduum en
l'honneur du bienheureux martyr Frangois-Rigis Clet,
puisque 1'eglise Saint-Roch est une eglise publique. S. Em.
le cardinal et prince-archeveque de Gran, Claude Vaszary en
a donni la permission avec une grande joie.
L'introduction se fit le to fivrier au soir. Une si grande
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foule de fiddles est venue pour participer a cette solenniti, que la police pouvait a peine maintenir Pordre.
A cinq heures arrivait Mgr le docteur Medard Kohl,
eveque de Samosate, qui dirige toutes les affaires ecclesiastiques de S. Em. le cardinal Vaszary, et il ouvrit la fete.
Un dignitaire ecciesiastique, Mgr Krizan, lut le bref de la
biatification. Le tableau qui representait notre bienheureux
martyr Francois Clet, rayonnaitau milieu d'une multitude
de petites lampes electriques.
Les trois autres jours accoururent des fideles innombrables de toutes les parties de la ville. Ils tachaient de faire
une bonne confession pour pouvoir gagner l'indulgence
pleniere; beaucoup voulurent faire une confession generale, versant des larmes et conjurant le bienheureux martyr
de prier pour eux, afin que Dieu leur donne la force et
la persiverance.
Chaque soir, pendant le triduum, itait prononc6 un.
pandgyrique en Phonncur de notre bienheureux martyr.
Deux de ces panegyriques ont etc preches par Mgr Michel
Bundala, qui a rendu ddji tant de services a nos chores
soeurs les Filles de la Charit6 a Budapest, et qui s'occupe a
faire batir,dans cette mdme ville, une eglise et une maison
pour notre congrigation. Dans ces pandgyriques Mgr Bundala montra la grande sainteti du bienheureux Franqois
Clet et comment cette saintete etait le chemin de sa glorification. Le troisieme panegyrique montra combien le bienheureux martyr fut fidele a la grace, et comment Dieu a
couronni cette fiddlite par I'aurdole du martyr. Les fideles
etaient enchantes, et, en entendant parler du bienheureux
Frangois Clet, disaient: Combien nous sommes heureux,
que non seulement saint Vincent, le Pere des pauvres, ait
la gloire des autels, mais qu'aussi entre ses fils, il y en ait
qui aient etd dignes de la meme gloire; combien nous
serions heureux si nous pouvions atre presents bient6t a la
beatification de la venerable Louise de Marillac!
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La cl6ture de ces solennits eut lieu le I3 fivrier au soir,
en presence de fideles innombrables qui dtaient tout ravis
d'avoir pu assister a une si belle fete. - M.DITs.
BELGIQUE
De Belgique, nous pouvons mentionner notamment les fetes de
Bruxelles et de Celles-les-Dinant.
La chapelle des Filles de la Charitd, ABRUXELLES, belle
d'ordinaire dans sa grande simpliciti, n'aurait eu besoin
d'aucune ornementation; mais, pour ces jours de joie et
d'alligresse, il fallait a nos coeurs quelque demonstration,
qui redit bien haut le bonheur qu'ils 6prouvaient d'honorer le nouveau bienheureux Francois Clet.
La chapelle prit donc, le9, le to et le i decembre 19oo ,
un air de fete inaccoutume et revetit une magnifique
parure de verdure et de fleurs. Dans le sanctuaire se dressait la statue du glorieux fils de saint Vincent.
Les fetes du premier jour eurent un particulier caractere
d'intimiti; on se sentait envahi d'une paix et d'un calme
pieux qui reunissaient tous les coeurs pour n'en fairequ'un
seul.
Les hommages rendus au nouveau Bienheureux devaient
aussi faire battre d'autres coeurs, disireux ainsi que nous
dele fter; en consequence, ce fut a la maison de Bdthanie
qu'eurent lieu les solennites du second jour du triduum.
Le troisieme jour, destine A rdunir bon nombre de personnes du monde, fur plus touchant et plus solennel encore.
A la premiere messe de six heures, assistaient les meres
chretiennes, heureuses de venir de grand matin offrir leur
tribut de louanges au Bienheureux, ne le pouvant faire
dans la journde, leur temps et leurs soins devant appartenir a leur famille.
La seconde messe fut c~1ebrie par M. le doyen, dont
la bontd condescendante voulut bien adresser la parole
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a I'auditoire, faisant appricier le bonheur qu'il y a de vivre
et de marcher a l'exemple du Bienheureux dans le chemin
du devoir.
Les chants de triomphe en Phonneur du glorieux martyr,
furent exdcutds avec un religieux entrain.
Le salut devait terminer ce triduum de fetes. Mgr le
Nonce apostolique voulut bien, par sa prisence, en rehausser l'iclat; des artistes de renpm prdterent aussi leur gracieux concours.
Le fils de saint Vincent qui avait organis6 l'ensemble de
ces fetes, en Phonneur de son glorieux frere, apres avoir
demande la benediction de Monseigneur, diroula alors, en
paroles lioquentes et sympathiques, les principales circonstances de la vie du Bienheureux.
Les derniers chants de triomphe et d'alligresse se firent
ensuite entendre; et le divin Maitre benit les fideles humblement prosternis A ses pieds.
Le dimanche 14 avril, a CELLES-LES-DINANT, PErmitage

Saint-Hadelin si gracieux, tant par sa position au sommet
d'une colline toujours verdoyante des bords de la Lesse,
que par l'dligance de sa construction, avait pris une physionomie plus riante encore.
Sous la direction de M. Vasseur, pretre de la Congregation de la Mission de la maison de Saint-Walfroy, la cour
d'entrie, an milieu de laquelle s'6leve une superbe statue
de Saint-Hadelin, est transformie en magnifique jardin :
partout des massifs de verdure. Les cloitres sont pavoises de
bannieres, d'oriflammes et de guirlandes. Sur !e clocher
flotte le drapeau national.
La chapelle, si remarquable diej par son caractere architectural et ses peintures, a revetu une nouvelle splendeur :
le sanctuaire est tendu de draperies rouges; il est orn6 des
plus belles plantes sorties des serres de M. le comte de Leidekerke-Beaufort, insigne bienfaiteur de la maison. L'autel
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est devenu une montagne de fleurs et de lumieres; au sommet se trouve placie la statue du Bienheureux. Elle represente le Missionnaire chinois ayant A son c6tC un petit
enfant auquel il enseigne les prieres: gracieux encouragement pour les Filles de la Charite chargies de l'education
de 1'enfance dans cet dtablissement. II leur dira comment,
en se devouant pour le salut des Ames qui leur sont contides, elles peuvent faire de leur vie un viritable aposiolat.
A trois heures et demie de l'apres-miJi, la cloche annonce
a la population louverture du triduum. La foule,accourue
des hameaux et des villages voisins, se presse dans la chapelle, dans Pecole gardienne, adjacente Ala chapelle et dont
une cloison ouverte permet A I'assistance desuivre les exercices, dans les cloitres et jusqu'au milieu de la cour.
L'orateur des trois jours fut M. Vasseur. Dans une allocution pleine d'a-propos, il filicite ses auditeurs, et remercie M. le cure de Celles qui, en cette circonstance comme en
toute autre, se montre le digne protecteur et cooperateur
des ceuvres des Filles de la Charitd.
Le lendemain lundi i5, les Filles de la Chariti de PInstitut ophtalmique de Namur, celles de 'hospice de Dinant,
accompagnees de leurs orphelines, ne se laissant ddcourager par aucune difficultd, vinrent se joindre a leurs compagnes de Celles.
Les pieux habitants des campagnes voisines etaient en
foule : la chapelle ne pouvait contenir Passistance.
L'eloquent predicateur conjura le Bienheureux de bdnir
ce bel auditoire. II demanda une bdnediction toute spdciale
pour la vindrie fondatrice de 'Ermitage Saint-Hadelin,
Mme la comtesse de Liedekerke-Beaufort, qui veut bien
prendre part a tous les offices du triduum.
Le troisieme jour, la foule ne se lassait pas de ces solennitis; elle augmentait.
Et il etait beau de voir cette multitude composie de riches
et de pauvres confondus, agenouillis au pied de la statue.
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d'un pretre, lui aussi ignord du monde il y a quelques
anndes, et pour lequel l'Eglise aujourd'hui deploie tant
d'eclat et de magnificence.
Au salut de cl6ture, MM. les cures des villages voisins
viennent aussi recommander leurs ouailles A celui qui les a
devances dans le sacrd ministere et que S. S. Lion XIII
vient de placer sur les autels. Ils s'ddifient au r6cit touchant des souffrances du courageux athlete.
Un solennel Te Deum, des chants de reconnaissances et
d'action de grAces montent alors vers le ciel; et Celui qui
est la forqe des martyrs, sortant de son tabernacle, benit une
derniere fois la pieuse assemblee dont I'Nmotion se trahit
par les larmes.
M. le curd pr6sente ensuite la precieuse relique a la
veneration des fideles pendant que la cantate finale acheve
de provoquer dans les Ames les plus dilicieux transports.
ITALIE
Dans la province de LOMBARDIE les Missionnaires de
TuaIN ouvrirent la serie des triduums avec un grand elan
de foi et d'amour, et montrerent ainsi au nouveau Bienheureux leur veneration et leur amour.
Toutes les autres maisons des Missionnaires, et beaucoup
de maisons des Filles de la Charite suivirent cet exemple;
surtout les enfants de la double famille de saint Vincent
qui travaillent dans file de Sardaigne, ddsiraient ardemment honorer le bienheureux martyr.
Dans cette ile, les grandes fetes religieuses sont si rares,
ces fetes, qui, laissant dans le coeur une grande joie, nous
excitent a bien vivre. Missionnaires et Filles de la Chariti
ont donc cildbrd, en I'honneur du bienheureux Clet, des
fetes qui les ont remplis de bien grandes consolations et qui
sont une ricompense de leurs quotidiennes privations.
C'dtait un beau spectacle de voir les fideles rdpondre
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genereusement a l'invitation des Missionnaires et accourir
avec ferveur pour honorer notre martyr. Au soir, les paysans, retournant fatiguis de leurs champs, laissaient leurs
instruments a c6te de rPglise, et ils entraient avides d'entendre la parole de Dieu.
Partout le clerge siculier prit une part active aux fates
qui, parfois mime, furent cdlebrees dans les 6glises paroissiales.
Un voeu se formulait de temps &autre : celui de pouvoir
bient6t se reunir de nouveau pour celibrer une fete non
moins chere, celle de la beatification de Louise de Marillac.
A PLAISANCE, au beau college Saint-Lazare Alberoni,
Mgr 'eveque voulut bien pontifier, le troisieme jour du
triduum, entouri du chapitre diocesain. Son Eminence
le cardinal Svampa, archevdque de Bologne, daignait pr6sider les solennitis et prononqa le dernier panegyrique,
faisant resplendir dans un langage exquis la triple aureole
des vierges, des docteurs et des martyrs au front du bienheureux Clet.
Le lendemain des fetes religieuses, eut lieu, en I'honneur
de 'h6te illustre du collge, une Acad6mie ou seance litteraire et musicale dans la grande salle, richement paree, et
ornde des armes de LUon XIII, du fondateur, du cardinal
Svampa, de Mgr Peveque de Plaisance et de Mgr Fiorini.
Son Eminence le cardinal Svampa, dans un discours final,
exprima toute la satisfaction, ainsi que I'estime et la vive
sympathie qu'il a pour le college, pour les prdtres de la
Mission qui le dirigent et en particulier pour son digne
superieur, M. Manzi'.
A MoN~ovi, les ftes furent honorees de la presence de
'iveque Mgr Ressia qui loua eloquemment dans un dis-

1. La Voce attaicade Plaisance, 3o novembre i9oo.
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cours les venus et le courage heroique du bienheureux
martyr .
A ROME, I'dcho des solennites dont nous avons parle
precidemment se prolongea.
La maison internationale d'etude des Lazaristes a Rome,
a la via San Nicola da Tolentino, voulut avoir sa part de
joie et d'ddification. Et dans la pieuse chapelle, devant un
auditoire choisi, dont, ii le sait, tonte la sympathie lui
etait deja acquise, M. Pabb6 Thellier de Poncheville, prononqa, en un langage empreint de pieti et d'ildvation, le
panegyrique du Bienheureux.
II est rendu compte de la fete c~lebree chez les Filles de
la Charite a leur maison Saint-Vincent dans la lettre
suivante :

a Rome.

Maison Saint-Vincent, 23 avril 19o1.

Nous avions choisi la date du 22 avril, qui nous a
permis de profiter de la presence de Mgr Costagliola,
recemment consacrd archeveque de Chieti; le saint sacrifice
a dti cedlbre par le digne M. Tasso, qui, on peut bien le
dire, a passe ici en faisant le bien.
aA 7 h. j/z, notre sanctuaire, embelli par un beau cadre
representant le Bienheureux au pied de la croix, se remplissait des Sceurs des diverses maisons de Rome, qui etaient
venues s'unir a nous, et de nos enfants de l'ouvroir.
SMgr Costagliola cilebra la sainte messe, pendant laquelle, nos enfants exdcuterent leurs plus beaux chants.
Notre respectable mere Lamartinie dtait aussi prdsente.
C'itait, ainsi que je L'ai dit en commencant, une vraie fete
de famille.
z Le soir, M. Santoro a fait avec son coeur d'ap6tre et de
frere, le pandgyrique du Bienheureux, apres lequel Monseigneur Costagliola a donni
le salut, en grand solennel,
£

x. II Risveglio cattolico de Mondovi, 16 octobre igoo.
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assisti de M. le cure de la cathddrale de Chieti, venu pour
assister A Ia consecration de son nouvel archeveque, et
de M. Debruyne, supdrieur de la maison internationale
d'etudes des Missionnaires.
v Soeur PICHON. *
* Veuillez, agrder, etc.
Un triduum a etd celebri A FRASCATI, dans la chapelle
des Filles de la Charite, en I'honneur du bienheureux martyr F.-R. Clet, au mois de novembre 19oo.
I1 avait itC annoncee quelques jours auparavant, par
un c Avis sacrd x, approuvi par 'autorite ecclisiastique et
affiche aux portes des diffdrentes iglises de la ville. Pour
donner plus de solenniti A ceite fdte, M. Tasso, superieur
de la maison de Montecitorio, vint de Rome. II requt
S. Em. le cardinal S. Vanutelli, eveque de Frascati, lequel
l'invitation qui lui avait
vint de Rome pour ripondre
ete faite.
Durant les trois jours du triduum, la jolie chapelle des
Filles de la Charitd vit accourir une grande affluence de
fideles. L'entree de la maison jusqu'a la chapelle 6tait
ornee avec art, de rubans, de lampions et de fleurs envoyds
pour la circonstance par les families princieres et par les
membres de la municipalitd.
Quelques transparents, encadrds de palmes, symbole du
martyre, embellissaient les murs de l'entrde, et on y voyait
des inscriptions approprides a la circonstance. Sur la porte
de la chapelle on lisait celle-ci :
AU DIEU TRES BON ET TRES GRAND
LES FILLES

DE LA CHARITE ET LE RELIGIEUX PEUPLE

DE TUSCULUM
-LEVENT D'UN C(EUR UNANIME,
PENDANT

TROIS JOURS,

DES

PRIERES

EN L'HONNEUR DU MARTYR F. R. CLET, PRETRE DE LA MISSION
BEATIFIE PAR SA SAINTETE LEON XIII
LE 27 MAI DE L'ANNEE SAINTE
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Les deux premiers jours furent marquis par de pieuses
ceremonies.
Des Paurore du 3' jour, les messes se succ•derent et les
communions furent tres nombreuses, surtout a la messe de
S. Em. e cardinal Vanutelli, qui, apres son dejeuner, recut
avec affabilitr, les eleves internes. Elles lui offrirent, en
meme temps que des fleurs, leurs remerciements.
Son tminence prononca des paroles pleines de bonti et
apres avoir parlk avec un intdert tout particulier de la

T. H. Mere Kieffer qu'il avait connue et appreciee dans les
regions lointaines, il finit en donnant k tous la benediction.
Les ceremonies, messe solennelle, panegyrique, furent
cl6turdes par le Te Deum et par la benddiction donnie par
Mgr l'Evque et par la veneration des Reliques du bienheureux martyr. On vit alors les plus nobles dames, telles
que les princesses Aldobrandini, Lancelloti et Torlonia
venir avec la foule baiser ces restes sacres. Pendant ce
temps, les eleves chantaient une cantate composde pour la
circonstance par un pretre de la Mission.
A FERMO, u1 invito sacro de l'autorite ecclisiastique
avait fait appel a la pietd des fiddles et les avait convoques
a Fr'glise Sainte-Catherine pour le triduum en I'honneur du
bienheureux martyr Francois Clet. Durant les trois jours, le
concours du peuple et du clergi fut vraiment admirable.
Chaque matin, avec sa foi et son z6le, M. Cyriaque Uttini
prononca unfervorino a la messe de communion, et au
soir, de distingues orateurs occuperent la chaire sacree. Le
dernier jour, Mgr Parchev.que de Fermo officia pontificalement et prononca une eloquente homdlie oi il montrait
que la constance des martyrs est le plus beau temoignage
rendu a la foi de Jdsus-Christ et oil il mit en relief les traits
les plus saillants de la vie du bienheureux Clet. On a raconte
qu'une pauvre femme ayant a la jambe une large blessure,
se senit soulagee de ia douleur qu'elle ressentait, aussitbt
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qu'elle eut touchd la plaie avec une medaille du Bienheureux, et qu'elle put subitement se lever et venir a l'dglise,
remercier le martyr de la grace signalee qu'elle venait de
recevoir.
ALGERIE
L'Afrique, cette terre jadis si ficonde en glorieux confesseurs de la foi, au temps de saint Cyprien, a l'intelligence
du martyre: on y c616bre dignement les martyrs de notre
temps, et le bienheureux Clet y a kt4 solennellement honore.
Au grand seminaire d'ORLN, trois jours durant, la pri6re
et les joyeux cantiques montirent au ciel ala louange du
nouveau bienheureux. Du compte rendu de la derni6re
journde, nous ddtachons ce ricit' :
SA t h. 1/2, l'on se dirige vers le rifectoire, qui nons
parait petit, lorsque l'envahit la foule des pretres qui ont
rdpondu a l'invitation de M. le Supdrieur. Quatre-vingts
couverts s'alignent sur les nappes blanches. A la table
d'honneur prennent place, en face et aux c6tes de Monseigiieur Cantel, iveque d'Oran, parmi les notables ecclesiastiques du diocese, deux laiques iminents, deux viritables
amis du seminaire, M. le lieutenant-colonel de Visdelou
de Bonamour et M. le docteur Lesonneur a qui particulibrement est due une place aux c6tds du venerd malade que ses
soins ont gueri. Pendant un instant la voix haute du lecteur retarde 1'heure attendue des amicales conversations;
mais la lecture est courte et le chaos des voix emplit bient6t la salle. A la fin, Monseigneur se leve, et, d'une voix qui
ne laisse pas perdre une parole, Sa Grandeur adresse aux
convives presents une petite allocution oil chacun troave
une parole aimable, on un remerciement, ou un sage
conseil. Personne n'est oublid...
I. Semaine religieuse d'Oran, 9i janvier 1901.
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a Apres une telle prose, ajoute aimablement la Semaine
religieuse, ii itait evident pour tous que I'on ne pouvait
plus rien ajouter, a moins que ce ne fussent des vers; la
langue des dieux seule peut tenter la replique lorsque les
princes de l'glise se servent ainsi de la langue des mortels. Aussi M. le chanoine Jacquemin se lve, choisit une
place d'ob sa voix puisse etre facilement entendue, et, apres
un exorde tris flaueur pour I'auditoire, il lit la vie du
Bienheureux, retracee dans une de ces compositions dont
il a le secret et qui didaignent les pueriles minuties du
mitier de versificateur pour ne s'attacher qu'aux belles
pensies et aux ddlicats sentiments qui sont Papanage du
poite.
A CONSTANTINE, apres l'intimitd de la fete des deux premiers jours celebree au seminaire de Sainte-Helene et prisidee par MM. les vicaires gendraux, le troisieme jour, la
solennite prit tout son iclat a la cathedrale, sous la presidence de Mgr 'iveque de Constantine lui-meme. Au
matin eut lieu I'office pontifical, et au soir, M. le vicaire
general Lury prononca un eloquent panegyrique du bienheureux martyr Francois Clet .
Aux fraternelles agapes dans lesquelles M. le Supirieur
du Grand Siminaire a voulu r6unir les quarante pretres
qui 6taient venus aux fites du bienheureux Clet, Mgr
l'Eveque a prononce le toast suivant:
MONSIEUR LE S~UIEUR,

II m'cst tr&s agreable de vous donner I'assurance que non seulement le clerge reuni en cc moment autour de moi, mais encore tous
les pretres du diocese, sont heureux de s'unir a leur Evfque pour
partager votre joie, en ce jour de fete de famille oil vous c6lebrez les
gloires d'un de vos freres qui couronna une vie toute de saintete
par le martyre, attache sur une croix comm: notre Divin Maitre et
pour son amour.
J'ai dit que nous c6ilbrions une fete de famille. En effet, le ccaur
I. L'icho d'tippone, numeros du i" et dui5

mars 1go1.

-

519 -

des plus anciens d'entre nous tressaille au doux souvenir de MM. Girard, Dazincourt, Rouzand, Irlandss, Souli6 et de tant d'autres; et
les plus jeunes se souviennent avec reconnaissance du devouement
affectueux de M. Grand'homme, de vos sages conseils, M. le Supirieur, et de votre paternelle sollicitude i leur egard.
Oui, tous nous sommes fiers d'avoir 6ti formrs a la vie sacerdotale
par les fils de cette illustre Compagnie qui a donne de si nombreux
et de si nobles serviteurs a I'Eglise et a la France depuis ce grand
bienfaiteur des pauvres et de l'humanite, saint Vincent de Paul, son
fondateur, jusqu'a Mgr Favier dont les vertus heroiques n'ont d'egal
que le patriotisme.
Messieurs, une grande figure domine cette solenniti, c'est celle de
Leon XIII. C'est, en effet, le Souverain Pontife qui a decerne au bienheureux Clet les honneurs du culte public et qui I'a place sur les
autels.
Honneur donc et reconnaissance i Leon XIII!
Que Dieu prolonge sa vie si miraculeusement conservee l'ann6e dernitre et si utile encore A I'Eglise et a la France!
Que Dieu le defende contre ses ennemis, qu'il lui donne l'ineffable
consolation de voir bient6t le triomphe de la religion et I'indipendance du Saint-Siege!
A ce nom si cher et si venere, Messieurs, permettez-moi d'associer
celui du tres honor6 M. Fiat, Superieur g6neral des pretres de la
Mission, et, dans un sentiment de gratitude que vous approuverez,
ceux de M. le Superieur du Grand Seminaire et de ses zlids collaborateurs.
EGYPTE
D'ALEXANDRIB, nous avons re5u ce compte rendu :

Trois jours durant, du vendredi 19 avril au dimanche
suivant, les Lazaristes ont fiet par d'exceptionnelles solennitis la beatification de Franqois-Regis Clet, pretre de leur
Congregation, martyrise en Chine au debut de ce siecle.
Un goft exquis y prisida. Inutile done de s'attarder
A dicrire ce qu'dtait leur eglise pendant ce triduum. Les
d6mes couleur de pourpre jetis comme par une main
magique sous la grande vodte, les draperies etincelantes
qui retombaient ou se relevaient au gre de lart le plus dUlicat, les palmes et les fleurs 6talant dans le sanctuaire leur
luxe embaumi, et puis, sur I'autel, I'image du Bienheureux
environnee de mille lumieres, comme d'autant d'etoiles,
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tout cela itait magnifique; maisc'est des cEremonies surtout
que nous avons garde le souvenir.
Elles se repdtaient et se diroulaient chaque fois avec une
pompe incomparable.
Pendant que Mgr le Dilegud cildbrait la messe en habits
pontificaux, on que le T. R. P. vicaire general donnait la
benediction, les voix les plus suaves chantaient la-haut,
dans la tribune, faisant vibrer les cceurs.
Apres elles,c'est tout un choeur qui chante,choeur d'anges,
dirait-on, car ce sont des voix d'enfants, les voix des orphelins de Saint-Vincent de Paul, qui s'dilvent pures, douces,
faisant croire a une priere du ciel qui fond nos ames dans
de chastes elans.
Puis, le choeur s'dchauffe, il devient superbe d'entrain,ce
sont les ileves des Freres des Ecoles chretiennes qui entonnent le cantique du triomphe. Nous suspendons notre
souffle pour ne rien perdre de ces mAles accents d'une
jeunesse devenu si habile sous l'habile direction du fr.re
Jer6me.
L'eloquence sacr6e vient ensuite parler de plus pres au
cceur. Remercions-en les RR. PP. Guitton, Urbain et
Rolland, fils de saint Ignace et de saint Francois d'Assise.
Gloire au bienheureux Clet, auquel nous devons de si
hauts exemples de vertu et d'aussi belles fetes!
SYRIE
En Syrie, le bienheureux Clet a et6 lou6 avec une piet6 dont on a
pu juger par le compte rendu des fetes cdlebrees A Beyrouth, publid

precidemment
M. P. Clement a ecrit de TanPoz,

de Syrie, le 7 mai 1go9 :

Nous venons de terminer nos fetes en I'honneur du bienheureux Clet. An dire de tous, on n'en a jamais ru d'aussi
belles &TaRPOLI.
Le premier jour a dtd solennisd par les Maronites. C'ess
notre bon arcbeveque de Tripoli, Mgr Stiphaa, qui a
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officii le matin i la grand'messe et I'apres-midi au salut.
C'est aussi Sa Grandeur qui a fait I'dloge da Bienheureux
et des deux families de saint Vincent. On sentait combien
ce digne Prelat nous porte d'interet, et qu'il parlait de
I'abondance du coeur.
Le second jour, les Grecs catholiques ont idifik tout le
monde par leurs pieuses et majestueuses ceremonies. Le
grand vicaire de Mgr Doumarie a parfaitement fait ressortir, dans la belle langue arabe, les traits les plus saillantsde
la vie du Bienheureux.
Le troisieme jour dtait reserve aux Latins. Les Freres des.
Ecoles chretiennes et leurs eleves ont chantd une belle
messe en musique, ainsi qu'une magnifique cantate qu'ils
ont eux-mdmes composee en l'honneur de notre saint. C'est
M. Arnaud qui a fait le panegyrique en frangais. Ce
jour-la nous avions quatre consuls A la grand'messe : le
consul de France, celui d'Angleterre, celui d'Italie et celui
d'Autriche. Les consuls de France et d'Angleterre ont tenu
i assister aussi, le soir, au salut solennel qui devait cl6turer notre triduum. En un mot, tout s'est passe i la grande
satisfaction de tous, pendant ces trois jours, et a 'eglise et
an refectoire...
Le triduum a eu lieu dans la grande et belle chapelle de
nos Soeurs, nouvellement peinte et qui avait etc orude avec
un gout exquis pour la circonstance. L'image du Bienheureux itait placie an-dessus du maitre-autel, aux pieds de
la Vierge Immaculee, entouree de nuages. En sorte que, la
bonne Mere semblait dire aux assistants : £ Voici pour moi
un fils bien-aimi. a
Puissions-nous, prochainement, cdlbrer le triduum en
I'honneur de la vinerable Louise de Marillac! Nous
sommes tout prits.
AMERIQUE
Du nord an sud de l'Am6rique a retenti I'echo des fetes en I'honneur du nouveau Bienheurex. On s'en fera une idWe par quelques
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ricits venus des Etats-Unis, du Perou et de la Republique Argentine.
Nous avons publi6 deja le beau recit venu d'Emmitsburg.
LA SALLE

Depuis le Triduum solennel qui s'ouvrit le 18 etse
cl6tura le 2o novembre, la mimoire de Franqois-Regis
Clet est en vienration parmi le clergi et le peuple de cette
vieille paroisse.
Dans la mesure du possible, nous nous sommes efforces
d'honorer celui qu'honore le grand Roi; et pour cela, nous
avons pu mettre A profit I'occasion que nous offrait la Providence. Un ami de notre Communauti, Mgr O'Reilly,
vicaire general du diocese, venait de recevoir de Rome ses
bulles d'ev4que auxiliaire. Le 21 septembre dernier, S. Exc.
Mgr Martinelli, delegud apostolique, le sacra dans lacathddrale de Peoria. J'eus l'honneur et le bonheur d'assister
A la cerimonie. Le jour qui suivit le banquet, Monseigneur voulut bien consentir a inaugurer notre Triduum
avec tout l'clat et toute la pompe du ciremonial. C'etait la
realisation de notre plus cher desir.
Restait A donner A l'eglise, aux autels, au chceur, i la
nef, une parure riche et artistique a la fois, agreable et en
accord avec notre goat et ayec nos ressources. Nous itions
a peine arrives a une ddcision &ce sujet, lorsqu'un de nos
meilleurs catholiques, M. Kilduff, nigociant d'itoffes,
revendiqua l'honneur et la satisfaction d'orner notre vieille
6glise, A laquelle des fresques, ceuvre d'un artiste romain,
pretent ddji une grande beauti.
Notre commerqant fit preuve d'un gout exquis. Le sanctuaire 6tait tendu de superbes draperies de damas rouge,
se rattachant aux deux belles colonnes corinthiennes qui
soutiennent le baldaquin. Suivant les colonnes des deux
c6tes de la nef, de nouvelles draperies rouges, rehauss6es
de loin en loin par des noeuds, couraient jusqu'au portail,
puis revenaient envelopper de leurs gracieux plis tout le
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devant du chceur. En vdritd, nous
du martyr r. -

itions bien a aux couleurs

Jusque 16, tout est

merveille.

Mais il nous faut un tableau et, autant que possible, un
tableau fiddle de notre illustre athlete. Nous en avions eu,
dans les jours de mon enfance, aux environs de 1840,
lorsque Franqois-Regis fut diclard Vinerable. Le grand
Superieur general, M. Etienne, en fit faire des gravures
qu'il envoya dans nos maisons situdes en divers pays:
naturellement notre maison centrale, le vieux seminaire
des Barrens en eut sa part.- J'6crivisdonc, mais je ne pus
m'en procurer un exemplaire.
J'etais tout anxieux, lorsque soudain, je me rappelai que
les Annales pouvaient me fournir ce que je cherchais; et,
en effet, je finis par trouver a pen pres ce qui faisait l'objet
de mes desirs; j'avais du moins la tete, 1'expression de
notre venerable martyr. Le resultat me dedommagea pleinement de mes efforts et de mes soucis; j'eus la satisfaction
de voir sur la toile et sur les plaques du graveur la belle et
bien-aimee figure de notre bienheureux frere et martyr.
VWtu du costume chinois, les mains jointes et les yeux
levds vers le ciel, le saint y est reprdsenti a genoux au pied
du gibet oi il va etre itrangld.
Le tableau, haut de i-,6o, fut place dans un magnitique
cadre dord, et confid aux Filles de la Charit6, qui le placerent 6 l'endroit le plus convenable du choeur, aupres des
reliques de notre saint Fondateur, et rivaliserent de zele
pour l'orner, avec toutes les ressources que leur fournissaient leur goat et leur amour pour un Frere martyr. Ce
n'tait point assez de commander quelques gravures du
Bienheureux : nous voultmes qu'il y en eat assez pour
toutes les families de la paroisse.
Deja nous avions annonce la fete; djai nous avions
publiC les heures des messes, des saluts, des confessions, la
liste des indulgences, les dignitaires de l'Eglise qui allaient
prendre part aux solennites.
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Le jour d'ouverture s'approchait : et la relique, la relique, I'aurons-nous a temps? Oh! quel eclat n'ajouteraitelle pas a la fete Quel bonheur de baiser nous-memes et
de faire baiser a la foule, une partie de ce corps, qui, pout
ramour de Jesus-Christ, a souffert les outrages, les tourments et la mort! - Mais, helas! la relique n'arriva
point.
Le Triduum s'ouvrit le dimanche 18 novembre par une
grand'messe pontificale : l'dglise etait comble. Jamais
notre vieux sanctuaire n'avait paru si vinerable, si digne dn
Dieu de saintetd et de verite : les autels etincelants de lnmiere, l'air embaumd par le parfum des bouquets de roses
blanches et rouges; - le choeur od siege le prince de
I'Eglise, avec un brillant cortege fourni par le clerge,
doyens, recteurs, le superieur des Benedictins, les confreres; nos enfants conduits par les Freres Maristes (les
freres sont de la Congregation qui dirige le College Stanislas i Paris); Pensemble des ceremonies enfin : lesornements commandis &Lyon, votre grande capitale de Pindustrie des soies, le velours rouge brode d'or, la musique, les
sermons, les innombrables communions, tout en un mot
concourut a faire de cette fete en 'honneur du bienheureux
Clet, une epoque memorable, un souvenir qui vivra pour
le clerge et le peuple de cette paroisse.
Detail simple et touchant du jour d'ouverture : un de
nos confreres, accompagne de deux acolytes, passa au
milieu de la foule, remettant i chaque personne une gravure roulee (comme celle que nous vous avons envoyde),
et chacun I'accepta avec ce sourire qui revele l'Ame catholique, remplie d'amour pour Jesus-Christ et pour ses martyrs.
Dans ce pays oi la devotion pour le grand Fondateur
de la congregation de la Mission, saint Vincent de Paul, et
pour le bienheureux Jean-Gabriel a poussi de si profondes
racines, l'amour pour notre martyr septuagenaire, ne saurait
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tarder A pinetrer tous les cceurs. Le premier enfant tenu
sur les fonts baptismaux apres le triduum porte Ic nom
de Frangois-Regis.
L'avenir jette parfois son ombre sur le present: Quis erit
puer iste ?
Cest ainsi que selon 1'etendue de nos faibles moyens
glorifier notre bienheureux Frere;
nous avons cherche
et nous n'avons point oublie le pays des Missionnaires par
excellence, le pays de Vincent de Paul, de Jean-Gabriel et
de Francois-Rigis.
La belle relique nous est enfin parvenue le to decembre;
et je m'empressai de faire viser I'authentique par Mgr
I'Evvque, de sorte qu'a la fete du 18 fdvrier, nous pourrons
honorer la mimoire et venerer les ossements de notre
glorieux martyr.
Puisse I'intercession du glorieux athlete aupres du tr6ne
de Dieu contribuer i susciter et a multiplier parmi nous,
des hommes aptiadomne opus bonum, se ddpensant, et desirant se depenser pour Jesus-Christ. Thomas A. SHAw.
PEROU
Une Fille de la Charite donne les details suivants sur la clebration du Triduum, A Ardquipa.

Quoique bien iloignes du berceau de notre chere maison-mere, nos cours s'en rapprochent d'une maniere plus
particuliere dans les fetes de famille comme celle que nous
venons de cel6brer en Phonneur de notre vendre Frere
martyr, Francois Regis Clet.
Les 19, 20 et 21 avril furent les dates fixees par le digne

M. Duhamel; et lFglise de la Compagnie de Jesus, qui est
la plus vaste et qui est une magnifique paroisse, fut designee a cet effet. Plusieurs jours avant, nos esprits etaient
preoccupes sur les preparatifs a faire pour donner le plus
de pompe possible A notre Triduum; reportant nos souve-
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nirs sur celui de notre bienheureux Jean-Gabriel Perboyre
qui avait eu de si beaux resultats, nous nous mimes a
l'ceuvre avec ardeur. Les Missionnaires, ayant a creur la
solenniti de notre fete religieuse, firent imprimer un bon
nombre de biographies de la vie de notre bienheureux
martyr, que M. le Superieur distribua ginereusement aux
fideles, et son appel ne fut pas vain; car, des le premier
jour, il y cut une affluence considerable de personnes
pieuses.
La decoration de l'eglise etait superbe. Des Je premier
jour, la foule etait nombreuse, et un R. P. Recollet fit un
touchant panigyrique du bienheureux Francois Regis
Clet; sa parole fut pleine de bienveillance pour la famille
de saint Vincent; on sentait un ap6tre parlant d'un autre
ap6tre.
Le deuxieme jour ramena des consolations semblables.
Le dimanche, troisieme jour, fut vraiment le jour solennel. Mgr M. S. Ballon, notre vinere ev4que, toujours rempli de bonti pour la famille de saint Vincent, voulut bien
rehausser l'dclat de notre Triduum en officiant pontificalement.
M. le Superieur des Jesuites edifia, par un eloquent panegyrique du martyr, son nombreux auditoire; a I'issue de
roffice, Monseigneur entonna le Te Deum; la cdremonie
se termina par le chant solennel d'une invocation repetee
trois fois : Bienavanturado Francisco Clet, rogad por
nos otros !!
URUGUAY
De la paroisse de IUNIoN, pres de MONTEVIDEO, dans I'Uruguay,
MM. Gimalac, Jausion et Davani, oat signe un gracieux compte
rendu du Triduum. En voici quelques traits :

D6s la veille, 3o janvier 9Ioo, les cloches de l'Pglise
annonqaient, par deux fois aux habitants de 1'Union, les
solennites. Is accoururent nombreux, grace a l'intelli-
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gence de notre Procureur, et surtout a l'habile devouement
de nos bonnes Soeurs de l'Asile; un goit parfait avait preside l'ornementation de notre eglise.
Au-dessus de la Vierge et tout pres de la voCte, on admirait un grand et beau tableau du Bienheureux, peint
par un artiste du pays. Tentures et illuminations etaient
splendides.
Je ne dirai ici qu'un mot du choeur de notre petite Maitrise et de celle des Enfants de Marie. Tour A tour et a deS
messes differentes, ils rivaliserent de zele pour rehausser,
par leurs chants, la beaute des ceremonies; et tout le monde
resta satisfait, soit de la variet6, soit du cachet religieux
des motets qu'ils firent entendre.
Le premier jour, ce fut en presence de Sa Grandeur,
Mgr Soler, archevdque de Montevideo, que le R. P. Loyodice, redemptoriste, regarde ici comme un eminent Missionnaire, nous raconta A grands traits la vie du bienheureux martyr, emaillant son r6cit d'admirables reflexions
morales. Le deuxieme jour, oh Mgr Isasa nous fit l'honneur de venir pontifier, le pandgyrique fut prononc6 par
l'un des fils de Don Bosco, le jeune et bon P. Dufrechou,
qui, dans un langage a la fois elegant, pieux et facile, fit
un portrait acheve de notre Bienheureux. Le troisieme
jour, enfin, la messe fut chantie par Mgr Luquese, un des
Vicaires gendraux, et le sermon priche par le R. P. Descomps, de Betharram, orateur tres apprecid, et qui, ce jourla, parut encore se surpasser.
Nous devons mentionner aussi une chaleureuse et eloquente exhortation adressde par Mgr Harretche, autre
Vicaire general, aux Enfants de Marie, et aux membres de
la Garde d'honneur, A une des messes de communion.
II y eut de nombreuses communions. Le bienheureux
Clet ne pouvait, du haut du ciel, que sourire aux fideles
de la terre, qui lui rendaient un si beau culte. Aussi nous
parie-t-on deja de plusieurs graces obtenues en ces jours de
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fete par son intercession. Une fois bien constatees, nous
vous en enverrons la relation exacte.
ILES PHILIPPINES
Les lies lointaines ont pay, elles aussi, leur tribut de louanges au
bienheureux martyr. De MANILLE, sux iles Philippines, M. Orriols
ecrivait, A la date du 2 mars 1gol.

Grace &Dieu, nous avons c~lebrd ici le Triduum et la
Tete de notre bienheureux martyr.
Les 7 , 8 et 9 on celibra le Triduum, dans la chapelle du
college de la Concorde, avec beaucoup de solennite. Le 7,

un Pere Jdsuite precha le matin, les PP. Ricollets chanterent la messe; le soir, le sermon fut donni par le P. Recorder, dominicain.

Le 8, les Peres Franciscains chanterent la messe et precherent le matin, un Pere Recollet precha le soir.
Le 9 , it y eut messe pontificale, celebree par Mgr P'veque
de Cebu, assist6 par les Peres Augustins. Le sermon du
matin fut donni par un Pere Augustin, et celui du soir, par
un Pere Dominicain.
Le 1, nous cIlebrimes la fete dans notre maison de
Saint-Marcellin. Le P. Thomas Lorente, secretaire de
Mgr le Delegui apostolique, precha le matin; M. Benigne
Blanco precha le soir. Triduum de la Concorde, fete de
Saint-Marcellin, tout reussit au delA de nos esperances.
Daigne notre bienheureux martyr s'interesser a nous et
interceder pour ces pauvres Fils et Filles de saint Vincent
qui vivent dans cet infortune pays! Puisse-t-il nous obtenir d'imiter ses venus et de participer, en son temps, a la
gloire dont ii jouit au ciel!

FRANCE
PARIS
Le i9 juillet, la fete de saint Vincent de Paul a ete celebric a la
maison-mcre de Paris avec la solennit6 habituellc. S. Exc. Mgr Lorenzelli,nonce apostolique,a Paris, avait bien voulu accepter de presider la f4te et d'officier pontificalement. Apris la grand'messe, M. ie
Superieur general lui a presente la Communaute rCunie e: lui a
adresse ces paroles :
MONSEIGNEUR,

J'ai 'honneur de presenter AVotre Excellence le personnel de notre maison-mere et de deposer a vos pieds l'hommage de notre flial et respectueux divouement pour votre
personne sacrie et pour l'auguste et v6ndre Souverain dont
vous etes le tres digne representant.
Au milieu de la furieuse tempite qui agite la barque de
Pierre, le grand Pape Lion XIII nous fait admirer de plus
en plus les eminentes qualitis de notre Pilote: Pautorite
patiente, mais suavement ferme et toujours majestueuse du
Pape-Roi; la tendre sollicitude de notre PNre bien-aimi en
Dieu.
En voyant aujourd'hui la situation douloureuse de tant
de communautis et nous souvenant du devouement que
saint Vincent de Paul diploya toujours pour cette portion
choisie du troupeau de Jesus-Christ, nous prions notre
bienheureux Pere d'user de son puissant credit au ciel
pour une si sainte cause ; et vous, Excellence, de vouloir
bien dire au Souverain Pontife combien nous lui sommes
reconnaissants de ses paternelles condoleances et de ses
directions si n6cessaires et si precieuses dans les circonstances difticiles que nous traversons.
Daigne aussi Votre Excellence nous accorder la benediction apostolique A laquelle nous attachons le plus grand
prix.
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Mgr le Nonce a daign6 repondre par des paroles tres bienveillantes
nous regrettons de n'avoir pas le texte mdme. Sachant et sentant que
sa parole, pour recommander Featiire soumission aux ordres et aux
directions du Souverain Pontife, avait un naturel et parfait echo dans
le milieu ou il parlait, Son Excellence s'est exprim6e i peu pr&s en
ces termes :
NMONSIEUR LE SUPoRIEUR GENERAL,

a Dans ['invitation que vous m'avez faite cette annee et
dans celle de l'annee derniere, vous me disiez que la raison
pour laquelle vous disiriez avoir le Nonce apostolique au
milieu de vous, le jour de la fete de saint Vincent de Paul,
c'etait de donner au Saint-Siege un particulier timoignage
de votre filiale soumission i son autoriti supreme.
a Cet acte d'attachement, le Rivirendissime Pere Sup6rieur vient encore de le renouveler en des termes dloquents
et tris clairs. Nous sommes heureux de le recueillir en tant
que representant du Pape comme Nonce apostolique. *

Mgr Lorenzelli a alors magistralement expose comment
c'etait un devoir essentiel de tout catholique de demeurer
soumis au Pape, non seulement dans 'ordre de la foi dont
le Saint-Pere a le supreme magistere, mais encore dans
l'ordre de la conduite par une sincere et vdritable obeissance, obeissance non seulement aux ordres du Vicaire de
Jesus-Christ, mais encore a ses conseils et A ses directions.
Mgr le Nonce apostolique a termini ainsi:
a Veuillez, messieurs de la Mission, accepter ces paroles
de ma bouche; ce n'est, au reste, que l'expression des sentiments qui sont dans vos esprits et dans vos coeurs, relativement aux devoirs des fiddles A l'gard du successeur de
saint Pierre. C'est une tradition dans votre Compagnie
d'etre spicialement soumis an Pape : votre fondateur pensait qu'une oeuvre ne pouvait etre menee a bonne fin, si lle
n etait accompagnee de cette soumission au Souverain Pontife. Vous-memes avez voulu prouver votre attachement an
Pape, rendre hommage A sa souverainetd, en m'appelant,

-

531 -

en tant que son reprdsntant, &presider la fite de saint Vincent de Paul.
a Profitez de toutes les occasions qui vous sont donnees,
soit du haut de la chaire, soit dans la direction des Ames,
soit dans la formation des ecclisiastiques, soit dans les reunions que vous assemblez pour les oeuvres de chariti, afin
d'inculquer aux catholiques cette virite qui est de l'essence
du christianisme.
a Le Pape, a continue M. Lorenzelli, n'est pas l'ornemeat de I'Eglise, il en est le fondement; il n'est pas, a-t-il ajoutd en souriant, - ii n'est pas le chapeau de
I'Eglise, il en est la tete. Nous avons a convertir le monde,
c'est-a-dire a faire connaitre Jesus-Christ a ceux qui.
'ignorent encore; A transformer les id6es du monde se
pretendant catholique, et qui a grand besoin de nos jours
de revenir loyalement a Jesus-Christ et a son Evangile; convertissons ce monde et faisons en sorte qu'il soit soumis
au Pape comme an Vicaire de Jesus-Christ.
* Je suis heureux de me trouver dans cette assemblee,
on le Revdrendissime Pere Superieur, au nom de tous ses
confreres, presents dans cette maison-mere ou disperses
dans le monde entier, professe ainsi sa soumission au SaintSiege. Je transmettrai a qui de droit cette protestation des
fils de saint Vincent de Paul, qui reconnaissent cette souveraine autoritd et ce magistere infaillible du Saint-Siege.
Jeunes etudiants, et vous aussi, chers novices, apprenez de
vos venerables anciens et de vos maitres etre devoues et
fideles envers la Papauti.
a J'ai demandi a Notre-Seigneur, pendant la messe que
j'ai offerte Avotre intention, que vous restiez les fils divouds
du Saint-Siege. De mon c6t6, je me recommande a vos
prires, car j'ai un special besoin de I'assistance de NotreSeigneur, de la Vierge Immaculee et de saint Vincent.
SC'est avec bonheur que je vous donne la benediction
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apostolique, demandie par le Riverendissime Pere Superieur.

<(Benedictio Domini descendat super vos et super totam
Congregationem vestram. In nomine Patris *, etc.

ALISE-SAINTE-REINE
Dans la cdremonie dont on va lire le rocit, M. le Maire a rappel6
le commencement de 1'h6pital de Sainte-Reine, en 1659, alors qu'un
venerable pretre, appele M. Vincent, - c'etait saint Vincent de Paul,
- y enroya quatre de ses Filles soigner les pauvres malades, et oi,
sans interruption des generations de Filles de la Charit6, se sont succede jusqu'k ce jour.
La remise d'une midaille d'honneur, au nom du gouvernement
frangais, a la venerable Supirieure, soeur Pooet, fut une fate pour
toute la contr6e. La Semaine religieuse, du diocese de Dijon, en a

donne le recit suivant (mai 1901) :

Un hospice est ordinairement le sejour de la douleur et
de la tristesse; mais, mardi dernier, le n6tre etait en fete.
M. le sous-prefet de Semur devait arriver dans la journee
pour remettre une m6daille d'honneur Ala Mere Superieure,
qui, depuis vingt-sept ans, dirige cette maison avec autant
de prudence que de devouement. On voulait en meme
temps rendre hommage a ses quarante-cinq ans de profession religieuse, c'est-i-dire de continuelle abnegation.
La fite commenca des le matin a la chapelle par I'assistance a la messe et de nombreuses communions des Soeurs
et des Enfants de Marie. Elles voulaient d'abord remercier
Dieu de leur avoir donni la meilleure des meres et un parfait
modele de toutes les vertus.
Les anciens, mime avant le christianisme, avaient I'habitude de consacrer a la Divinite, les grandes circonstances
de la vie, a Jove principium!
On demanda avec ferveur la conservation de celle qui,
depuis longtemps, est la Providence du pays, de ses pauvres
et de ses malades; on demaridait aussi la prospdriti de cette
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maison fondie et dotee par saint Vincent de Paul et desservie par ses filles depuis pres de deux cent cinquante ans.
A son arrivee, dans la matinde, M. le sous-prifet avait
etd recu dans la cour d'honneur par MM. les administra-

ALISE-SAINTE-REINE
L'HOSPICE. ETAT ACTUEL D'APBES UNE PHOTOGRAPHIE

Tirt de Saint Vincent de Paul et sa mission sociale, par Arthur Loth;
6dite par Dumoulin.

teurs, Mme la Superieure et sa communaute, M. ie cureaum6nier, M. le docteur Guedeney et M. Gouillier, receveur-econome. M. Pernet, president de la commission et
maire d'Alise, lui ayant souhaiti la bienvenue, on visita la
maison, les salles des malades si bien disposdes de chaque
c6t1 de la chapelle dont M. I'aum6nier fit les honneurs.
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Partout, on admira la proprete, la bonne tenue, la parfaite
aeration; on parcourut le jardin, la cour de recreation des
malades avec sa vue splendide sur la plaines des Laumes.
M. le sous-prdfet eut an mot de felicitations pour les
Seurs, de bienveillance pour les malades, et son passage
sembla suspendre pour quelques instants toutes les douleurs.
A deux heures, la fanfare dirigee par M. I'abbd Guideney, son fondateur et enfant du pays, annonqa par un brillant morceau, l'entree de M. le sous-prifet, de la commission administrative, du conseil municipal et des pompiers,
dans la salle de reception, gracieusement decorde par les
soins et le bon gott de M. Gouillier.
Une fois le silence etabli, M. le maire adresse a M. le
sous-prifet un discours, oa trouvent place le devouement
de la Sup&rieure, Phistoire et les bienfaits de I'hospice.
M. le sousprife repond avec un gracieux i-propos; puis,
s'avanant, il depose la midaille entre les mains de la
Supirieure, an milieu des applaudissements de toute Fassisaance.
La vencrec Supirieure, trop imue pour dire : Merci,
demande a M. le curi d'etre son interprete; celui-ci veut
bien le faire par quelques paroles courtes et dlicates. II dit
la reconnaissance de Mme la Sup6rieure, celle de 'h6pital
et de la paroisse entiere, celle aussi de l'Eveque du diocese
qui 'en a specialement chargd. II termine par un vceu,
expression des sentiments de tous : celui a de voir souvent
et longtemps M. le sous-prefet venir accorder semblable
distinction a semblable devouement a.
Quelques chants de circonstance, quelques joyenu morceaux de fanfare continuerent la sdance, qui fut close par
les remerciements emus d'un vieillard a cheveux blancs,
pensionnaire
1'hospice, et par une charmante saynkte
imerprt6e par les jeunes orphelines. C'est ainsi que la charit et la reconnaissance rapprochent tous les ccurs.
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Le soir de cette belle journee, la cerimonie se termina
comme elle avait commence, par la priere. L'exercice du
mois de Marie et la benediction du Saint Sacrement, acheverent la solenniti, en mettant les Sceurs, les malades et
toute cette sainte Maison sous la protection de Dieu et de
la Vierge Marie, la premiere des Sceurs de charite. Plus
que jamais, on se sentait heureux dans cette gracieuse chapelle.
M. Brunetiere, de IAcademie frangaise, disait, ii y a
quelques jours, dans une reunion presidde par I'Archeveque
de Paris: wPrOs de son champ de bataille, la Fille de Charite doit trouver sa chapelle et son Dieu. Cest a la chapelle
qu'elle repare ses forces; A la chapelle qu'elle prie pour ses
malades, afin qu'ils renaissent Ala foi et a la sante.
C'est IAaussi notre conclusion.

ESPAGNE
Nous reproduisons avec plaisir un interessant recit historique sur
les dtablissements qui ont successivement servi de maison centrale
a la province d'Espagne. Elles sont au nombre de six : la Maison
primitive de Barcelone; puis, A Madrid, celle a del Barquillo P, celle
t de Osuna a, celle c de los Cipreses j dans le faubourg de Chamberi, et enfin la maison de la Mission dite a Garcia de Paredes 1.

I. -

En 1704, M. Sent Just y Pages, premier Lazariste

espagnol, fonda, a 1'ouest de Barcelone, la Maison qui fut
le berceau de la Congregation de la Mission en Espagne.
Cete Maison, bien petite A ses debuts, fut successivement
agrandie jnsqu'A occuper une superficie de six mille six
cents mttres carrds sur un pdrimetre rectangle de trois cent
vingt m6tres. C'etait un idifice de quatre etages avec cloitre
a 1'entree, grand escalier, magnifique eglise interieure,
grand rifectoire, nombreux appartements et deux chapelles, l'ue pour la communaute, Pautre pour les ordinands et lea retraitants externes. I y avait un jardin et
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trois grandes cours intdrieures tres spacieuses pour que cette
grande communaute et les quatre-vingt-dix retraitants qui
venaient annuellement faire a cette Maison les exercices
spirituels ne souffrissent ni du manque d'air ni du difaut
de lumiere. On donna a cette Maison le nom de Casa Santa
Y santificant, nom tres significatif qui exprime bien la
bonne odeur de Jisus-Christ qui s'y rdpandait, et dont le
parfum, a deux siecles de distance, nous arrive encore.
C'est dans cette Maison que fut jet6 en Espagne le germe
de notre Congregation, germe qui devait croitre avec
une telle vigueur qu'il devint plus tard la grande province
espagnole, fournissant aujourd'hui le personnel de quatre
provinces.
En r774, la Maison de Barcelone fut separie de la province de Turin pour rester inddpendante; les ceuvres se
developperent, et en peu de temps on compta en cette province neuf Maisons, nonobstant les nombreuses communautes religieuses si florissantes alors en Espagne: c'etaient
celles de Barcelone, de Palma, de Guisona, de Barbastro,
de Reus, de Nuestra Senora de la Bella, de Badajoz et de
Valence.
Apres la restauration de la Congregation en France et
la nomination de M. Wailly comme Superieur gineral,
nos anciens Missionnaires espagnols semblerent prevoir
les instances de Ferdinand VII, roi d'Espagne, aupres de
l'Assembl6e gendrale de 1843 (XIX') pour fixer en la
capitale de son royaume la Maison centrale de la province, ce qui, en effet, fut realis. Ils vendirent la Maison,
berceau de notre Congregation en Espagne, et de son prix
ils acheterent a Madrid une habitation dans la rue du
Barquillo, o& fur installie la nouvelle Maison centrale de
la province; c'dtait le 19 juillet 1828, jour de la fdte de
notre saint Fondateur.
II. - Animee du plus grand z7le, la nouvelle communautt de la rue du Barquillo, composde en majeure partie
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de l'ancien personnel de la Maison de Barcelone, continua
a exercer les differentesoeuvres de la Congregation : retraites
des ordinands, missions aqx pauvres gens des champs,
direction des Filles de la Charitd. Ainsi v6cut sans bruit la
Communauti jusquen 1836, date de la suppression de tous
les ordres religieux en Espagne.
Epouvantis et pleins d'horreur A la suite des massacres
des religieux, en butte a la moquerie et a la persecution de
la foule revolutionnaire, itant sans aucun secours, les Missionnaires se virent obliges de prendre le chemin de la
Maison-mere, a Paris, et nos etudiants et seminaristes
furent reunis A ceux de la province de France jusqu'i la
restauration religieuse en Espagne.
III.-Seize ans plus tard, quand revint la paix religieuse,
notre Congregation fut restauree et approuvee. C'etait
l'epoque du Concordat entre l'Espagne et le Saint-Siege
(185 ).
Des trois bitiments offerts au choix du venerable Visiteur de la province, M. Codina, on accepta l'ancien palais
du duc de Ossuna, situu a l'ouest de Madrid, pres de la
caserne d'artillerie de San Gil. La maison avait trois
itages, au dehors un bel aspect, au dedans, une superbe
porte, un magnifique escalier et une belle cour.
C'est par beaucoup de travail et apres de nombreux sacrifices, qu'on put installer dans cette maison les etudes et le
seminaire, vu le manque de personnel, le changement frdquent des superieurs et certaines preoccupations fort nuisibles a I'esprit religieux. Les premieres difficultis surmontees, la Maison entra cependant dans une nouvelle ere de
prosperite. Une sainte imulation pour la vertu y germa
dans le cceur de tous, entraines a cela par les exemples du
vendrable Claret qui, abdiquant pour un instant sa
digniti archidpiscopale, prenait le tablier pour servir la
communaut6 avec les Freres coadjuteurs, ou encore par
celui du P. Carrion, 6veque de Porto-Rico, qui, l'anneau
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pastoral an doigt, allait prendre pour lui dans les paniers
le pain, reste de la communauti.
Le bon M. Esteban donna aussi no grand elan aux Missions. De nombreux ecclesiastiques vinrent faire leur
retraite annuelle on d'ordination, et il ne fut point rare de
voir des laics de la ville et des religieux prendre part A ces
exercices spirituels.
Les Filles de la Chariti furent constamment assistees et
soutenues dans la direction spirituelle et temporelle de leur
noviciat.
C'est . cette ipoque que fut organisie la procure provinciale dont le fonctionnement nous fut toujours d'un
grand secours.
Mais dix-huit annees s'itaient a peine 6coulees depuis sa
fondation, la province venait d'&tendre sa sphere d'action,
a 1est jusqu'aux Philippines, et a l'ouest jusqu'aux Antilles, quand se dichaina, pour la secouer et la tourmenter,
la tempete rivolutionnaire de septembre (1868); elle jeta la
communautE sur le sol franqais pres du berceau aimi de
son saint Fondateur. LA, loin de s'affaiblir et de se decourager, la communauti retrempa ses forces, et elle profita
de son passage en France pour resserrer ses liens d'affection
et de respect avec le successeur de saint Vincent, circonstaDce favorable dont on ressentit plus tard le fruit, quand
certain germe de division semblait vouloir iclore dans la
province espagnole.
Pendant six anndes, la rivolution et les guerres civiles
disolerent I'Espagne, puis commenja pour elle une piriode
plus calme, au moins en apparence. En 1874, la communaute, qui avait meni une vie errante et preoccupde a Dax,
a Murguia, A Burgos, a Elizondo, rentra avec l'espoir de
reprendre possession des anciennes maisons.
IV. - En 1875, ayant perdu tout espoir de recouvrer
rancienne Maison centrale, on acheta unepropri•t dans le
faubourg de Madrid, appeld faubourg de Chamberi, a Pest
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de l'eglise paroissiale. En agrandissant et en modifiant les
anciens bitiments, en les riunissant entre eux, on forma
une nouvelle Maison centrale, que vint habiter definitivement, le i" septembre 1876, le venerd Visiteur d'alors,
M. Mailer.
Ce nouveau grain de s6neve se developpa avec une grande
rapiditi, et dix ans apr&s le personnel de la Maison comptait 66 seminaristes, 70 etudiants, 21 freres coadjuteurs,
20

3o pretres.

Vu ce nombreux personnel, tons les bAtiments, et en
particulier la chapelle, durent tre agrandis.
(A suivre.)

Lettre de la seur CROSSON, Fille de la Chariti,
a M. A. FIAT, Superieur general.
Madrid, h6pital de iEnfant-Jtsus,

t juillet.

MoNSIEUR ET TRES HONORA PaRE,

Votre benediction, s'il vous plait!
Ces jours derniers a itC pos6e la premiere pierre de cet
Asile tant desird. Le 3 juin, Sa Majest6 la Reine est venue
nous surprendre A cinq heures du soir; et, ayant aperqu le
chantier, elle a demand6 A ma soeur Hebert ce que c'etait;
elle a toutde suite manifesti le desir de venir a la pose de
la premiere pierre. Notre administration ne pensait point
inviter un si haut personnage; immediatement la convocation fut faite, et on se prepara & recevoir dignement
Sa Majeste. Elle-meme avait fixe le8 juillet &six heuresdu
soir. Tous les journaux ont raconti notre belle fdte. A six
heares moins un quart, notre chapelle se remplissait de
hauts et nombreux personnages ; car deux mille cartes
avaient it lancies, et nos petits malades 6taient places dans
les tribunes. Monseigneur est entri le premier, entourd
d'un nombreux clergi, et apres une courte adoration, il fut
revetu de ses habits pontificaux; alors, mitre en tite, il
vint la porte de la chapelle recevoir la famille royale.
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A six heures un quart, le son des cloches et les accords
de l'orgue jouant la Marche royale annoncaient la venue
de Leurs Majestis. Toute la famille royale itait IA: la
Reine, le petit roi, Agd de quinze ans, les princes, c'estA-dire le prince des Asturies, la princesse Marie-Thdrese et
I'infante Isabelle. Ils entrerent tres pieusement, etvinrent
s'agenouiller pres des sieges prepares pour eux. Monseigneur entonna les Litanies des saints que l'on chanta en se
rendant en procession jusqu'au chantier.
Sous un eligant pavilion, Leurs Majestes s'assirent pour
icouter un discours fait par un des protecteurs de 1Asile,
et pour signer Pacte que l'on enferma dans une caviti de
la pierre avec de nombreuses medailles et une piece d'or
commemorative. Puis, Leurs Majestes s'approchant de la
pierre benite par l'ivque, on leur remit A chacun une
faveur aux couleurs nationales, qui, enlacie dans la pierre
suspendue A une enorme machine, paraissait descendre
tiree par eux. Ensuite Parchitecte, donnant une truelle
d'argent remplie de mortier a la Reine et a son tils, ils oat
fait la ceremonie de la sceller.
Apres cet acte, auquel assistait une nombreuse et brillante assemblee, on s'est rendu dans une allee du jardin oil
nos enfants malades, assis a leurs petites tables, etaient
servis de chocolat et de biscuits. Le petit roi riait beaucoup
de voir la simplicite de ces bebes, mangeant sans se troubler, en pr6sence de si grands personnages. II leur demanda
si tous les jours les Sceurs leur donnaient un si bon goater ?
, Oh! non, repondirent-ils, seulement quand la Reine vient
nous voir. x De 1a, en traversant plusieurs appartements,
on s'est rendu A notie salle de communaut6, ot un lunch
fut offert A la Reine. Ma soeur Hebert a accompagne
Sa Majesti, qui lui timoigne beaucoup de bienveillance et
s'est plu A la feliciter du bon ordre de la maison.
La Reine et ses charmants enfants ont eu un mot aimable
pour toutes les Sceurs. La presence du petit roi a et6 un
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honneur d'autant plus grand, qu'il n'a encore paru dans
aucune rdunion; aussi il manifestait sa joie et regardait
tout avec un grand interet.
Quant i nous, de telles marques de sympathie de la part
de la cour et de notre administration nous encouragent
dans les services que nous rendons a nos chers petits
enfants malades.
J'ai l'honneur d'etre, mon tres honors PNre, votre, etc.
Soeur CROSSON.

ITALIE
Lettre de la Sceur GREY, Fille de la Charitd,
aI la trs honoree Mere KIEFFER.
Tarente, 8 septembre 19or.
MA TRES HONOREE ET BONNE MiRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais!
Je pense vous faire plaisir en vous racontant le Congr6s

catholique national qui vient d'avoir lieu a Tarente. Deux
cardinaux, quarante archeveques ou eveques, une infinite
de prdtres, de religieux, des laiques distingu6s par leur
position sociale et leurs religieux sentiments, y ont pris
part. Loger quarante eveques A Tarente, etait un probleme
difficile. Monseigneur s'est adress6 a toutes les personnes
de bonne volontd, A nous les premieres, et nous a demand6
'hospitalit6 pour le cardinal de Benevent,Mgr Dell' Olio;
I'archevdque de Rossano, Mgr Mazzella, neveu du cardinal
Mazzella, mort A Rome; Farchevique de Manfredonia, et
Mgr d'Agostino. Les deux parloirs sont dcvenus le quartier
du cardinal : il avait chambre a coucher, parloir, antichambre, etc... Nous avions fait notre possible pour
qu'il fat vraiment bien.
Dans les trois-chambres neuves, attenant a la chapelle,
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et donnant sur le jardin, nous avons mis les archev"ques.
La femme du coosul francais nous avait preti fauteuils,
rideaux, etc..., et nous avons pu faire honntement les
choses.
Le cardinal est arrivd dimanche matin et s'est montri
d'une bonte parfaite; il est tres grand, a ou aspect imposant. C'est la premiere fois que j'ai vu de si pres un' Eminenla. Nos autres h6tes sont venus dans le courant de la
mime journee.
Mgr l'archev8que nous avait demande de faire, an moment du Congr6s, une exposition de travaux manuels et
classiques; nos enfants se sont surpass6s en qualite et en
quantitd; a cette exposition s'est ajoutie celle des dames
de l'CEuvre du Tabernacle : tout itait riuni dans une tres
grande salle. Notre archevique a voulu que le cardinal
Dell' Olio fit une petite instruction et benit les ornements d'dglise. Cette cirdmonie a eu lieu le dimanche a
cinq heures. Tous les 6vdques avaient itd invites. UIs
arrivaient chez nous comme les Soeurs au moment de
'ouverture de la retraite, par voitures qui se succidaient
sans interruption. Apres, nous avons illumine notre belle
Madonna. Tous sont alles A la chapelle, les enfants ont
chantd le joli cantique :
0 del Cielo gran' Regina, etc...
(0 du Ciel grande Reine.)

La Vierge excite plus que de l'admiration, c'est de renthousiasme. La reunion s'est terminte par une charmante
station a la salle de communauti.
Cette semaine a edt une dchappie du paradis. Les
messes commenqaient Aquatreheureset demie et se disaient
sans interruption A trois autels A la fois, jusqu'A huit
heures et demie. Nous en avions de quinze a vingt chaque
jour; A nos Eminentissimes h6tes se sent rdunis pour la
messe d'autres ev6ques, qui venaient tous les matins.
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Mazzella; et, pendant ces deux messes, nos enfants chantaient leurs plus beaux cantiques italiens, franqais, et des
motets latins.L'heure des repas etait aussi une consolation:
c'itait si beau et si bon d'entendre parler tons ces saints
prelats!
Le mercredi, i cinq heures, le cardinal Dell' Olio a bien
voulu faire une instruction aux enfants de Marie. Le jeudi
matin, A sept heures, le cardinal Portanova, de Reggio de
Calabre, est venu dire la messe dans notre chapelle. Lui
aussi a etC ravi de la chapelle et de la Vierge.
Le soir, nous avions pensi faire ripdter aux enfants quelques chants, quelques poesies, recitds A l'Accademia de fin
d'annee, pour occuper un peu nos illustres h6tes. Ceux-ci
m'ont engagie a inviter aussi le cardinal Portanova, qui
a accepti ; puis, je ne sais comment la chose s'est sue, et, A
cene petite seance, nous avions deux cardinaux, au moins
vingt archev4ques ou eveques; des peres jesuites, des pritres, le prisident du Congres, etc.; en tout soixante-dix
personnes. Tout a ite bien; seulement, les sujets n'dtaient
pas aussi adaptis i la circonslance que je l'aurais souhaitd.
Neanmoins, I'auditoire a dtC content, et il a trouve IA une
petite diversion aux graves occupations du Congres.
Apres, toute l'assemblee est encore allee saluer la Madonna, qui laisse tous les coeurs saintement impressionnas.
Tous les jours, de cinq heures du soir i huit heures et
demie, le cardinal et les archevdques, loges chez nous,
recevaient des visites, et c'tait un pelerinage non interrompu a la chapelle. Je suis sore que la Vierge de la maison-m6re a eu seule autant de princes de 1'Eglise agenouil16s a ses pieds. Le matin de son depart, le cardinal Dell'
Olio disait : a Lorsqu'on regarde cette Vierge, elle vous
parle. * Ce bon et saint cardinal ne savait comment nous
remercier, et il dtait vraiment imu en nous quittant. Ce
qui I'a le plus touchd, ainsi que les autres dveques, c'est le
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cachet de simpliciti affectueuse, et en meme temps respectueuse et delicate, des soins dont ils ont eti entoures. Nos
Sceurs ont eti bien a leur devoir; il rignait dans la maison
une paix, un ordre, une sainte joie, un divouement qui en
faisaient un petit paradis.
Nous avions, avec les Saeurs de Sainte-Anne, une tribune
riservie, pour nous et nos enfants dans la salle du Congras; j'ai assistd a plusieurs seances. Tout itait tres beau,
et surtout l'enthousiasme qui iclatait lorsqu'on parlait du
Saint-Pere.
Depuis samedi soir, nous sommes rentries dans notre
calme habituel.
Pendant tous ces jours, j'6tais heureuse pour la communauti, entendant les dloges qu'on en faisait; mais en
mime temps je me suis rendu compte que nous devons,
avec le clergi, etre bien humbles et bien soumises pour
pouvoir faire le bien. Avec peu on peut obtenir beaucoup;
mais, conformement a nos saintes Regles, il nous faut,
aselon notre Institut, rendre honneur et obdissance a
qui de droit.
Je vous demande pardon d'une si longue lettre; mais je
veux vous mettre toujours au courant de ce que font vos
filles de Tarente, qui sont doublement v6tres, et encore
plus celle qui demeure, avec un filial respect, en Jesus et
Marie Immaculee.
Ma tres honoree Mere, votre humble fille.
Saur Thirese GREY.

ASIE
CHINE
TCHE-LY SEPTENTRIONAL
Lettre de M. DE VIENNE, prdtrede la Mission.

d M. MILON, Secrdtairegindral.
Tien-tsin, 19 avril 1901.
MONSIEUR ET BIEN HONORA CONFRIRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit toujours avec nous I
Grice a M. Ducoulombier, je puis facilement vous donner satisfaction pour les quelques details que vous m'aviez
indiquds A mon depart de Paris et sur lesquels vous disiriez etre renseigne.
Pour etre plus clair, je prendrai chaque maison une A
une.
I° P-TANG. -

Outre la cathedrale, didiee au Saint Sau-

veur, le Petang a une imprimerie, et grand et petit seminaire, comme vous le savez. La maison et l'eglise ont requ
dans les toits et les murs bien des boulets et des balles;
mais, par suite du nombre considerable d'ouvriers qui travaillent aux reparations, dans quelques semaines on aura A
peu pres remis les choses dans 1'tat ou elles etaient avant
le siege. Pourtant deux choses le rappelleront: i° une
chapelle dediee a Marie, et 20 une statue qui surmonte le
clocher, situe au milieu de la residence des Missionnaires :
cette statue est une statue de Marie, et au-dessous on lira,
sous peu, une inscription rappelant que la sainte Vierge
delivra le Petang.
Les seminaires sont bien fournis ; Pimprimerie fonctionne tr6s bien, comme avant la guerre.
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2° Maison de l'IMMACULEE-CONCEPTION (Jen-tsd-t'ang).
Cette maison qui appartient aux Filles de la Charite,etqui
est situee derriere le Petang, a ite en partie detruite soit
par les balles et les boulets, soit surtout par deux enormes
mines.
Avant la guerre, les Sceurs avaient dans cette maison:
1i Sainte-Enfance;
2° Ecole de chrdtiennes;
3° Cat6chumenat de femmes;
4° Dispensaire;
5* Ouvroir (broderies).
Les Filles de Charitaont perdu, durant le siege et apres,
de cent a cent cinquante personnes, principalement des
enfants; mais leurs ceuvres ont repris leurs cours.
3* Maison du NAN-T'ANG. -

L'dglise du Nan-t'ang 6tait

d&diee a Plmmaculee Conception. 11 n'en reste que quelques
ruines. Les Soeurs avaient en cet endroit un hupital, sous
le patronage de saint Vincent. II a etd completement ditruit
par les Boxeurs.
(Euvres avant la guerre :
r* H6pital pour les Chinois paiens;
2* H6pital pour les Europiens;
30 Hospice pour les vieillards;
4" Hospice pour les vieilles femmes;
5° Dispensaire.
Actuellement, les Soeurs de cette maison sont chargies de
lh6pital militaire franqais. Elles sont installkes provisoirement dans l'ancien Jen-t'se-t'ang, situe pros de I'ancien
Pitang. Elles n'ont pu reprendre aucune de leurs anciennes
oeuvres.

Les freres Maristes avaient dans le voisinage du Nant'ang un colltge franco-chinois, qui a ete completement
d6truit. Les Freres se sont installds dans une maison particuliere, aux environs du PNiang, oi ils continuent leur
oeuvre.
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Les Josiphines avaient sur la paroisse du Nan-t'ang une
maison, dont les oeuvres etaient :
i° Catechuminat;
20 Ecole de Filles;

3° Noviciat des Josephines;
4" Ouvroir (couture, broderies).
Cette maison a eti completement detruite. Les Soeurs de
cette maison, ainsi que celles de leur maison situe sur la
paroisse du Toung-t'ang, sont installees dans une maison
particuliere a 5oo metres du Petang, odelles continuent
leurs oeuvres.
4- SI-T'ANG. -

Cette iglise, dedide a N.-D. des Sept-

Douleurs a etC completement detruite.
5° TOUNG-TANG.

-

Eglise de Saint-Joseph. -

Cette

magnifique eglise est en ruines.
Les Jos6phines avaient sur cete paroisse:
i° Catechuminat;
2* Ecole de Filles;
3" Sainte-Enfance.
Leur maison a det ddtruite.
CHA-LA-EUL. L'eglise de cet endroit 6tait dediee a
saint Michel. Un prdtre chinois y prenait soin d'hommes
catichumenes.
L'eglise et le catdchuminat ont dte detruits.
Les Filles de la Charitd avaient a Cha-la-eul une maison
consacree au Sacre Ceur. Leurs ceuvres etaient :
I' Sainte-Enfance des petits gargons;
20 H6pital pour les Chinois;
3" H6pital pour les Chinoises;
4° Buanderie des Europeens et Missionnaires;
5° Ouvroir de dentelles;
6" Dispensaire.
La maison ayant etd completement detruite, les Sceurs se
sont installees provisoirement dans une maison particuliere, a un kilometre du Pitang. Elles ont repris la buan-
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derie, soignent quelques petits garcons ichappis aux massacres, ainsi que quelques malades, et out la garde des filles.
on veuves chritiennes qui pourraient dire exposdes. Ce soot
les Soeurs de cette maison qui soignent les Missionnaires
malades.
Les freres Maristes avaient a Cha-la-eul une maison.
C'dtait un itablissement de la Sainte-Enfance. Les enfants
elaient ripartis en plusieurs categories :
ir Etudiants (apprenant le franqais et le chinois);
2* Jardiniers (grand potager);
3° Menuisiers;
4° Cordonniers;
5* Barbiers;
6* Fabricants de cloisonnis.
Les deux etablissements des freres Maristes (Nan-fang
et Cha-la-eul) ont ite fondus en un seul.
Nos confreres y avaient un cimetiere et une maison de campagne. Tout a edt ditruit: tous
7° TCHENG-FOU-NE. -

les corps de nos confreres ont etd deterris et briles par les
boxeurs.
Comme cette statistique vous le fair voir, il ne reste aux
Missionnaires lazaristes que le Petang, et aux Filles de la
Chariti que le Jen-tsi-t'ang. Toutes les autres maisons sont
des maisons de paiens que 'oa habite provisoirement.
Toutes ces maisons, comme celles de la plupart des chritiens de Pekin, sont situees aux alentours du Petang.
Puisque je suis a Tien-tsin, je crois bien faire de vous en
dire deux mots.
I° La Procure et l'dglise Saint-Louis, qui fait partie des
bitiments de la procure, ont etd un peu abimdes par les
boulets, mais on les a riparies.
2° L'glise Sainte-Marie, qui se trouvait dans la ville
chinoise, a iti detruite.
3* La chapelle de Notre-Dame des Victoires, commemorative des massacres de 1870, a dte d6truite par les Chi-
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nois. Heureusement les corps de MM. Ou et Chevrier, qui
furent massacres a cette epoque, ont etd conserves.
Inutile, apres ce compte rendu, de vous dire combien
est triste l'aspect actuel du vicariat. Veuille le bon Dieu
nous donner bient6t la paix, afin que les nombreuses residences qui ont dti detruites puissent etre reconstruites, et
que l'oeuvre d'ivangilisation de la Chine puisse prosperer
rapidement.
J. DE VIESNE.
Agreez. etc.,
RENSEIGNEMENTS

RETROSPECTIFS

Sauf le remarquable rapport de Mgr Favier, qui a tte immediatement publiU et qui se rapportait surtout au siege du PN-tang, ce
n'est que peu a peu que les renseignements nous sont parvenus sur
les autres rdsidences et sur les divers vicariats. On les lira avec intirt : les ruines qui furent faites alors ne sont pas encore reparees.
RAPPORT

SUR LES MOUVEMIENTS BOXEURS

DANS

LE PAO-TING,

DURANT L'ANN9E 190o, PAR M. PAUL DUMOND.
Pikin, 12 mars 9gor.

Dis les premiers jours de janvier (1900) un pretre chinois m'annonca I'existence des Boxeurs au nord de la ville
de Pao-king, dans la sous-prifecture de Sing-tcheng.
Citaient, pour la plupart, des jeunes gens de 2z 3o ans'qui,
sous la conduite de maitres appeles du Chann-toung s'exercaient, pendant la nuit d'abord A la boxe, ensuite a l'escrime en poussant des cris de mort contre les Europdens et
les chretiens. Uls semblaient hypnotisds, insensibles au
froid et aux coups de sabre; ils se croyaient invulndrables.
Pendant la journee tombant tout A coup dans leur 6tat
d'hypnotisme, il leur arrivait quelquefois de poursuivreles
chretiens a l'arme blanche.
Pendant les mois suivants : fvrier, mars et avril, cette
secte se propagea rapidement dans toute la prefecture. Les
mandarins que je suppliais a diffirentes reprises de dissoudre ces sectes comme menacantes pour nos chrdtiens et
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les Europdens commenqaient par nier l'existence des
Boxeurs; puis, forces d'avouer leur existence, ils nous
disaient que ces Boxeurs n'6taient que des enfants pas
armes, qu'ils prfe6raient employer avec eux des moyensde
persuasion, et surtout que les chretiens ne devaient pas
s'armer, de peur d'attirer l'attention des Boxeurs.
Le ministre a Pekin ne pouvait rien obtenir pour nous.
Nos chretiens voyant qu'ils ne devaient compter que sur
eux-mimes vendirent jusqu'A leurs habits pour se procurer
des armes bonnes ou mauvaises.
Le vendredi 2o avril, plus de dix mille Boxeurs partis du
village de Sui-tchouang oi ils avaient iet rdunis, entouraient le village de Kiang-kia-tchouang i cinquante lys au
sud de Pao-ting-fou ; les soixante-dix a quatre-vingts
chrdtiens de ce village n'avaient que trois fusils A tir rapide,
et cinq on six fusils a piston. Le samedi, de grand matin,
j'allais demander du secours au pr6fet; il refusa de croire i
mes paroles. A deux heures de laprss-midi arriverent quelques chrdtiens voisins du village de Kiang-kia-tchouang
m'annoncant que tous les chrdtiens ztaient tues et le village
incendie. A cette nouvelle i'envoyais un tdlegramme i
Tien-tsin. Ce n'est que pendant la nuit que j'appris la
verit : les chritiens avaient mis en fuite les Boxeurs en
leur tuant une trentaine d'hommes, il n'y avait eu qu'un
catichumine de tu , du c6td des chretiens; cependant les
chritiens avaient dd abandonner leur village et se retirer i
Toung-Lu pres des Missionnaires.
A la suite de cette affaire, les mandarins voulurent
instruire un proces contre les chretiens coupables de s'dtre
difendus.
Le 13 mai, nous apprimes avec douleur qu'au village de
Kao-loo (Lay-chouin-shien) A quatre-vingts lys au nord
de Pao-ting, cinquante a soixante chretiens avaient ete tues
ou brldes par les Boxeurs. Trois villages chr6tiens voisins
avaient iet incendies.
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A cette nouvelle, ce fut un sauve-qui-peut general des
chrdtiens, dans la partie nord pour Pekin, dans la partie
sud pour Toung-Lu, aux environs de Pao-ting-fou pour
Ngan-kia-teh. Des lors ce fut une suite continue de villages brQles et de chretiens massacres.
Le 27 mai, la voie ferree entre Pao-ting et Pekin fut
ditruite.
Le 29, les inginieurs et les autres employds du chemin
de fer qui descendaient en barque a Tien-tsin furent
arretes par les Boxeurs sur le territoire de Sing-thien.
Quatre personnes, dont 1'inginieur en chef, furent massacries; les autres arriverent i Tien-tsin quatre jours apres
en s'ouvrant un passage avec leurs fusils.
Dans les environs de Toung-Lu, cinquante a soixante
chretiens qui avaient cru pouvoir rentrer dans leurs villages furent massacres dans les premiers jours de juin. Le
village de Toung-Lu fut attaqud deux fois par des milliers
de Boxeurs et de Tartares dela ville de Pao-ting-fou. Selon
toute apparence, les trois ou quatre mille chretiens rifugies
a Toung-Lu devaient dtre massacres jusqu'au dernier; de
li les Boxeurs devaient marcher sur Ngan-kia-teh, puis sur
Pao-ting-fou. Par un miracle de la divine Providence les
chritiens, qui ne possedaient que deux petits canons en
fonte, cinq ou six fusils a tir rapide, plus une cinquantaine
de fusils A piston, repousserent victorieusement les Boxeurs
en leur prenant huit A dix canons et des sabres en quantitd.
Le 18 juin, en apprenant les 6venements de Pekin des
14 et 15 juin, incendie des eglises, massacres des Missionnaires et sieges du Petang et des Ligations, je me ddcidais
i abandonner notre residence de Pao-ting-fou pour me
rifugier a Ngan-kia-teh avec mes vicaires. La se trouvait
dejA M. Tchang, prdtre seculier, charge de la residence de
Sing-ngan-shien; cette rsidence ainsi que celle de Kaokia-tchouang venaient d'etre la proie des flammes.
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Le village de Ngan-kia-tchouang ainsi que celui de
Toung-lu furent entourds d'un fosse et d'un talus; de
m&me le petit village de Su-ko-tchouang proche de Tounglu. A Ngan-kia-teh se trouvaient environ cinq mille chrdtiens, a Toung-lu quatre mille,ct mille a Su-ko-teh... Sans
parler du sous-district du Shou-lou-shien (trois cents lys
sud de Por-tung) oil les chritiens furent peu inquiktis,
c'est dans ces trois villages les seuls restis debout que les
Missionnaires et les chritiens passerent un etd dont ils se
souviendront longtemps.
A Ngan-kio-tchouang les Boxeurs n'attaquirent que
deux fois le village : le 24 juillet et le 4 septembre. Les
chretiens comme ceuxde Toung-lu etaient trbs mal armes;
cependant par la grace de Dieu, apres avoir soutenu derriere les retranchements en terre une canonnade et une
fusillade fournie de plusieurs heures, ils mirent en fuite les
Boxeurs en leur tuant cinq ou six cents hommes. Les
canons, les fusils de rempart des Boxeurs, leurs voitures et
menues armes tomberent entre les mains des chritiens. Un
seul chr6tien fut tui par une balle (mauser) perdue.
Ce qui fut plus penible que les combats, ce fut la surveillance du jour et de la nuit de nos faibles remparts, les
alertes continuelles, I'impossibilit6 de sortir du village, la
difficultd de nourrir tant de chretiens, de les loger, Pincertitude oil nous itions touchant nos ivdques et les autres
Missionnaires. Au village de Su-ko-tchouang les chretiens
ne furent attaques qu'une fois par quelques centaines de
Boxeurs; tous les efforts de ces derniers se porterent sur
Toung-lu. Ce village eut a subir plus de quarante attaques
tant des Boxeurs que des soldats reguliers. Plus de deux
mille hommes trouverent la mort sous les murs en terre de
Toung.lu. Ni les efforts du gindral chinois, ni ceux du
grand trisorier ne purent venir a bout des chrdtiens dont
le courage est au-dessus de tout iloge. Le 16 aout, epoque
des dernieres attaques, les chritiens possedaient plus de
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quatre-vingts canons, une cinquantaine de fusils a tir rapide
et des sabres et piques sans nombre. Les Boxeurs avaient
ete obliges de fonder un h6pital A Pao-ting-fou pour les
hommes blesses devant Toung-lu.
Pendant cette pdriode de persecution au milieu de nos
angoisses notre consolation fut I'esprit de foi, le courage,
la constance de nos chretiens. L.es apostasies furent tres
rares surtout chez les nouveaux chretiens; tous ceux qui
furent massacres confesserent hautement leur foi; mime
plusieurs chretiens peu pratiquants furentheureuxdetrouver
cette occasion d'aller au ciel. Lorsque les circonstances s'y
preteront, on pourra ecrire les actes des martyrs de Pao-tingfou; pour le moment je me contenterai de rapporter le
martyre d'un bon vieux chritien de soixante ans passes.
Cloud par les pieds et par les mains sur une planche, il ne
cessa pendant les trois jours qu'il vecut d'invoquerle saint
nom de Jesus. Des le debut des troubles les chritiens prirent la risolution de mouriren defendant les Missionnaires;
ils se croiserent pour ces croisades d'un nouveau genre. De
nombreux catichumenes demanderent le bapidme au
moment du danger.
Nos chritiens furent des Vendeens en petit.
Les soldats europeens, qui arriverent a Pao-ting-fou
deux mois apres la prise de PMkin, retablissent autant
qu'ils le peuvent la tranquilliti dans le pays. Le g6ndral
Bailloud surtout par diverses excursions qu'il a faites
contre les villages oh s'6taient fortifies les Boxeurs a contribud plus que personne A riprimer 1'audace de ces derniers. D6s Parrivie des Francais A Pao-ting-fou, le Tann
tao m'invita a rentrer en ville, mais je ne voulus le faire
que conduit par les troupes francaises. C'est le 9 ocrobre
que j'eus la consolation de revoir notre residence de la
ville; les maisons n'avaient pas et: touchies, 1'dglise seule
avait et6 detruite par le gouvernement.
Bien que 'avenir ne soit pas encore tres rassurant, nos
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chritiens tichent de rentrer dans leurs villages ; nous
sommes en pourparler avec les mandarins pour obtenir
des indemnites pour la Mission et les chretiens. Un millier
de catechumines etudient dans les icoles. Esperons qu'ils
scront A la hauteur de ceux qui ont &t6 baptises pendant les
annees precedentes. Elle sera toujours vraie la devise:
Sanguis martyrum semen christianorum.
TCHE-KIANG
Lettre de M. FAVEAU, pritre de la Mission
a M. MILON, secrdtairegendral
MONSIEUR ET TRES HONORE CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit toujours avec nous !
Vous m'avez demande quelle a etd notre part dans les
cruelles epreuves qui ont ensanglant, I'an dernier, nos
missions de Chine; voici en reponse a votre demande,
quelques renseignements sur le vicariat du Tche-kiang.
Des neuf districts, dont se compose le vicariat de Mgr Reynaud, cinq ont eu particulikrement a souffrir pendant les
mois de juin, juillet et aoit. Peu, s'en est fallu que Ia province entiere ne devint le theatre d'une persecution officielle et generale.
Notre gouverneur Liou-chu-tang,ennemi des Europiens,
avait requ et se preparait a publier les dicrets sanguinaires
du fameux prince Tuan; mime il avait deja expJdid des
ordres aux extremites de sa province, et M. le consul
gendral de France, M. de Bezaure, avait averti Mgr Reynaud de se tenir sur ses gardes, lorsque, par une disposition particulikre de la Providence, le vice-roi de Nan-Kin,
Lion Koen y6, enjoignit A notre gouverneur de signer la
convention qui dtait intervenue entre lui et le vice-roi du
Hou-kouan d'une part, et les consuls et amiraux etrangers
de 1'autre, convention par laquelle les provinces du Midi de
la Chine, se separaient des Boxeurs du Nord, refusaient
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obeissance au prince Tuan et s'engageaient a maintenir la
paix dans toute l'etendue de leur territoire. Cette protection
officielle, que notre gouverneur fut force de nous donner,
nous sauva d'une ruine complete. Des ce moment, la plupart des mandarins responsables firent des proclamations
au peuple pour le faire rentrer dans le devoir et calmer une
agitation qu'ilsavaientd'abord provoquee. Plusieursd'entre
eux y mirent beaucoup de bonne volontd et firent mime
preuve d'6nergie. Le gouverneur lui-meme fut, dans sa
capitale de Hang-tchou, d'une grande activitE et aucun
desordre ne s'y produisit.
Dans plusieurs grandes villes, comme Chao-shin et Ningpo, les mandarins se mirent i la tdte des soldats pour rdprimer et punir les fauteurs de troubleset disperser les rassemblements tumultueux. A Hay- men, ville militaire du littoral
du Tay-tchou, le mandarin militaire ayant catigoriquement refuse d'obeir au magistrat civil qui lui enjoignait de
tirer sur les brigands qui montaient a I'assaut de nos etablissements, celui-ci prit lui-meme le commandement de la
troupe reguli6re et fit une sortie pour repousser les agresseurs. C'est ainsi que dans les principales villes, qui sont
en meme temps les centres de nos districts, les Missionnaires purent continuer a risider et contribuer par leur
presence et leur action aupres des autorit6s, A sauvegarder
leurs interits et ceux de leurs chrdtiens. Partout, nos dglises
resterent ouvertes, et les dimanches et fdtes les offices se
celebraient comme d'habitude. Ce calme, cette indiffdrence
vis-A-vis du danger et des menaces de mort qu'on nous
lancait journellement a la face et qu'on affichait sur nos
portes, contribuaient pour beaucoup i rassurer les gens paisibles. Ils contrastaient aussi avec iattitude des protestants
dont les temples 6taient fermes et les maisons abandonnees.
Comme on le voit, cette protection officielle fut efficace
partout oi les mandarins la voulurent telle, 1A surtout o& se
trouvaient les diff6rents centres de nos euvres.
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Voici maintenant 'exposd de la situation dans les cinq districts les plus eprouves :
i1 District de KIN-TCHO. - Les ddsordres qui ont iclat
dans cette prefecture, ont coincide avec la revolte des
Boxeurs du Nord, mais n'y ont qu'une relation indirecte.
II y avait non loin de 1a dans les niontagnes qui servent de
limite aux trois provinces du Tche-kiang, du Fo-kien et
du Kiang-si, une puissante secte de jeCneurs et vegitariens,
qui, de temps immimorial,conspirent contre la dynastie tartare. Ce sont des descendants des Tai-ping qui de i85o
A i86o, ont soumis par le fer et le feu la plus grande partie
de la Chine et auraient infailliblement reconquis l'inddpendance de leur pays, n'eWt t6 l'intervention de la France et
de l'Angleterre. Ces rebelles voulurent profiter, I'andernier,
des troubles et de l'anarcbie qui rignaient dans le Nord et
essayirent une descente. Plusieurs villes de second ordre
leur ouvrirent leurs portes, et la foule des insurgds, dont le
nombre grossissait a chaque succes, s'avanqait sur Kintchou, la principale ville de la region. Tout le monde se
prdparait h la resistance, et, tout en courant aux remparts,
que n'avaient pu franchir les rebelles de i86o, on recherchait les rdactionnaires qui se trouvaient dans la place et
qu'on soulfonnait devoir pactiser avec l1ennemi. On en
arreta un grand nombre; maisle principal d'entre eux,celui
qui aurait di etre a la tete des d6fenseurs de 'ordre, le mandarin lui-mime fut convaincu de trahison. Les lettr6s, suivis
du peuple, tous au comble de l'exasp6ration, envabirent le
tribunal avant d'avoir peut-etre etabli suffisamment les
preuves du crime, et massacrerent prdtoriens et soldats qui
voulaient s'opposer A leur passage. Ils pdnetrerent dans I'interieur et egorgerent jusqu'aux femmes et enfants. Le mandarin cependant avait reussi a s'enfuir par une porte dirobee et itait alld se refugier chez les protestants. On ne
ne tarda pas A le savoir; et le flot de la populace, en delire,
envahit la rsidence qui cachait le traitre. Alors, le malheu-
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reux fut saisi, ligoti; et, apres mille avanies, expira dans les
supplices. On tomba ensuite sur les protestants eux-memes,
qu'on accusa de complicite; on rasa leurs etablissements,et
tous les Europeens qu'on put trouver en ville et dans les
environs furent impitoyablement massacres. C'est ainsi que
perirent douze pauvres victimes, y compris trois femmes et
quatre enfants. Le premier qui tomba fut un ministre medecin qui avait soignd un de nos confreres malade; ii avait
mis dans ces soins tant de ddlicatesse et de ddvouement que
je ne puis oublier de faire de lui une mention spiciale,
mention de regret et de reconnaissance, icho de celle
que Mgr Reynaud a deji saisi I'occasion de payer a sa memoire dans un journal de Shang-hai.
Pendant que se poursuivaient ces executions sanglantes,
on envahit notre propre residence, et on y mit le fep apres
Favoir livree an pillage. On n'y trouva pas de Missionnaires. Celui qui y r6sidait habituellement itait parti depuis pen chez un confrere qui restait a deux lieues de 14, a
Ma-pong, au centre d'une nombreuse et fervente chretientd.
Que la bonne Providence soit bdnie'de l'avoir ainsi soustrait au massacre ! Du reste, a part deux martyrs qui, a dix
lieues de 1l, prifererent la mort Ai apostasie, la persecution
ne fit que des ruines matirielles, et nos chritiens purent
trouver leur saint dans la fuite. A Ma-pong cependant, ils
tinrent tdte a Forage, se fabriquerent des armes, et, forts du
secours d'en haut et aussi de Frnergie de l'intripide Missionnaire qui itait avec eux, ils reussirent a protiger non
seulement leurs vies, mais leurs biens.
Outre les etablissements de la ville : iglise, rdsidence,
icoles, ce district de Kin-tchou perdit encore trois chapelles
qui furent detruites.
II me resterait encore a vous parler d'autres malheurs,
d'autres victimes; mais j'abrege ce qui me reste a dire. Du
reste, pour deux districts des quatre qui restent A parcourir,
un mot suffit pour ddpeindre la situation :
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2* A OUENG-TCHoU, et 3* au TAY-TCHou, A part les residences centrales tout a etd ou brild ou saccag6. C'est une
ruine presque complete, une vraie catastrophe qui s'est
abattue non seulement sur nous, mais sur la plupart de nos
families chretiennes.
A Oueng-tchou, il s'est trouvi hilas! un prefet, qui,
devenu lui-mdme et ostensiblement, avec une cranerie cynique, le porte-drapeau de la revolte, a visite plusieurs de
ses sous-prefectures pour encourager l'audace des fauteurs
de trouble et les lancer sus aux chretiens.
Au Tay-tchou, pays classique du brigandage, le desordre a pris des proportions inormes; et non seulement les
chretiens, mais mdme les paiens, surtout les plus riches, ont
eti victimes de spoliations a main armec. Rien ne reste debout de nos chapelles, et beaucoup de chrdtiens, apres avoir
perdu tous leurs biens, ont ete forcds de s'expatrier pour
sauver leurs vies.
Dans ces deux districts, le spectacle de desolation qui
s'offre aux regards est navrant, et il faudra bien du temps
pour effacer les traces des ruines accumuldes. II est vrai
que Mgr Reynaud, 'infatigable d6fenseur de nos droits et
de ceux des chritiens, a fini par obtenir une indemnitd;
mais elle est bien inferieure au chiffre de nos pertes, et elle
s'dcoule bien vite dans le sein de nos malheureux neophytes
que la persecution a ddpouilles.
Pour clore ce chapitre de nos malheurs, je citerai
encore : 4

Le district de HANG-TCHOu; et 50 enfin celui de

NING-PO qui ont eprouve
des pertes assez serieuses
dans deux de leurs missions respectives. Dans le premier,
une residence et cinq chapelles ont ete detruites; dans le
second, trois chapelles. La encore les chrdtiens ont ete
trait6s en parias, battus, depouillis, mutilds, s6pares de
leurs enfants, chassis de leur pays, condamnes pour sauver
leur vie et garder leur foi a fuir devant lorage et A mendier leur riz, incertains du jour oi ils pourront reprendre
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possession de leurs ruines et edifier un nouveau foyer. Ce
temps n'est peut-etre pas encore pres de venir. Puissent ceux
qui s'intmressenta nosmalheureuses missions hater par leurs
prieres, le retour de la paix et demander a Dieu qu'il daigne
raffermir encore la foide nos chretiens, qu'il a deja si visiblement soutenus dans le combat!
Paul FAva~u.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Chiha (Antoine), pretre, dicde a Beyrouth (Syrie),
le 4 juin 1901; 27 ans d'age, 6 de vocation.
Frere Nigra (Laurent), coadj., d&icid a Chieri (Italie),
le 9 juin 1901; 58, 23.
M. Chevalier (Pierre), prdtre, decidi i Fortaleza (Bresil),
en juin 1901 70, 48.
M. Eyglier (Antoine), pretre, de la maison d'Angouleme,
dýcede a Bordeaux (France), le 22 juin 9go0; 50, 26.
M. Jarosch (Joseph), pretre, diced6 A Constantinople
(Turquie), le 20 juin 19o0; 65, 27.

M. Vielcazal (Henri), pretre, ddeced A la maison-mere, A
Paris, le 25 juin 1901; 73, 49.
M. Della Rossa (Nicolas), pretre, dicdde a Naples (Italie), le 26 juin 1901; 82, 64.
Frere Kimmerle (Michel), coadj., dicid6 i Germantown
(Etats-Unis), le 27 juin iqoi; 78, 46.
Frere Murtaugh (Thomas), coadj., decid6 le 19 juin
1901.

M. Dyer (Martin), pritre, decidd a Los-Angeles (EtatsUnis), le 27 juin go1901; 6i, 44.
M. Tong (Pierre), pretre, dicid6 en Chine, en juillet 190 1;
37, 13.
M. Illera (Antoine), pretre, ddcid, a Oviedo (Espagne),
le 27 juillet 190
go ; 61, 44.
M. Grandhomme (Edmond), pretre, d6cdd ia Chilonssur-Marne (France), le i' aolt 19go; 55, 33.
Frere Gai (Antoine), coadj., decede a Casale (Italie), le
31 juillet 1901; 75, 55.
M. Hoyos (Daniel), prd&re, decide A Tunja (Colombie);
43, 21.

M. Lacot (Antoine), prdtre, d6cide a Constantinople, le
Ie aout 19or; 82, 56.
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M. Galineau (Jean), pretre, dicidi A La Teppe (France),
le 20 aoQt 191o; 61, 35.

M. Carroll ( Patrice), pretre, ddecde a Brooklyn (EtatsUnis), le 12 aout 1901; 6i, 35.
Frere Mulcahy (Jean), clerc, decede a Blackrock (Irlande), le 26 aout 190 ; 26, 3.

M. Banda (Juste), pretre, decede A Trujillo (Perou), en
aoft 1901; 51, 16.
M. Rollero (Ange), pratre, ddcedd A Genes (Italie), le
4ao0t 1901; 29, 7-

Mgr Thiel (Bernard), evique de San Josd (Costa Rica),
decede A San Jos6, en septembre 19or; 5 i, 32.
NOS CHARES S(EURS
Marie Serres; decedde Ala Maison de Charitd, Paroisse NotreDame au Havre, France; 81 ans d'age, 52 de vocation.
Marie Vidal; Maison Centrale de Turin; 70, 43.
Marie Nicolo; College Saint-Vincent-de-Rio, Brdsil; 25, 4.
Antoinette Arnaud; Maison Centrale de Rio, Brisil; 81, 59.
Marie Grivard; Maison de Charite, Paroisse Saint-Ambroise
Paris; 66, 33.
Catherine Rath; H6pital d'Enfants a Graz, Autriche; 26, 6.
Milanie Jdgon; Maison de Charitd de Chateau-l'Eveque, 38, IS.
Anne Chambige; Maison de Charitd St-Marcel A Paris; 39, I4.
Augustine Dubord; Maison de Charite 4 Champelauson, France;
70, 45.
Antoinette Chevron; Asile St-Vincent a la Teppe, France; 26,6.
Bathilde de Longueval; Mais. de Char. de Clichy, Fiance; 51, 17.
Ellen Harding; Asile des Aliends de Dearbon, Etats-Unis; 25, 2.
Antoinette Pochet; Asile des Alidnds de Lima, Perou; 59,4o.
Jeanne Schimmel: H6pital de Funfkirchen, Hongrie, 67, 45.
Constance Dunajska; H6pital de Sanok, Pologne; 23, 4.
Dolores Lloret; Ecole de l'Immaculde Conception de Barcelone,
Espagne; 44, 13.
Maria Sarasola; H6pital de Bermeo, Espagne; 57, 37.
Luisa Mosconi; Maison de 1'Immaculee Conception de Florence,
Italie; 38, x.
Marie de Monpezat; Mais. de 1'OEuvre des Dames &Lyon; 79,55.
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Amilie Regis de la Colombihre; Asile Santa-Isabel i Pitropolis,
Bresil; 24, 2.

Virginie Marcou; Grande Misericorde de Marseille; 69, 44.
Maria Morge; Maison de Charite de Tain, France; 53, 31.
Clemence Lecourt; H6 p. Municipal de Constantinople; 53, 34.
Marie Gleason; Maison Centrale d'Emmittsburg; 61, 43.
Celina Li6tard; Hospice du Chambon; 69, 46.
Sophie Barraud; Mais. de Char. de Dummanway, Irlande; 57,36.
Cicile Lechner; Ecole de Hering, Tyrol; 22, 3.
Maria Bravo; H6pital Central de Guayaquil, Equateur; ai, 3.
Maria Uribe; Maison Centrale de Cali, Colombie; 3o, i1.
Pauline Treton; Mais. de Char. de Nieuil-1'Espoir, France; 61, 37.
Jeanne Sonnet; H6pital Militaire de Lyon; 5o, 18.
Jeanne Ledivert; Miser. de Carcassonne. Ville-Basse; 76, 58.
Louise Robin; H6p. de la Marine h Rochefort, France; 72, 33.
Marie Maner; Maison de Charit6 A Aurillac, France; 71, 49
Reine Gourdel; Hospice de Malzien-Ville, France, 33, 9.
Rose Salegg; H6pital Saint-Roch de Budapest; 57, 35.
Liontine Joliot; Maison de Chariti d'Auxi-le-Chiteau; 60, 28.
Marie Bellagente; Conservatoire de la Providence a Cagliari;
44, 23.

Anna Fuchs; Maison Centrale de Salzburg, Autriche; 20, 3.
Marie Brachat; Maison Saint-Vincent i l'Hay, de la Maison
Eugene-Napoleon; 63, 38.
Marie Maynardier; H6pital de Victoria, Brisil; 40, i9.
Marie Staedeld; Hospice de Funchal, Portugal; 44, 15.
Marie Tremelat; Mais. de Char. de Pennautier, France; 65, 41.
Caroline Haerter; Prison Sainte-Madeleine; 73, 45.

Maria Ramirez; Hospice de Saniago, Chili; 61, 38.
Anne Parchowska; Maison Centrale de Culm; 67, 43.
Adeline Guignant; Maison de Charite d'Aire-sur-la-Lys, France;
70, 46.

Marie Chabroux; Maison de Charit6 de Saint-Barnabe; 59, 36.
Catherine Revelchion; H6pital Militaire de Turin; Go, 4o.
Benita Flores; H6pital St-Jean-de-Dieu de Costa-Rica; 67, 36.
Marie Lemattre; Maison de Charit6 Saint-Pierre du Gros-Caillou
& Paris; 66, 42.

Rose Rauviere; H6pital Saint-Andr~ de Bordeaux; 75, 47.
Tomasa Latasa; H6pital d'Arajuiez, Espagne; 69, 44,
Maria Legarrea; College de Vera de Navarra, Espagne; 23, 3.
Marguerite Mullan; Asile des Alidnds de Saint-Louis, EtatsUnis;66, 4 7 .
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Marie Capuder; H6pital Gendral de Laibach, Autriche; zo, i.
Angele Szelachowska; H6pital Saint-Lazare &Cracovie; 8o, 6o.
Climentine Sanmartino; Maison Centrale &Turin; 25, 4.
Marie Saugere; College de l'm.-Conc. de Rio, Bresil; 83, 58.
Francoise Jacqmin; Maison de Charit d'Epinay-sur-SUnart,
France; 3o, 8.
Jeanne Kleindienst; Maison Saint-Vincent d'Eibiswald, Autriche:
26, 5.

Estelle Pluvinage; MaisondeChariti de Blanc-Misseron,France;
6o, 34.
Denise Vidal; H6pital Saint-Lazare de Seville, Espagne; 50,24.
Ursule Mojskerc; H6pital Gndiral de Laibach, Autriche; 25,4.
Josephine Camuset; Maison de Chariti de Louhans, France;
78, 47-

Constance Herbeli ; Maison de Retraite a Chitillon-sur-Bagneux,
France; 59, 38.
Jeanne Dinguirard; H6pital Saint-Roch h Nice; 83, 61.
Cdlina Teyssier; Hospice de Mazamet; 49, 29.
Virginie Guiraud; Maison de Charite, Paroisse Saint-Paul, SaintLouis h Paris; 8o, 56.
Anna Kervyn; Maison Centrale &Ans, Belgique; 28, 4.
Louise Boucher; Hospice des Vieillards &La Paz; 73, 48.
Caroline Mexal; Maison de la Providence a Hodimont, Belgique;
53, 34.

Josefa Goieva; Hospice de Zamora, Espagne; 62, 38.
Maria Perez; H6pital de Nagera, Espagne; 23, z.

Manuela Amozua; Hospice de Cordoba, Espagne; 66, 34.
Maria D'Amore; H6pital de Castellamare, Italic; 24, 3.
Lucie Arato; H6pital Civil de Cagliori, Sardaigne; 46, 23.
Marguerite Valder; Maison Saint-Vincent de Cologne; 32, 4.

tticnnette Decourt; Maison de Charitd de Montolien, France;
66,43.

Marie Masclet; Hospice d'Aumale; 3o, 7.
Ad&le Hammer ; Maison Centrale de Graz; 72, 45.
Gabrielle Delerue; Mais. de Char. St-Louis h Versailles; 25, z.
Therese Barue; Maison Notre-Dame Saiut-Vincent, a Lyon;
66, 43.

Mathilde Gazzaro; Maison Monte-Calvario A Naples; 75, 47Marie Halecy; H6pital Saint-Paul i Dallas, Etats-Unis; 25,

Julie Mondon; Maison de Charite de Montolieu; 49, 27.
Marie de Meester; Hospice d'Hazebrouck, France; 70, 46.
Marie Hayes; Maison Cenrale d'Emmittsburg; 73, 55.

5.
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Coralie Lesay; Ecole de Roye, France; 57, 32.
Melanie Chevaucherie; Maison de Chariti de Morlaix, France;
6, 35.
Christine d'Hauteville; H6pital de Fortaleza, Brisil; 6o, 39.
Cicile Pignolet; Santa-Casa de Rio-de-Janeiro; 24, 5.
Sarah Jordan; H6pital de Troy, Etats-Unis; 41, 21.
Marie Bedel; Maison de Charite de Barcelone; 58, 37.
Anna Wimmer; Maison Centrale de Salzburg; 22, 3.
Marie Pandrand; H6pital General de Rethel, France; 77, 48.
Emma Szalatsy; H6pital de Grau, Hongrie; 22, x.
Aimee Kerkem; Maison de Chariti de Clichy; 56, 35.
Rose Erdelyi; Orphelinat de Tyrnau, Hongrie; 20, 3.
Francisca Riera; College de l'Immacul&e-Conception d'Habana,
Espagne; 77, 55.
Elvira Pardo; Maison Centrale de Madrid; 27, 3.
Maria Lopez-Villarejo; Ecole de Santander, Espagne; 3o, 8.
Antoinette Olszanowska; Maison Centrale de Varsovie, Pologne;
87, 62.
Hiloise Aubry; Maison de Charitd de Passy Ranelagh i Paris;
63, 34.
Marie Borius; Maison de Charitd de Montolieu; 61, 40.
Antoinette Paczkowska; H6p. Gen. de Leopol, Pologne; 24. 2.
Thirese Lubej; H6pital Saint-Roch de Budapest; 3i, 7.
Andrie Tournier; Mais. de Char. St-Nicolas A Toulouse; 71,45.
Maria Padilla; H6pital d'Antequera, Espagne; 26, 5.
Imilie Sauton; Misericorde du Mans, France; 42, 16.
Jeanne Bonetti; Maison Centrale de Turin; 44, 17.
Jeanne Coyle; Maison Centrale d'Emmittsburg; 69, 49.
Antonia Font; Maison Centrale de Madrid; 52, 26.
Marie Feuillepain; Maison de Charite de ChIteau-'1veque.
France; 22, I.
Victorine Lamoureux; Mais. de Char. d'Arcueil, France; 27, 5.
Marie Rouch; Asile des Aliends d'Agen; 63, 45.
Francoise Gilette; Misdricorde de Lille, France; 71, 37.
Anne Quinn; Ecole Industr. Saint-Joseph i Baltimore; 42, 1o.
Ana Mora; Hospice de Santa-Ana, Amerique Centrale; 36, s2.
Maria Cabrera; Maison Centrale de Guatemala; 58, 3o.
Genevieve Zorko; H6pital General de Laibach, Autriche; 3i, 4.
Marie Coulomb; Maison Saint-Vincent a l'Hay, France; 26, I.
Marie Lugan; H6pital de Montcenis, France; 67, 44.
Maria Balduini; H6pital de Sienne Italie; 83, 61.
Madeleine Legot; H6pital de Bethidem, Syrie; 31, 12.
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Anne Desormes; Santa Casa de Rio-de-Janeiro; 57, 31.
Marie Dubois de La Patellire; H6pital G6n&ral de Fontenay-le
Comte; 28, 5,
Franaoise Dambowy; Ecole de Vienne, Autriche; 37, 9.
Francisca Perez; H6pital Gdneral de Valencia, Espagne; 63, 43.
Elisa Emery; H6pital Militaire d'Alger; 56, 34.
Ascension Valero; College de Barbastro, Espagne: 21. 2.
Therese Comajuan; Hospice de Cadiz, Espagne; 34. 8.
Conrada Mendive; H6pital de d'Oviedo, Espagne; 39, i8.
Jeanne Juzanx; Maison de Chariti de Peyrehorade; 65, 44.
Jeanne Mounaix; H6tel-Dieu de Douai; 81, 53.
Antonia Rodrigues; Asile Saint-Louis de Lisbonne, 26, 5.
Par Indults de la S. C. des Indulgences du 14 juin et du
16 aoCt g19o, la faveur de I'autel privildgid est accordde
pour toutes les messes que fait dire I'Archiconfririe de la
Sainte-Triniti pour le soulagement des Ames du Purgatoire, dont le siege est a Paris, rue de Svres, 95. Cette
faveur est accordee pour sept ans.

LBS- NTICEs. - Dans ces derniers temps, plusieurs intdressantes notices,et les matiriaux pour quelques autres, nous
sont parvenus. Une publication spiciale est reservee a ces
ddifiants renseignements, c'est celle des Relations abrdgdes

ou Notices dont, de temps a autre, paralt un volume. Nous
nous proposons de reprendre prochainement la continuation de la premiere sirie qui part des Compagnons de saint
Vincent et qui a dit conduite, en fascicules supplimentaires des Annales, jusqu'au gindralat de M. Pierron.
Plus tard, on donnera la suite de la deuxieme serie, qui
comprend les notices du dix-neuvieme siecle et qui s'arrete
actuellement &l'annee 1884.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
16o. -

La France au Tche-Kiang, par Un Francais.

In-4' de 48 pages. Shangai, imprimerie de la Presse orientale, 1901.
Dans 1'ouvrage intitutl : Uee autre Chime, Fauteur a trace un portrait plus etendu du mysterieur Empire du. milieu; sl nourelle
etude que nous mentionnoas fait particulirrement connaitre la partic
du Tch4-kiang et notamment la region de San-moun ou deSan-mea,
sur laquelle on apprit tout i coup, il y a deux ans environ, que
I'ltalie avait jet6 son d6volu. Cette 6tude fait le pendant de celle qui
fut publide sous ce titre : 1'Italie au Tchi-kiang, par un autre auteur,
M. A. Fauvei. Ces deux crits dus i des temoins de premiere autorite sont dignes d'etre remarques.

16x. Saint Vincent dePatd, sa ve, son esprit et ses
ampres. Discours prononc6 le zr avril g19o par M. i'abbd
G. Simon, vicaire ganiral de Lucon, dans la chapelle de la

maison-mere des Lazaristes, rue de Sevres, i Paris. Paris,
Desclie, 1901. Brochure in-8" de 35 pages.
In vita sua fecit wostra et in marte nmrabilia operatus est (Eccl.,
48, 15). a Saint Vincent a opiri des prodiges pendant sa vie, et,
depuis sa mort it ne cesse d'accomplir des merveiHes. a Tel est le
texe, telles sont les deun pensdes que I'rloquent orateur a drveloppis devant le nombreux auditoire, preside par S. tm. le cardinal
archeveque de Paris, et rduni aupres des reliques de saint Vincent
de Paul. Les details tires du sujet lui-meme et prdsentis de la maniare la plus heurease out vivemenet frappe Fattention des auditeurs.
Its oat suivi la pensie de Forateur avec un intret toujours croissant.

162. - Chants du pensionnat; caatates, romances, chansonnetes, par le R. P. Bignon (C. M.). Ddp6t a la librairie

Rosoor-Delattre,Tourcoing (Nord). In-4°. Prix net: a francs.
Les paroles gracieuses, la musique agriable et f3cile, font de ces
Chants un recueil pricieux. Trop sonvent fes morceaux de ce genre,
sont ou d'une gaitt de mauvais goOt ou d'une fadeur qui lasse vite
I'auditoire. La table des matieres indique des cantates pour les fetes
ou pour le nouvel an, des chansonnettes morales, des sujets amusants; ces pieces ont etd composies pour une maison d'iducation
chrdtienne, et toutes sont d'un goat irriprochable.
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163. The Irish College in Paris,from 1578 to 19go,
(Le College irlandais A Paris, de 578 A rgoi ), par M. Patrice Boyle, C. M., recteur du College. Londres 1goi.
In-a1 de xvm-236 pages.
- Quand tes catholiques irlandais durent chercher la liberti hors de
leur patrie, la France, dont les &ils
devaient plus tard demander
A leur tour le m4me service, les accueillit. En 1578, fut ouvert i
Paris le College irlandais. Li se priparirent une ilite de jeunes
hommes et un clerge qui, i I'heure opportune, revenaient sur la terre
natale aider les catholiques leurs freres.
C'est I'histoire de cet etablissement, dont ii est actuellement le superieur, que M. Boyle a raconte dans un livre tres richement documentaet tr6s agr6ablement illustre. Qu'il en agree nos sinceres
felicitations.
Et parce que depuis l'annde z838, avec 'assentiment de la Sacrde
Congr6gation de la Propagande, les uveques d'lrlande ont confii la
direction de ce seminaire a la famille religieuse de saint Vincent de
Paul, M. Boyle, avec une filiale attention, a mentiondn cc qui concerne la Congregation de la Mission au seminaire des Irlandais
pendant le demi-si6cle qui vient de s'6couler; son beau livre, est i ce
point de vue-li, et pour la province irlandaise de sa Congregation
une source de renseignements tres intiressants et tres precieux.

164. - Saint Vincent de Paul et la question sociale.
Pandgyrique de saint Vincent de Paul, prononcd dans
Feglise de Saint-Louis de Vichy, par le R. P. dom Justin,
Binidictin de la Pierre-qui-Vire. In-xi. Chez M. rabbi
Vieillard, curi de Saint-Pereuse (Nievre). Prix : 25 centimes.
L'auteur, dtudiant: ro Porganisation du dvouement; 20 les sources
du dveouement, rend un hommage plein de sympathie et d'admiration A saint Vincent de Paul et i plusieurs des euvres principales
les
sorties de son coeur et de ses mains : les Filles de la Charitl,
Dames de la Charite et les Conferences de Saint-Vincent de Paul.

165. - Petites Fleurs (otu Maximes) de saint Vincent de
Paul, par J.-M. Angeli. In-32, Paris, 6, rue Cassette, rgor.
La Journme sanctilide d I'cole de saint Vincent de Paul,
par M. J.-M. Angeli. In-32, Abbeville, Paillard, 19o1.
La Conformitd &la volonti de Dieu, par saint Vincent, de
Paul, par J.-M. Angeli. In-32, Abbeville, Paillard, 1go9.
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Gracieux opuscules presque entiirement composes des paroles
mnmes de saint Vincent de Paul.

165. - Panegyrique du bienheureux Franfois-Regis
Clet, par M. Augustin Lury, docteur en thiologie, vicaire
gendral de Constantine. In-i8, Paris, Oudin, 19go. 33 pages*
Cet eloquent discours a et6 prononce dans '•glise cathedrale de
Constantine, en presence de Mgr P'eveque, le 28 fevrier 19go. L'orateur montre. a Comment Jesus s'est prepare un valeureux temoin
de sa doctrine en inspirant a Francois Clet, d'abord, I'esprit de
renoncement, et, en second lieu, le zdle de I'apostolat portn jusqu'!
P'hroisme du martyre s. Ce pandgyrique entendu avec un veritable
charme par les heureux temoins des belles fetes celebrdes a Constantine, en I'honneur du martyr recemment plac6 sur les autels, sera
lu avec un vif interdt, et nous ne pouvons que nous filiciter de cc
qu'il a etE publie.

i66.- Bibliographie relative au bienheureux FranfoisRigis Clet, par Mgr Charles-Filix Belet, protonotaire apostolique. In-4°, Grenoble, Pons, 901o.
En outre de l'iloquent panegyrique du bienheureux Francois-Regis
Clet; prononce i Paris, par Mgr BM!et, ainsi que nous l'avons mentionn6 dans les Annales et dont ii nous donne le texte en tate de la
brochure que nous annoncons, l'auteur a dresse une tres intiressante bibliographic ou liste des documents comprenant io3 numeros
et concernant to la Bdatification; 2- la Biographie; 3 Ile Culte et les
Panegyriques du bienheureux martyr Clet. L'auteur tait justement
remarquer qu'il n'a pasla pretention d'etrecomplet: denouveauxecrits
ont paru en effet, depuis cette publication, et leur mention donnera
un prix special i la nouvelle 6dition que l'auteur prepare.

167. - La Mistre au dix-septieme siecle. - Les Pretres
de la Mission. - La Sceur de Charitd. - Le Berceau de
saint Vincent de Paul, par Th. Valentin. 4 volumes in-8,
Toulouse, Privat, 9go1.
L'auteur de ces quatre intdressants volumes a donn6 un tableau
vivant du sujet qu'il traitait. On ne trouvera pas de renseignements
nouveaux dans ces 6tudes, ce sent plut6t des dcrits de vulgarisation
et de propagande que des etudes erudites. Mais leur diffusion
parait facile : ce sont des ouvrages tout designes pour les distributions de prix. Les illustrations sont presque toutes tiries du bel
ouvrsge : Saint Vincent de Paulet sa mission sociale, par A. Loth.
edit6 chez Dumoulin; elles sont connues et apprdciees de nos fecscus.
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S. V. C. Index. (Le Nouvelliste de Saint-Vin-

cent, a Chicago), 19or.
Cette Revue periodique public par les directeurs et les 0l6ves
du college des Pretres de la Mission de Saint-Vincent de Paul, i
Chicago (Etats-Unis) est destinee ai tablir un nouveau lien entre
les itudiants de cette maison, et a devenir un moyen d'encouragement et de progres pour les etudes. Imprimee sur beau papier,
orn6e de nombreuses et eligantes illustrations, la Revue contient
des ce premier numero d'intdressants travaux sur la philosophic
et sur les sciences, dus aux 616ves des hautes classes. Nous nous
unissons de tout coeur aux vceux poetiquement exprimes en tete du
numero: Success to the Index !

z69.- L'Histoirede saint Vincent de Paul, par Mgr Bougaud, dvaque
de Laval, a dt6 fort goitie en particulier des gens du monde. Au point
de vue de I'exactitude historique, la mort de I'auteur survenue avant
qu'il ait termind son ouvrage, explique les imperfections que des

hommes compdtents y ont signalees. Rien n'est parfait a tout point
de vue. Mais le sens eleve et edifiant que respire cette biographic et
son allure littdraire expliquent son succds. Une traduction en anglais
a paru ddej a Londres, croyons-nous. Aujourd'hui, on signale et nous
mentionnons avec plaisir une traduction italienne (2 vol. in-iz), i
Turin, chez Marietti, via Lignano, 23; et &Naples, chez Alphonse
Giuliano, via del Duomo, 86.

HISTOIRE GENERALE
DE LA CONGREGATION

DE LA MISSION

PAR M. CLAUDE-JOSEPH LACOUR

166o-173r
LIVRE V
GENERALAT DE M. FRANCOIS WATEL
ciuquni

wpuinuar aGiALno. etLA coweaIsA-nOI

(SuiLe 29

I

35. Les autres nations. Nouvelles provinces.

207. Florence.- En Italie, S. A. R. C6me III, grandduc de Toscane, ayant pris la Compagnie en affection, en
voulut avoir un itablissement dans la ville de Florence.
II y appela les Missionnaires en 17o3 et leur donna un
emplacement, y faisant commencer un bitiment magnifique, qu'on n'a pas voulu ensuite continuer sur le meme
dessin qui etait trop superbe. M. Scaramelli, qui avait
succidd A M. Terrarossa, ddcidd a Saint-Lazare, dans son
office d'assistant du General, sous M. Pierron, et qui,
aprbs la mort de ce Gdneral, s'en retourna i Rome, d'ot il
etait, fut choisi pour etre le premier Superieur de cet etablissement, lequel est considerable, y ayant douze prdtres.
M. Watel mandait par sa lettre du i" janvier 1705 : o La
nouvelle maison de Florence a augmenti par l'drection,
qu'on y a fait, d'un sdminaire externe a, - d'abord on ne se
chargea que des missions; - i il commence bien, y ayant eu
d&s l'annde derniere jusqu'A seize sdminaristes, et on esp6rait que le nombre en devait croitre beaucoup. ,
208. Rome; Acaddmie des Nobles ecclesiastiques.- a De
I. Voyez ci-dessus, p. 436.
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plus, ajoutait M. Watel, Notre Saint Pire le Pape a vouln
que trois de nos pretres eussent la direction d'une nouvelle
maison B Rome, appelee 'Academie des nobles ecclesiastiques, qui est comme une espece de seminaire externe de
gentilshommes, destines a occuper ensuite des places de
distinction et mene des prilatures; c'est une troisieme
maison A Rome, dans un nouveau quartier, mais cet etablissement n'a pas eu encore jusqu'& present sa derniere
perfection; le pape C.Iment XI Ctant venu a mourir apres
un assez long pontificat, sans y donner la derniere main,
on ne sait ce que feront ses successeurs. a
209. Fermo. -

Dans tEtat ecclesiastique, Mgr le car-

dinal Balthazard Cenci, eveque de Fermo, en la Marche
d'Anc6ne, demanda des Missionnaires pour faire des missions dans son diocese et y diriger un seminaire A la
maniere de France, en y recevant pour un certain temps
les ecclisiastiques qui aspirent aux ordres, et non, comme
cela se faisait dans quelques autres villes d'Italie, surtout
a Rome, oti on se contente des exercices de l'ordination;
et on lui envoya des ouvriers en 70o3.
210.

Espagne; Barcelone. -

L'annee suivante, A la

demande de I'iveque, on envoya pareillement des Missionnaires a Barcelone, en Catalogue - et c'est le premier etablissement fait en Espagne, ofi il est encore unique. - Le
nom de Plveque itait Salaz, ci-devant religieux bend6ictin
et puis cardinal, nommi par 1'empereur Charles II, ayant
embrasse son patti avec chaleur, dans le temps qu'il dispuA linstance de deux des plus
tait la couronne d'Espagne. A
illustres de son clergi, - Pun itait M. de Pages, chanoine
de la cathddrale, qui mourut quelque temps apres, - a Mgr
de Barcelone, dit M. Watel, ayant demandi A Sa Saintet6,
des pritres de notre Congregation, elle lear en envoya trois
avec deux freres; nous avons fait Supdrieur de cette nouvelle maison M. Orsses, qui est Genois. Is ont dejA an
petit siminaire interne compose de deux on trois ecclisias-
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tiques de bonne espirance et de deux laics; M. Balcone,
Milanais, en est le directeur, et le procureur est M. Navarese, Espagnol, qui etait entri depuis environ dix ans
dans la Compagnie, au s6minaire de Rome. Ils s'exercent
deja aux fonctions pour les retraites, le siminaire et les ordinations. s Ils logeaient dans une maison assez pres du palais
oi Charles II tenait sa cour; ce prince allait assez souvent
dans leur petite eglise, et il a eu la occasion de connaitre la
Mission, tandis qu'il a fait son sejour a Barcelone.
21 1. Nouvelles provinces. - Le Pape voulut que ce nouvel etablissement, tout comma les Missionnaires qu'il avait
envoyds a Avignon, dipendit de la province romaine et du
visiteur d'ltalie, jusqu'a ce qu'il y eat un nombre suffisant
de maisons en Espagne, pour en faire une province pariculiere. Les Missionnaires italiens voyant par la leurs
maisons multipliies, et le Visiteur ayant de la peine dans
un pays.chaud, comme celui-l, de faire un si long trajet
pour les visites, ils demanderent qu'on fit deux provinces
et que chacune eit [son Visiteur. Le General ne crut pas
devoir le refuser.
11 fit, de mdme, en France, une nouvelle province, celle
de Picardie, les maisons des environs du pays dtant pour
lors en nombre suffisant pour faire une province. II donna
avis de ce changement A la Congregation par sa lettre du
I' janvier 1705.
( La derniere Assemblie gindrale, dit-il, temoigna disirer que nous divisassions la province d'ltalie en deux, ce
que nous avons fait. L'une est la province Romaine, o4
M. Figari est Visiteur; I'autre est la pr6vince de Lombardie, qui comprend les maisons de Gdnes, Turin, Pavie,
Bastia en Corse, Cremone, Reggio et Ferrare. Nous y
avons etabli Visiteur M. Seghino, superieur de Pavie. Ils
ont chacun sept maisons. La province de France en ayant
un peu trop, nous en avons crd6 une nouvelle de Picardie
qui a aussi sept maisons, y compris les deux de Normandie

-

573 -

que nous y avons jointes, et nous y avons fait Visiteur
M. Germain, superieurd'Amiens. Y Cette division subsista,
en sorte que, dans la Congregation, il y a presentement six
provinces en France, deux en Italie et une en Pologne.
212. La Pologne. Dissensionspolitiques. Lefleau de la

peste. -

z Nous avons, disait M. Watel, dans sa circulaire

du Io" janvier 1705, de fdcheuses nouvelles de Pologne.

Ce royaume est mine par diverses factions de guerres
civiles et itrang6res. v Plusieurs Polonais, en effet, etant
mecontents du roi Auguste, ilurent pour roi Stanislas
Leczinski, grand seigneur du royaume, et le roi de Suede 4
occupait avec ses troupes une grande partie de ces provinces. * On m'dcrit, continuait M. Watel, que la famine
et la peste commencent a suivre ce premier fleau en quelques provinces. Nos maisons souffrent beaucoup en tout
ce pays-1a. n Les Moscovites opposes aux Suddois firent
une irruption du c6td de Vilna et amenerent quantitd de
prisonniers, et, entre autres, un Missionnaire de la maison
de la Congregation en cette ville; on sollicita ensuite la
charit6 des autres maisons pour contribuer Asa ddlivrance.
La peste enleva plusieurs personnes dans la Prusse, la
Grande Pologne et la Russie. Voici ce qu'en dcrivait
M. Wattel, le 20 septembre 1708 : a Je.vous recommande
tous les besoins de la Pologne, et en particulier ceux de nos
confreres qui sont extremes a present, la peste s'dtant ddclaree dans la ville et aux environs de Varsovie, d'oil nos
pretres ont forc6 M. Tarlo, visiteur de la province de se retirer, parce qu'il Ctait deja incommode et qu'ils craignaient
que la peste ne nous le ravit.
, Un ancien pretre ayant servi trois anndes les pestifirds,
s'est trouve hors d'6tat de leur continuer ses servicesa cause
de sa faiblesse; un jeune pretre, nommi Pierre-Stanislas
Voy. Mmboires de la Congr. de la Mission;
i. Charles XII.Pologne. Pag. 68. - Note des Annales.
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Vueis, Ag seulement de treme-sept ans, s'est prostern6e
genoux devant M. Montmejan qui conduit la maison; il
lui a demandi sa binediction pour aller assister les pauvres
malades. Dieu a exaucd son dessein; il fut emporti par la
peste la nuit du 3 aout dernier, il aUait visiter les malades
jusque dans les galetas; il se communia de sa propre main,
et il est mort plein de foi dans les exercices de la chariti
comme les martyrs. Deux autres pratres lui oat succ6d6
dans ce penible emploi, le premier est djia hors de combat,
et I'autre s'expose A un evident peril. Quelques-uns de
nos freres ont aussi etc attaques; cinq ou six domestiques
sont morts, nos messieurs oat beaucoup de peine A fournir an soulagement des malades et a Fentretien des fossoyeurs.
a Les Filles de la Charitd y out pareillement perdu de
leurs meilleurs sujets, tant Francaises que Polonaises; ces
pauvres Filles oat affronti le danger avec un courage
et une intrtpiditi an-dessus de lear sexe, que le seul amour
de Dieu pent inspirer et soutenir jusqu'i la ti. .
Ce fleau de Dieu ne cessa pas sit6t; il fit encore d'etranges
ravages a Culm et a Vilna, oi quelques Missionnaires
moururent de la peste en ces maisons-la, comme on I'ecrivit de Paris aux maisons de la Compagnie.
Pour ce qui est de M. Tarlo, il reviat a Varsorie, et continua a y exercer son office de Supdrieur et de Visiteur de
la Province. Tous les Missionnaires 6trangers et polonais
avaient une grande confiance en lui; il dtait bien rempli
de 'esprit de la Mission, et, outre cela, accredit6 dans le
royaume, A raison de son illustre naissance. Le roi Auguste
ayant recouvrd sa couronne et l'veque de Posnanie itant
venu a mourir quelque temps apres, Sa Majest~ nomma
M. Tarlo a cet
cv&ch, le plus considerable de Pologne,
aprs l'archevdchi de Gnesen. II fit routes les remontrances
possibles A Notre Saint Pere le Pape. pour le dispenser
d'accepter cette digniti, et pria M. Watel de joindre ses
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bons offices aux siens, afin de detourner de dessus sa tate
ce terrible fardeau; il ne put 1'obtenir et fut sacrd iv6que.
Mais il v6cut dans l'dpiscopat, jusqu'a la mort, avec beaucoup d'humilit et de simpliciti, sans rien diminuer de
son estime et de son affection pour la Congrigation qu'il
regarda toujours comme sa mere, ayant demande par grice
de n'8tre pas effacd du catalogue des Missionnaires pendant
sa vie et d'etre side des suffrages ordinaires apres sa mort,
ayant toujours en soin lui-m6me, de son c6td, d'en faire
autant pour les difunts de la Congrigation dont on lai
envoyait les lettres mortuaires.
1 36. Les Filles de la Charite.

z"13. Administration gendrale sons M. Watel; les
socurs Marie GuCrin et Marie Le Roy, sztpqrieures de la
Communautd; les Directears.-Le27 aout 1703, M. Watel
avait annoncd lui-meme aux Filles de !a Charite son election comme Supdrieur gendral i la place de M. Pierron.
Apres avoir dit qu'il comptait sur les prieres et le bon
esprit des Sceurs, il ajoutait : c Soyez bien soumises i votre
Directeur, M. Hinin, que vous m'avez prid avec tant
d'instance de voas conserver, et i votre Superieure (la
soeur Marie Guerin), qui a tant de grice pour votre conduite; ayez une pleine confiance en Pun et en l'autre.
A son tour, la Supdrieure de la Communaute 6crivait
aux Soeurs leur donnant des avis propres A l'acquisition et
a la conservation de 'esprit de la vocation. Le * janvier
1706, elle recommandait aux Soeurs de ne pas manquer
de prier Dieu pour 'heureux succes de la beatification de
M. Vincent, t laquelle, disait-elle, on travaille toujours.
C'est, en effet, en 1705 qu'on commenCa le procs du serviteur de Dieu.
Le O* janvier 1709, elle excite routes les Saeurs i la
reconnaissance envers M. Watel, qui leur a accordd une
messe quotidienne dams leur chapelle en faveur des Sceurs
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infirmes, et envers la Congregation de la Mission qui emploie continuellement quatre ou cinq prdtres a les servir
spirituellement et temporellement.
La circulaire du i" janvier de I'annie suivante est signde
par la nouvelle Superieure gdenrale, sceur Marie Le Roy,
ilue le 20 mai 1709; il y avait eu a l'election deux cent
vingt-trois votantes.
La soeur Marie Guerin,.avait ete deji Supdrieure de la
Communaut de 1703 a 1709. C'dtait une personne tout a
fait remarquable. a Elle avait, d'apres un tdmoignage contemporain, requ de la nature des qualitis excellentes pour
faire avec la grace tout le bien qu'elle a fait, ayant un fonds
d'esprit et de bon sens capable des grandes choses comme
des petites, qui allait toujours droit au but, beaucoup de
penetration, une fermetd d'ame et une igalitd que rien ne
deconcerta, un bon cceur ; surtout, 6 une iquit6 inflexible,
autant d'inclination a obliger que de facilite a pardonner,
une humeur douce, un air serieux et grave, mais affable
neanmoins et privenant; enfin tout ce qui peut former un
caractere superieur. a
La soeur Marie Le Roy lui succeda. Supdrieure a Toulouse, en 1701, elle avait it6 ilue dconome de la communautd, et apres son triennat, elle avait ete chargee de la
conduite de la maison des Enfants-Trouves de la paroisse
Notre-Dame, a Paris; c'est de 1a qu'elle fut tirde en 1709
pour 8tre Supirieure de la Communautd. (Circ. II, p. o t,
61o, 640, etc.)
Le Directeur de la Communautd de 1699 a 1704 etait
M. Henin. Successivement Supdrieur de plusieurs tdablissements, on le trouve a 1'Assemblee
generale de 7o03
comme second Assistant.
M. Chevremont (Francois) lui succeda comme Directeur
des Soeurs, de 1705 a 17 o1.En i7o8,il fut nomm Assistant
du Superieur general, et bient6t apres, il fut remplac6 dans
l'office de Directeur par M. Rodil (Durand). Celui-ci dtait
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nd a Saint-Georges, au diocese de Saint-Flour, en 1653, et
avait eti requ au seminaire interne de la Mission, a Lyon,
en 1681.
* 214. Les dtablissements des Filles de la Charitd.Sous le gindralat de M. Watel, comme sous les precidents,
la Compagnie des Filles de la Chariti se multipliait par
I'accroissement du nombre des maisons et du nombre des
sujets, comme ii recrivait lui-mdme le i1janvier 1709. Des
1703, la Superieure de la communaut6 avait pu dire: a Ily
a pros de cinquante jeunes filles sous l'habit dans notre
siminaire, qui donne espdrance pour l'avenir. Dans la
mime lettre on lit que le nombre des etablissements dipasse
deux cent cinquante. Ce mouvement ne se ralentit point; et
le i" janvier, la soeur Marie Gudrin disait que c Dieu
continue de rdpandre abondamment ses grAces a sur la
communaute.
Signalons parmi les 6tablissements nouveaux, A BoRDEAUX,

I'h6pital de Saint-AndrE, fondU en 1705,

et oh

vecurent plusieurs saintes Filles de la Chariti dont le nom
est restd cel6bre, notamment la soeur Renae Malville, qui y
mourut en 1784. A PENNAUTIERS, I'Ceuvre de paroisse et
d'6cole fut fondee en 1708. En 1744, y mourait, laissant un

souvenir particulirement ddifiant, la Supdrieure, sceur
Jeanne Lespiau, agie seulement de quarante-cinq ans.
Parmi les autres importantes maisons, on peut nommer
celle de TOUL pour les ceuvres de paroisse et pour 1'6cole,
fond&e en 107; celle de VERSAILLES, sur la paroisse Saint-

Louis, fondee en 1711 , et celle de VARSOVIE, maison de
Saint-Roch, etablie la meme annie.
337 . Divers deces dans la Congregation de la Mission.

Mort de M. Watel.

215.

Epreuves en France; divers deces. - II ne man-

qua pas d'epreuves en France. La guerre ddsolait ce
royaume depuis plusieurs'annies. Une vdritable famine
33
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suivit encore le rude hiver qui se fit sentir en 1709 par trois
diffirentes reprises, ayant fait perir une bonne partie de
grains en terre, et toutes les provinces de France eurent a
souffrir de terribles extremites. On voit se suivre de pres
des finvres tres malignes qui firent mourir une partie des
meilleurs sujets de la Congregation, et des plus robustes.
La maison de Saint-Lazare n'en fut pas exempte; la fiivre
avait deja enleve du monde au mois d'aoit 1708, M.Gabriel
Bessiere, second assistant du General et son Admoniteur,
lequel conduisait la Communaute avec benediction, etant
aime et en mime temps craint de la jeunesse. II avait iti
d'un merveilleux soulagement pour M. Watel, qui sentit
vivement cette perte, et en parla ainsi en I'annonqant
a la Congregation : a La Compagnie vient de faire une
perte considdrable, en la personne de M. Bessiere, et j'y
perds en particulier plus que je ne puis vous dire, de bon
conseil, de secours et de consolation. * Trois ans auparavant M. Watel lui avait fait faire la visite a Lyon, tout
comme il avait envoye M. Bonnet au Mans, visiter la maison de M. Himbert, Visiteurde la province de Poitou. a Je
vous recommande, continue-t-il, l'ame de ce cher d6funt,
et aussi de prier Dieu qu'il nous dclaire pour choisir un
sujet agreable a ses yeux, capable de remplir sa place et de
continuer dans la Compagnie les bons services qu'il lui a
rendus. v Le Geadral jeta les yeux sur M. Chevremont,
charge pour lors du soin des Filles de la Charitd A Paris,
qui avait etk ci-devant Visiteur dans les trois provinces de
Poitou, de Champagne et de Guyenne, de quoi ii donna
avis A la Congregation selon la coutume.
La Congregation perdit aussi un de ses meilleurs amis,
et M. Watel en 6crivit aux maisons : a Messire ClaudeCharles de Rochechouart, abbd de Moutier-Saint-Jean,
avait affectionnd la Compagnie des le temps de M. Vincent. mOn a cru devoir parler en cet ouvrage du dices de
son tres digne frire, arriv6 au prntemps de I710. a Nous
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venons, dit M. Watel, d'apprendre avec beaucoup de douleur, la mort de M. rabbE de Moutier-Saint-Jean, un des
meilleurs et des plus fideles amis de M. Vincent et de route
notre Congregation, qu'il a honoree de son amitii et beaucoup idifide toutes les fois qu'il nous a fait l'honneur de
demeurer parmi nous, selon le privilege tout particulier
que notre vaenrable Pere lui avait accorde, aussi bien
qu'a M. I'abb6 de Tournus, son frere. 11 est mort comme
ii a vdcu, c'est-A-dire tres saintement, dans la pratique des
vertus chretiennes. Je vous prie de lui rendre autant que
vous pourrez les memes suffrages qu'on rend aux defunts
de notre Congregati6n, quoi qu'il n'en ait ete que de coeur
et d'affection, et par toutes les marques et les bons effets
d'une bienveillance toute paternelle. *
216. Mort de M. Watel. - M. Watel donnait resp6rance
d'une longue vie, et la Congregation esperait que Dieu
'aurait conserve plus longtemps sur la terre. Mais la fievre
jointe a la lethargie le fit mourir en tres peu de jours, dans
le temps qa'il avait commence sa retraite, incontinent
aprs l'ordination du mois de septembre. II en fit, les premiers jours, les exercices avec beaucoup de ferveur, et, le
quatri6me, apr6s avoir fait la meditation du Paradis, dtant
a l'examen particulier, il se vit saisi d'un frisson qui
l'obligea a se mettre au lit. Bient6t il fut attaque d'une
lIthargie dont on ne put le faire revenir, et il mourut le
second jour d'octobre 1710.
217. M. Jean Bonnet, Vicaire gdneral. Convocation de
l'Assemblde. - Incontinent apr6s le trdpas de M. Wattel,
on alla ouvrir la cassette, pour savoir qui il avait nomm6
pour gouverner la Congregation durant la vacance, et on
trouva qu'il avait choisi pour cela M. Bonnet, son troisieme assistant des sa premiere retraite apres son election
au gindralat, quoique celui-ci fit encore assez jeune et le
moins age de tous ceux qui etaient dans cet emploi.
Aussit6t le Vicaire gdenral communiqua aux maisons de
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la Compagnie la triste nouvelle de la mort de M. Watel,
demandant Al'ordinaire le secours des pritres pour remplir
bien sa charge et obtenir de Dieu les graces nicessaires
pour 1election future. L'hiver etait trop proche pour indiquer FAssemblee generale avant le printemps suivant, et
d'ailleurs il aurait fallu dans les maisons interrompre les
fonctions pour tenir les Assemblies domestiques et provinciales; il la fixa au commencement de mai, vers la fete de
1'Ascension.
(A suivre.)
En introduisant dans cette histoire la mention de ce qui
concerne la Compagnie des Filles de la Chariti, sous chaque
g6neralat, nous avons pu mentionner seulement quelquesuns de leurs dtablissements.
Pour supplier a cette imparfaite enumeration, de meme
que nous avons donni la liste des maisons de la Mission,
nous allons reproduire celle des Filles de la Charite jusqu'a Plpoque de la Revolution. - On trouvera aussi a la
fin de ce numero une carte qui fur dress6e a la fin du dixhuitieme siecle, et qui donne N1'tat des itablissements des
deux families religieuses de saint Vincent de Paul pendant
cette premiere pdriode de leur existence.
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LISTE DES ETABLISSEMENTS
DES FILLES DE LA CHARITf FONDES JUSQU'EN 18oo
t* Les abr6viatioas indiquent )a nature de I'cuvre: E, ecole; E. L., 6cole
libre; H, h6pital; H. C., h6pital civil; H. G., h6pital g&neral; H. M., h6pital
militaire; H. D., h6tel Dieu; M. C, maison de charite, ou Misericorde: 0, orphelinat on ouvroir.
3* Ces 4tablissements ne subsistFrent pas tous; et presque tons oat cess6
d'exister lors de la Revolution. Beaucoup ont Wt.relevys; I'Annuaire des Dames
de la Charilia donne la liste des etablissements existant en 19oo. Nous avons
ajoute &la liste que noos citons le nom des dcpartements.
3* S'il y a deux dates, la seconde inJique en quelle annie la maison qui avait
etd fermde a dtd reprise an siecle dernier.
I. -

iTABLISSEMENTS FONDES PAR SAINT VINCENT

163o a 166o
PARIS : MAIsoN-MgRaE.

163o. Saint-Nicolas-du-Chardonnet, M. C.
1634. Incurables femmes.
1635. Saint-Paul, E. M., C.
1636. Saint-Sulpice, M. C.
1641. Saint-Laurent, M. C.
1642. Enfants-Trouves.
i653. S.-Nom-de-Jesus, H.

1655. M6nagesouPetites-Maisons.
Saint-Louis-en-'Ile, M. C., E., 1'
Bel-Air. Orphelins.
Bonne-Nouvelle, M. C.
Saint-Andrd-des-Arts, M. C., E.
Saint-Barth6lemy, M. C.
Saint-Cosne, Ecole.
Saint-Etiennne-du-Mont, M.C., E.
Saint-Eustache, M. C.
Saint-Jean-en-Gr&ve, ZE.
Saint-Jacques-la-Boucherie,M.C.
Saint-Jacques-du-Haut-Pas, M.C.
Saint-Gervais, M. C.
Saint-Leu, M. C.
Saint-S6verin, M. C.

Saint-Martin, M. C., E.
Sainte-Marguerite, M. C., E.
Saint-Sauveur, M. C., E.
PROVINCES
1636. La Chapelle(Seine),M.C.,E.
x638. Saint - Germain - en - Laye
(S.-et-O.),M.C.,H.D.,E.
Richelieu (Indre-et-Loire),
M. C., E.
1639. Angers (Maine-et-Loire);
Saint-Jean, H.
Sedan (Ardennes), H.
t64r. Nanteuil (Oise), M. C., H.
C., E.
1642. Issy (Seine), M. C.
Fontenay-aux-Roses, M.C.
Tongin (Ain), H. C., E.
1645. Saint-Denis(Seine),H.D.,E.
Houilles (Seine-et-Oise).
Serqueux. - 17t46
164 . Le Mans (Sarthe), H.
Nantes (Loire-Inferieure),
Saint-Rend, H. C.

saint
t. Les maisons de Paris qui suivent fondees au d6but par
SVincent, n'ont pas de date assuree.
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1647. Montreuil-sur-Mer, H., E.
Chantilly (Oise), H., E. L.
Montmirail (Marn), M. C.
Valpuiseaux,(S.-et-O.),M.C.
Chars, M. C.
1647. Amiens (Somme), SaintCharles, H. - 1696.
1648. Dourdans (Seine-et.Oias),
H. C.
1649. Fontenay (Seine-et-Marne),
M. C.
1652. Brienne (Aube), M. C., E.
Hennebont ( Morbihan),
H. C., E.
Sainte-Marie-du-Mont(Manche), H. C., E.
t65z. Varsovie, Saint-Casimir,
M. C., O.
1653. Metz, Sainte-Croix, M. C.
Varisse (Vosges), M. C.
II. -

1654. Bernay (Eure), M. C., E.
Chateaudun (Eure-et-Loir).
H. C.
Luble (M.-et-Loire). H.C.
1655. Fontainebleau (Seine-etMarne), M. C., E.
1656. La Fire (Aisne), H. D.
Arras (Pas-de- Calais),
M. C., E.
Attichy M. C., E.
Ussel. M. C.
1657. Cahars (Lot), Orphelines.
Cahors (Lot), Orphelias.
&658. Narbonne (Aude). H.MC.E.
1659. Vaux, M. C.
166o. Belle-le (Morbihan), H. M.
Gex (Ain), H. C., E.
Moutiers-Saint-Jean (C6ted'Or), H. C., E.

SOUS X. RENE ALMERAS,

x66 1
1661. Bourbon - 1'Archambault
(Allier), H. E.
Saint-Flour (Cantal), M.
C., E.
1663. Maisons (S.-et-Oise), M. C.
Villers-Cotterets (Aisne),
H. C.,E.
1664. Brie(S.-et-Marne),M.C.,E.
Chartres(E.-et-Loir),H. C.
1665. Cahors (Lot), N.-D.,Saintr
Projet.
Villeneuve-le-Roi (SeineetMarne), M. C.
1666. Melun (Seine-e-Marne),
M. C., E.- 1795.
Sainte-Reine (C6te-d'Or),
H. des PilerinB, IH C.
Villecerf (Seine-et-Marne),
M. C., E.
1667. Montfiuon(Allier),M. C.,E.
1668. Bruyeres (Cher). M. C., E.
Chauny (Aisne), H. D.,E.
Guise (Aisne), H. C. M.

SUPERIEUR GiNgRAL

1672
x668. Montihdry (Seine-et-Oise),
H. C., E.
Montpellier(H6rault).SaintEloi, H.
Vilaine-La-Juhel(Mayenne),
M. C., E.
1669. ChAteauroux (Indre), H. D.
Montpellier (Herault), M.
C., E.
Villeneuve-Saint-Georges
(Seine-et-Oise), M. C., E.
t670. Chaville (Seine-et-Oise),
M. C. E.
Saint-Meen (Ille-et-Vilaine),
H. E.
Versailles, Notre-Dame, M.
C., E
Vineuil, M. C., E.
1671. Montlu(on(Aller), H. G,E.
1672. Chaumont (H.-Marne),H.C.
Liancourt(Haute-Marne),H.
Nogent-le-Rotrou (Eureet-Loir), H. C. - 1798.

-
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1672. Verviers (Belgique), Saint-

III. -

SOUS X.

)

x672. Verviers (Belgique), M. C.

I

Vincent, M. C., E.

JOLLY, SUPERIEUB

GINERAL

1673 i 1697
1673. Lucon (Vendde), H. G.
1674. Clichy (Seine), M. C., E.
Limoges-Saint-Pierre (H.Vienne). M. C., E.
Rosay (Eure), M. C.
1675. Bezons, M. C., E.
Chassilliers (Sarthe), M.
C.,E.
Jouy (Seine-et-Marne), M.
C., E.
Leuville (Seine-et-Oise),
M. C.,E.
Lezoux (Puy-de-D6me),H.
C.,E.
Maurd, H. C., E.
Merces (Loir-et-Cher).
Rennes (Ille-et-Vilaine),M.
C.
1676. Alencon (Orne), H. C.
Alencon (Orne), Manufacture.
Lezines (Yonne) M.C. E,.
Louvois (Marne), M. C.,E.
Paris, Invalides (Seine),H.
Royal.
Senlis (Oise), H. D.
1677. Rdveillon (Marne), M. C.,
E.
1678. Baye (Marne), M. C., E.
Beauvoie (Vendee), M. C.,
E.
Benuevenu (Creuse), H. D.
E.
Commercy (MeuseD.
1679. Besse (Sarthe), M. C., E.
Lyon (Rh6ne),Saint-Pierrele-Vieux-Saint-Jean, M.
C., E.- 1798
168o. Evreux (Eure), Saint-Esprit.
Thibouville (Eure) M.C.,E.

x680. Vitry-sur-Seine (Seine-etMarne), M. C., E.
1681. Colombes (Seine), ML C.,
E.
Loudun, H. C.
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), M. C., E.
Sezanne (Marne), H.C.,E.
Thisy (Eure-et-Loir), M.
C., E.
Villevandez (Seine-et-Marne), M. C., E.
1682. Blangy (Seine-Inferieure),
H. G., E. - 1702.
Chalons-s.-Marne (Marne),
Trinite, M. C., E.
Charenton (Seine), Maison d'Alienes. E.
Saint - Germain - en - Laye
(Seine-et-Oise), H.G.,
E.
Senlis (Oise), la Ville, M.
C.
Vannes (Morbihan), H. C.
1683. Fronsac(Gironde), M. C., E.
1684. Moulins (Allier), M. C.,E.
Pirde (Ille-et-Vilaine), M.
C., E.
Plouers (C6tes-du-Nord),
M. C., E.
Saviire (Aube), M. C., E.
Varsovie (Pologne), SaintEsprit, H. C.
1685. Bourgachard (Eure), H. E.
Choisy-le-Roi (Seine), M.
C.,E.
Criel (Seine-Inferieure),
H. C., E.
Itoges (Marne), M. C.,E.
Eu (Seine-Inf6rieure), Seminaire des Sturs.

-
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1685. La Valette (Charente), M.
C., E.
Montauban (Tarn-et-Garonne), H. C.
Rochefort (Charente-Inf6rieure), Marine, H.
Saint-Quentin (Aisne), M.
C., E.
1686. Agen (Lot-et-Garonne),H.
C.,M.
Blaye (Gironde), H. C.,M.

1689. Saint-Cheron ( Eure-etLoir), M. C., E.
Saint-Cloud (Seine), M.C..

E.
Toulouse (Haute-Garonne),
Saint-Jacques, H. D.
169o. Aumale (Seine lnferieure),
H. C
Beaune (C6te-d'Or), M.C.,
E.
Bordeaux (Gironde),SainteEulalie, M. C., E.
E. - 1793.
Cholet (Maine- et- Loire),
Bleri (Indre-et-Loire), M.
H. D., E.
C., E.
Langres (Haute-Marne),
Dijon (C6te-d'Or), NotreDame, M. C., E.
Charite, H. C.
Pont-i-Mousson (Meurthe),
Guermande(Seine-et-Oise),
M. C.,E.
H.
Sarcelles (Aisne), M. C.,E.
La Tremblade (CharenteSilly (Seine-et-Oise), M.C.,
Inferieure), M. C.,E.
E.
lie de Re, Saint-Martin
Villacerf (Aube), M.C., E.
(Charente - Infirieure);
Saint-Honor6 H. C., M. z691. Bagneux (Marne),M.C.,E.
Crevecceur, M. C.,E.
E. O.
Fontainebleau (Seine-etMarennes (Charente-InfiMarne), H. C.
rieure),M. C., E.
Soubise (Charente-Infe1692. ChAlons-sur-Marne (Marrieure), M. C., E.
ne), M. C., E.
Tr6voux (Ain), H. C.,E.
Jerres (Seine-et-Oise), M.
Vitry-le-Franmois (Marne),
C.,E.
M. C.,E.
Marly-le-Roi (Seine-etOise), M. C.,E.
1687. Boulogne (Pas-de-Calais),
Mouzon (Ardennes), H.C.,
H. G.
E.
Metz H. G.
Sceaux (Seine), M. C., E.
Montpon (Aveyron), H. C.
Frenay (Orne), H. D.,E.
Maintenon (Eure-et-Loir).
Vareddes (Seine-et-Marne),
Saint-Thidry (Marne), M.
M. C., E.
C., E.
1693. Beziers (HErault), M. C.,E.
1688. Pantin (Loire), M. C. E.
Verdun (Meuse), M.C.,E.
Pau (Basses-Pyr6nees), M.
C. E.
1694. Pont-Saint-Esprit (Gard),
Triel (Seine-et-Oise), M.
H. C., E.
C. E.
Saint-Pons (Herault), H.
1689. Hebecourn (Seine -InfeC.,E.
rieure), M. C.
Cu!m (Pologne pruss.),
Labussiere (Loiret), M. C.
Maison centrale,H. 0. E.

-
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1695. Belleme (Orne), H. C.,E.
Javron (Mayenne), M. C.,
E.
La Ferti-Gaucher (Seineet-Marne), H.
Meaux (Seine-et-Marne), H.
des Pauvres, H. G.
Meaux (Seine-et-Marne),M.
C., E. - 1700oo.
Oiserie (Seine-et-Marne).
Royan (Charente-!nferieure), M. C., E.
Saint-Omer (Pas-de-Calais)
M.C.,E.
IV. -

SOUS

M.

1695. Vichy (Allier), H. C.,E.
1696. Aire-en-Artois (Pas-de-Calais), M. C.,E.
Amiens, Saint-Charles, H.

Bar-le-Duc (Meuse), H. G.
Goussainville (Seine-etOise), M. C.,E.
Les Sables d'Oloiue (Vendee), H. D.
Narbonne (Aude), H. D.
Ussel (Corrize), H. C.,E.
Vic (Meurthe), H. C.,E.
Vincennes (Seine), M.C.,E.
NICOLAS PIERRON

1697 a 1703
1697. Albert (Somme), H. C.,E.
- 1795.
Cahors (Lot) Saint-Jacques
H. G.
Castelsarrazin .Tarn-et-Garonne), H. C., E.
Lyon (Rh6ne) (Euvre des
Dames, M. C. - 1798.
j698. Bazas (Gironde), H. C..E.
ChAtenay (C6te-d'Or), M.
C., E.
Collet (Lozere).
Dijon (C6tc-d'Or), SaintMichel, M. C., E.
Gayette (Allier), H. C.
Longue (Maine-et-Loire),
M. C.
Mitry (Seine-et-Marne), H.
C., E.
Neubourg (Eure), H. C.
Oyron (Deux-Sevres), H.
Pontchartrain ( Seine-etOise), H. C., E.
Rochefort ( Charente-lnfErieure), Saint-Charles, H.
Saint-Servan (Morbihan),

M. C.
Sedan (Ardennes), H. G.,
E.

t698. Tennay-Charente (Charente-lnferieure), M. C., E.
Varennes (Allier), H. C.
Corbigny (Nievre).
Clermont (Herault), H. D.
Eu (Seine-lnferieure), H.
D.
t699. Hesdin (Pas-de-Calais), H.
C.,E. E.
Lunel (Herault), M. C., E.
Lyon (Rh6ne); Saint-Paul
M. C.
Metz (Lorraine); Bon Secours, H. C.
Noisy-le-Grand (Seine-etOise), H. C., E.
Riom (Puy-de-D6me), M.
C., E.
Saujon (Charente-Inferieure), M. C., E.
Tarascon.-- 172.
Paris, Saint-Leu, E.
1700. Blaisy, M. C., E.
Bordeaux; Enfants-Trouv6s
H.
Bordeaux ; Saint-Michel,
M. C.,E. L.
Bordeaux; Saint-Michel,
Saite-Croix, M. C., E.L.

-
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1700. Bray (Somme), H. C., E.-

1700oo. Saintes (Charente-lnfdrieu-

1795.
Champrosey (Seine-et-OiseC, H. C., E.
Clermont-Ferrand; SaintGenest, M. C, E.
Meudon (Seine-et-Oise), M.
C., E.
Moussy-la-Vieil.
Peronne (Somme), H. C.,
E. L.
Pont-Audemer (Eure), H.
G.
Saint-Aignan (Loir-etCher), H. C., E.
Saint-Hippolyte (Gard), H.
C., E.
V. -

SOUS

X.

FRANCOIS

re), Orph.
1701. Nancy (Meurthe), H.C.,E.
Saint-Omar (Pas-de-Calais),

H. G., E.
1702. Cambrai (Nord), H. G.

Cambrai (Nord),M. C., E. L.
Dijon (C6te-d'Or); SaintPierre, M. C., E.
Ludan (Gironde), M. C.
1703. Alais (Gard). H. C.
Bourg-d'Ault (Somme), H.
C.,E.
La Riole (Gironde), H.C.,
E.
Toulouse; Saint-Etienne.
M. C., E. L.- 1799

WATEL,

SUPiRIEUR GENIRAL

1703 & 1710
1704. Bayeux (Calvados), M. C.
Celle-S-Cyr (Yonne), M.
Marmande (Lot-et-Garonne), H. C., E.
Rethel (Ardennes). H. D.
Saint-Clair (Seine-lnferieure), M. C, E.
Saint-Cyr militaire, infirmerie.
1705. Autun (Sa6ne-et-Loire);
Saint-Gabriel, H. C.
Bordeaux; Saint-Andre, H.
C. M.
La Motte-Chaudenier
(Vienne), M. C.
Plaisir (Seine-et-Oise), M.
C., E.
VI. -

SOUS x.

JEAN

1706. Montpellier (Hdrault), H.
G.
Saint-Saturnin (Puy-deD6me), M. C., E.
Saint-Souplac (Marne), M.
C., E.
Villencuve-d'Agen (Lot-etGaronne).
1707. Nimes (Gard), M. C., E.
Senlis (Oise); Saint-Lazare, H. G.
Toul (Meurthe), M. C., E.
Paris, Saint-Hippolyte, E.
1708. Pennautier(Aude),M.C.,E.
1710. Belesta.- 1741.
Surgeres (Charente-Infirieure). M. C., E.

BONNET,

1711
1711. Chalon-sur-Saone (Sa6neet-Loire), M. C., E. L.
Evreux (Eure), H. G.
Melun (Seine-et-Marne), H.
D.

SUPIRIEUR GANIRAL

& 1735
1711. Rambouillet (Seine-et-Oise), H. C.
Versailles;
Saint- Louis
(Seine-et-Oise), M. C.,
E.

-

5&7 -

-

71i1.Villelois (Indre-et-Loire)
M. C., E.
Varsovie, Saint-Roch, (Pologne russe, H. C.
1712. Bordeaux, Saint-Eloi, M.
C., E.
Coulommiers (Seine-etMarne), H. C., E. L.
Dax (Landes), H. C., M.,
E. L.
Ivry (Seine), O., E. L.
Montreuil (Seioe-et-Oise),
M. C., E.
1713. Clermont (Puy-de-D6me)
H. D.
Rethel-Mazarin, H. G.
Saint-Genest (Puy-de-D6me).
Paris,Saint-Merry, M.C.,E.
17I4. Ardres (Pas-de-Calais), M.
C., E.
Bagnolet (Seine), M. C.,
E.
Saint-Georges d'Oleron
(Charente-Infdrieure).
Serqueux.
Cracovie, Saint-Lazare, Pologne autrichienne, H.
1715. Avernes (Seine-et-Oise),
M. C., E.
Dammartin (Seine-et-Marnei, H. C., E.
1715. Pont-sur-Seine (Aube), M.
C., E.
Saint-Brieuc (C6tcs-duNord), M. C., E.
Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), H. D., E. L.
Villenaux (Aube), M. C., E.
176. Beanes (Jura), M.C., E.
Beyne (Oise), M. C., E.
Ham (Somme), H. G., E.
Lauzerte (Tarn-et-Garonne)
H. C., F. L.
Montrevault.
Saint-Pierre-Monulimart.

--

1718. Langres (Haute-Marae),
Saint-Pierre, H. C.,

Troyes Aube),Saint-Pierre,
M. C., E.
1719. Ceton (Orne), M. C., E.
Sable (Sarthe), H. C., E.
Toulouse, Daurade, M. C.,
E.L
1720. Langres ( Haute-Marne),
Saint-Laurent, H. C.
Trois-Moutiers (Vienne).
- 1784.
Paris, Madeleine, M. C., E.
Paris, Saint-Roch, M.C.,E.
Paris Saint-Barthelemy. 1782.
1721. Versailles, H. C.
1722. Betz, M. C., E.
Tarascon.
Triport (Seine-Inf6rieure),
M. C., E.
1723. Buzangois (Indre), H. C.
Stains (Seine), M. C., E.
Yvrd I'Eveque (Sarthe), M.
C., E.- 1797.
1724. Biala, Saint-Charles; Pologne russe, H. C.
1725. Compi6gne, Saint-Antoine,
M. C., E.
176. Aunean (Eure-et-Loir),
M. C.
Fontenay-e-Comte, SaintJacques (Vendee), H. G.
E.
Marans ( Charnte-Infirieure), M. C. E.
Valogne (Manche), M. C.
1728. Foutenay-le-Comte, SaintLouis, H. C.
Libourne(Gironde), H. C.,
E.
Sartrouville(Seineet-Oise),
Vigny (Seine-lnf6rieure),
M. C, E.
1730. Sully (Loiret), H. C., E.
Tours (uadrerat-Loire), M.
C. E.

-
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173o. Lublin, Saint-Vincent, Pologne russe, H. C.
1731. Persan (Seine et-Oise), M.
C., E.
Rambervillers (Vosges),
H. C.
Romainville (Seine).
1 32. Baveux (Calvadosi..1 H. G.
VII. -

S OUS

N.

1732. Pierre (Doubs), M. C., E.
1734. Gourdon (Lot), H. C., E.

Montfermeil(Seine-et-Oise)
M. C., E.
Pont-Carrd (Seine-et-Marne)
M. C., E.
Paissieux (Seine-et-Marne),
M. C.

JEAN COUTY,

SUPERIEUR GENERAL

1736 i 1746
1736. Montargis (Loiret), H. D.
Rebetz (Oise), H. C., E.
Lectoure (Gers), H. C.
1738. Lauzun (Lot-et-Garonne),
M. C., E.
1739. Auch (Gers), M. C., E.
Auch (Gers), H. G.
Pultusk, Pologne russe;
Saint-Vincent, H.
174o. Gimont (Gers), H. C., E.
1741. Belesta.
Tours, Enfants-Trouves,H.
VIII. -

1747.
1748.
1749.
1750.

1751.

SOUS M.

Pologne autri1741. Ltopol,
chienne, St-Vincent, H.
1742. Szczuezyn, Pologne russe,

Orph.
1744. Wilna,PolognerusseSaintVincent, H6p.

1745. Rochefort (Charente-Infirieure), Orph.
1746. Nangis (Seine-et-Marne),
H., C.
Maryampol, Pologne autrichienne, Orph.

LOUIS DE BRAS,

1747 k 1761
Marly-la-Ville (Aisne), H.
1752.
C., E.
Autun (Sane-et-Loire), M.
1753.
C.
Luneville, (Meurthe-etM. C. E.
Charleville (Ardennes), H.
C., Ouv.
1754.
Raray (Oise), M. C., E.
Sacconex (Ain), M. C., E.
Toulouse, Saint-Nicolas,
M. C., E. L.
- Saint-Sernin, Id.
Beaumont-G&tinois (Seine1755.
et-Marne), H. C., E.
ChAtillon.
Dijon (C6te-d'Or), SaintPhilibert, M. C., E.
1757.
Nemours (Seine-et-Marne),
H. C., E.
1758.

SUPERIEUR GIENRAL

Morlaix (Finistire), M. C.

E.
Dijon (C6te-d'Or), SaintNicolas, M. C.

Orange (Vaucluse), H. C.
Tamerville (Manche), M.
C., E.
Apt (Vauciuse), H. C.

Flamanville (Manche), M.
C., E.
Frouard (Meurthc).
Troarn (Calvados),-H. C.,
E.
Bordeaux, Saint-Propt, M.

C., E.
Saint-Di6 (Vosges), M. C.,

E.
Crecy (Eure-et-Loir),
C., E.

H.

Cazouls(Herault),H.C.,E.

-
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( Bouches-du 1739. Bolenne
Rh6ne), H. D.
Palaiseau ( Sine-et-Oise),
H. C., E.
Osviej, Pologne russe, Hop.
176o. Calais (Pas-de-Calais),H.D.
La Celle (Seine-et-Oise),
M. C.
IX. -

176o. Montluel (Ain), M. C., E.
Nesle (Somme), H. G., E.
Uzes (Gard), H. C., E.
1761. Agde (Herault), H. D.
Caen, Saint-Nicolas, SaintEtienne, M. C., E.
Varsovie, Pologne russe,
Enfant-Jesus, H6p.

SOUS M. ANTOINE JACQUIER, SUPERIEUR GENERAL

1762 a 1787
1762. Corbeil (Seine-et-Oise), H.
C.

1763. Jouarre (Seine-et-Marne);
Martel (Lot), H. C., E.

1764. B6thune ( Pas-de-Calais),
M. C.
Tournus (Sa6ne-et-Loire),

H. C., E. L.
1765. Beziers (Herault), H. G.
Castres (Tarn), H. D., E.
-

1795.

1769. Brest (Finistere), H. M.
Manosque (Basses-Alpes),

n. C.
Narbonne (Aude), H. G.1797.
o
177 . Abbeville (Somme), H.G.
- 1795.
Noyon (Oise), H. D., E. -

1795.
Pithiviers (Loiret), H. C.

Ravenel (Oise), M. C., E.

Dijon (C6te-d'Or), SaintJean. M. C., E.

Paris, Hosp. Le Prince, M.

Gonesse (Seine-et-Oise),H.
C., E.

1771. Dorty.
1772. Parniers (Ariege), H. C., E.

La Fire (Aisne), H. G.
Montignac (Dordogne), H.
C.
Grodek, Pologne russe, H.
1766. Meilhau (Gironde), H. C.

S.-Pol (Pas-de-Calais), H. C.
E.

1767. Coutances(Manche),M.C.,
E.
Orthez (Basses-Pyrenies),
H. C., E. L.
1768. Cossi (Mayenne), M.C., E.
Mailly (Somme), M. C., E.
Toulouse, Dalbude, M. C.,
E. L.
Valognes (Manche), H. G.
Bialzstok, Pologne russe,
H6p.

Przeworsk, Pologne autrichienue, Orph.

C., E.
Saint-Vaast (Pas-de-Calais),
M. C., E.

1773. Rosey (Haute-Sa6ne), M.

C., E.
Romans (Ain).
Zytomierz, Pologne russe,
H1p.
1774. Ass6-le-Boisne (Sarthe), M.

C.
La Fleche milit. (Sarthe),

Infirm.
Lyon,(EuvreSaint-Vincentde-Paul, M. C. - 1798.
1775. Charmont (Marne), M. C..
E.
Tadon (C6tes-du-Nord).
1776. Saint-Gilles (Gard), H. C.,
E.
Saint-Just (Charente-Inidrieure), H. C., E.

-
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1777. Castres (Tarn), H. G., E.

- 1795.
Chauny (Aisne), H. G., E.
Fleury (Seine-et-Marne),
M. C., E. L.
Guingamp (C6tes-du-Nord),
M.C.
Moissac (Tarn-et-Garonne),
H. C.
Montdidier (Somme), M.
C., E. L
Pons (Charente-InfErieure),
H. D.
1778. Cette (Herault), H. C. M,
- 1799.
Cusset (Allier), H. C., E.
L'Ile-en-Jourdain (Gers),
H. C., E.-797.
Poligny (Jura), M. C.
Valence (Dr6me),M.C.,E.
Paris, Necker, H. C.
Paris, Saint-Sulpice, M. C.
1779. Douai (Nord), M. C., E. L.
1780. Dieppe (Seine-Inferieure),
M. C., E. L.
1781. Laon (Aisne), H.G.- 179 8.
Montanis (Sa6ne-et-Loire),
H. D., E. L.
Paris, Larochefoucault, H.
Paris, H6tel de La Force.
Rozdol, Pologne autrichienne, Orph.
1783. Agde (Herault), M. C., E.
Lavaur (Tarn), H. C.
X. -

1783. Petit-Bourg(Seine-et-Oise),
H. C.
Pompignan (Haute-Garonne), M. C., E.
Saint-Julien (Gironde), M.
C.
Paris, Saint-Jacques-duHaut-Pas, M. C., E. L.
Paris, Saint-Barthelemy.
1783. Toulouse, Saint-Michel, M.
E. L.
Szczebrzeszyn (Pologne
russe), Sainte-Catherine,
Hop.
Leopol (Pologne autrichienne), Saint-Casimir,
Orph.
1784. Trois-Moutiers.
1785. Avallon (Yonne), H. C.
Bapaume (Pas-de-Calais),
H. C., E.-

1795.

Falaise (Calvados), M. C.,
E.
Lodeve (Herault), H. C. 1798.
1785. Thiers(Puy-de-D6me),H.C.
Vaison, H. D.
1786. Le Roule.
Toulon, (Var), H6p. mil.
Tours (Indre-et-Loire), H.G.
Ciechanoviec, (Pologne russe), H6p., M. C.

1787. Vitri (Ille-et-Vilaine), M.
C., E.

SOUS M. FELIX CAYLA DE LA GALDFE, SUPARIEUR GIINERAL

1788 a 18oo
1788. Chatillon-sur-Seine (C6ted'Or), M. C.
Clermont (Puy-de-Dame),
H. G.
Mainsat(Creuse), H.C., E. L.
Seivres (Seine-t-Oise), M.
C., E.
Plock (Pologne rmssc),Trinite, Hdp.

1789. Montferrand, H. C.
1790. Bagn•res-de-Bigorre (Hautes-Pyrindes), H. D.
Carcassonne (Aude), H.
G.
Compi6gne (Oise), H. C.,

E.
17g9.

Metz, Saint-Georges, H. C.
Kraslaw, Pologne russe, H.
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1791. Wilna, Pologne russe, Enfant-Jesus, H6p.
1792. La Peltrie ou Pelletieres
(Ille-et-Vilaine).
Paris, Saint-Medard, ruede
I'Ep6e-de-Bois, M. C., E.
Luck, Pologne russe; H6p.
1793. Blaye (Gironde), H. C.
1795. Abbeville (Somme), H. G.
Albert (Somme), H. C.
Bapaume (Pas-de-Calais),
H. C.
Brai (Somme), H. C.
Castres (Tarn), H. D.
Castres (Tarn), H. G.
Noyon (Oise), H. D.
Pologne russe;
1796. Midnia,
Saint-Joseph, H6p.
1797. Bordeaux, Incurables; H.
L'lle-en-Jourdain (Gers),
Narbonne (Aude). H. G.
Yvre-l'Evesque (Sarthe),
M. C.
1798. Laon (Aisne), H. G.
Lodeve (Herault), H. C.
Lyon, (Euvre des Dames,
Saint-Jean, M. C.

1798. Lyon,Saint-Pierre-le-Vieux,
M. C.
Lyon, (Euvre de Saint-Vincent-de-Paul, M. C.
Nogent-le-Rotrou, H. C.
1799. Riom(Puy-de-Ddme),H.G.
Toulouse, Saint-Etienne,
M. C.
aroo. Aurillac (Cantal), M. C.
Beaumont-CGtinois (Seineet-Marne), H. C.
Bordeaux,Enfants-Trouvis.
Hosp.
Bourg d'Ault (Somme). H.
C.
Carcassonne (Aude), H. G.
Chalon-sur-Sa6ne, M. C.
Hennebont (Morbihan), H.
C.
La Fare (Aisne), H. D.
Metz, H. G.
Saint-Meen (lle-et-Vilaine),
H.C.
Toulouse, Saint-Jacques,
H. D.
Vervins (Aisne), H. C.
Vichy (Allier), H. C.
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